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LA BIENHEUREUSE

LOUISE DE MARILLAC

LE DCCRET SUR LES MIRACLES

Pour rem6dier a tant de malheurs, provoquis par
les guerres civiles ou 6trangeres qui ravageaient la
France au dix-septieme siecle (au point qu'on y voyait
se renouveler certaines des horreurs racontees par
Flavius Josephe, dans le De bello Judaico), la Providence suscita, dans sa mis&ricorde, un homme remarquable, saint Vincent de Paul. Elle lui adjoignit,
pour accomplir sa tache charitable, mais ardue, I'auxiliaire la plus active en la personne de. Louise de
Marillac, veuve Le Gras.
N6e a Paris, d'une famille noble, vers la fin du
seizieme siecle, Louise de Marillac perdit en quelques
annees son pere et sa mere, et fut confide aux soins
d'un oncle tres pieux, du nom de Michel. Ob6issant
avec humilit6 a son directeur de conscience, elle
renonca au desir d'entrer dans le cloitre, d6sir qu'elle
avait pourtan' longuement miri,et elle 6pousa, en I6I3,
Antoine Le Gras, 6galement distingu6 par sa race et
ses vertus chr6tiennes. De ce mariage, elle eut un fils,
et, en 1625, son mari 6tant mort pieusement, elle
promit de rester veuve.
C'est alors que, sous la direction prudente et tres
sainte de Vincent de Paul, elle s'adonna h6roiquement
et jusqu'a sa mort A toutes sortes d'oeuvres charitables.
Cette charitA lui inspira l'heureuse entreprise, jusqu'alors nouvelle dans l'Viglise, de fonder une Soci6t6
de femmes vivant hors des cloitres, qui subviendraient
i tous les besoins des pauvres. Elle r6digea dans ce
but des rigles trbs sages, qui furent approuvies par

-6saint Vincent de Paul, et, le 15 mars 1660, charg6e de
m6rites, elle fut rappel6e A Dieu.
Par I'autorit6 du Souverain Pontife Leon XIII, de
sainte m6moire, la Cause de b6atification de la Servante de Dieu Louise de Marillac fut introduite
aupris de la Sacr6e Congregation des Rites, et, la
procedure requise ayant t&6 observee, Benolt XV,
d'heureuse memoire, lui confera les honneurs de la
beatification, le 9 mai 1920.
De nouvelles merveilles ayant 6te attributes A son
intercession, la Cause de canonisation fut reprise deux
ans plus tard, et les proces s'instituirent sur deux
guerisons survenues A Paris et A Palerme. La Sacrbe
Congregation se prononca, par d6crets du 8 juillet
1925 et du 2o avril 1932, sur la valeur juridique de ces
proces. La gu6rison accomplie A Palerme ayant du,
par la suite, &tre 6cart6e, on institua, sur une autre
guerison merveilleuse survenue a Lioubliana, un
proces dont la valeur juridique fut approuv6e par
d6cret en date du i" f6vrier de cette ann6e.
Ainsi, 1'examen a port6 sur les deux gu6risons qui
se sont produites A Paris et a Lioubliana.
Soeur Therese, dans le monde Marie Darracq, de la
Soci6t6 des Filles de la Charit6 de Saint-Vincent-dePaul, 6tait atteinte du mal de Pott depuis I'annee
1908. Une meningite spinale tuberculeuse s'6tant
d&clarbe, la malade, clou6e au lit, les jambes inertes
et paralyse, souffrait A tel point que ses forces diminuaient de jour en jour et qu'elle semblait proche de
sa fin. Tous les soins m6dicaux se rev6laient inutiles.
La malade et ses compagnes implorerent alors,
pendant deux neuvaines entieres, le secours de la
bienheureuse Mere Louise. Au matin du 28 mai 1920,
dix-huitieme jour apris la b6atification, vers dix
heures, sceur Th6erse 6tait, comme auparavant, dans

-7un 6tat tris grave. Or, merveille! ses douleurs disparaissent en un instant. Elle sent soudain en elle
comme une nouvelle vie; elle se live et se rend sans
aucune aide a la chapelle de la communaut6. La
malade 6tait parfaitement guerie, et depuis lors, au
temoignage des medecins, elle n'a plus rechut6. Les
experts d6sign6s par la Sacr6e Congregation sont unanimes a reconnaitre un miracle.
Sceur Veronique, dans le monde Agnes Hocevar,
de la meme Societe, souffrait depuis son adolescence
d'une diathese tuberculeuse. Elle avait contract6 une
ad6nopathie tuberculeuse peribronchique primaire et
mediane, et une pleurisie 6galement tuberculeuse.
Par suite de cet 6tat, des adherences pericardiques et
une insuffisance myocardique se developperent, qui
mirent en peril la vie de cette religieuse. Les hommes
competents s'accordaient a tenir une telle maladie
pour incurable, et, d'ailleurs, la gravit6 en arrivait a
ce point que l'infirme avait souvent de la peine a respirer et souffrait de frequents battements de coeur.
Sa sante, chaque jour plus d6bile, ne laissait aucun
espoir. A cinq heures de l'aprbs-midi, le 29 janvier
1926, dernier jour de la neuvaine pour implorer 'intercession de la bienheureuse Louise, sceur Vronique
est guerie en un instant et de faqon parfaite, a tel
point qu'elle peut reprendre sans difficulti des travaux penibles, dont elle etait depuis longtemps 6cartee.
Au temoignage des m6decins, elle a parfaitement
conserve la sante, recouvree a la suite de cette maladie.
Le caractere miraculeux d'une telle guerison ressort
clairement des faits eux-m&mes, comme sont unanimes
a le reconnaitre les experts choisis par cette Sacr6e
Congregation.
Le decret rappelle ensuite les etapes de la procedure suivie pour l'examen de ces deux miracles,

-8notamment la Congregation generale des Rites, qui
s'est tenue coram Sanctissimo le 24 octobre dernier. Au
cours de cette assemblee, les cardinaux, prelats et
consulteurs de la Sacr6e Congregation des Rites ont
donne leur vote sur la question suivante :
( Est-il 6tabli que, depuis la beatification de la
bienheureuse Louise de Marillac, des miracles ont ete
accomplis par son intercession, et lesquels? n
Suivant l'usage, le Souverain Pontife ajourna sa
reponse, afin d'implorer encore les lumieres divines,
et il d6cida de choisir la f&te de la Toussaint pour
presenter aux fiddles, dans un eclat nouveau, cet
exemple insigne de charit, chretienne. Ayant convoqu6 1'eminentissime pr6fet des Rites, le cardinal
ponent ou rapporteur de la Cause, le secretaire et les
prelats de cette Sacr6e Congregation, Sa Saintet6
declara etabli que deux miracles, posterieurs A la beatification de la bienheureuse Louise de Marillac, ont
et6 accomplis par son intercession, a savoir:
La guerison de sceur Th6rbse Darracq d'un mal de
Pott dorsal, avec miningite spinale tuberculeuse;
Celle de seeur Vronique Hocevar, d'adh6rences
pleuro-p6ricardiques incurables, avec insuffisance
myocardique.
(Traduction de la Croix,

e"r
novembre 9i33.)

LES VISIONS DE SCEUR CATHERINE LABOURE
D'APRES UN DOCUMENT DU

5 AOUT 1833

En juillet 183o, durant toute l'octave de la fete de
saint Vincent de Paul, chaque fois qu'elle allait a la
chapelle, c'est-a-dire au moins cinq fois par jour,
une personne voyait, au-dessus de la chasse, solennellement expos6e, qui contenait ses reliques, le cceur
de ce grand saint, de grandeur naturelle, couleur de
chair et un pen noiratre. II y eut deux exceptions, et
cela pour des raisons qu'elle-meme a exposees.
Une voix interieure lui dit que le ceur de saint
Vincent 6tait profond6ment afflig6 k la pens6e des
maux qui allaient fondre sur la France.
Le dernier jour de l'octave, le cceur apparut a la
meme personne, couleur rouge fonc6, et il !ui fut dit
que saint Vincent 6tait un peu console, ayant obtenu,
par l'intercession de la tres Sainte Vierge, qu'au
milieu de ces grands maux ses deux families ne p&riraient pas.
Cette personne alla voir son directeur, ce m6me
jour, pour lui parler de sa vision. Celui-ci n'attacha
aucune importance a son recit, qu'il consid6ra comme
une r&verie, la conqu&te de l'Alg&rie semblant presager plut6t une bre de prosperit6.
La r6volution 6clata le lendemain; 1'imotion du
directeur fut grande, car la personne ne pouvait, vusa
situation, &treau couran' des projets revolutionnaires.
Le directeur eut l'occasion de la revoir trois jours
apres et il lui posa plusieurs questions, sans lui laisser
soupconner I'intre~t qu'il prenait A sa vision. On
avait pill6 le palais archiepiscopal., 'archeveque 6tait
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en fuite, les pr&tres et les clercs avaient tous df
quitter 1'Ntat ecclesiastique pour n'etre pas reconnus.
Le directeur, entendant la personne lui dire que l'archeveque se trouvait en siret4 dans une communaut6
de clercs, resta sceptique; comment, en effet, admettre
que le pr6lat eit choisi, pour se cacher, une maison
connue de tous dans la capitale comme communaut6
de clercs, alors que les r6volutionnaires venaient
d'envahir et de devaster la maison des missionnaires
de France? D'autre part, la personne, parlant d'un
autre prelat, 6galement en fuite, revela un d6tail
qu'elle ne pouvait connaitre naturellement et dont le
directeur put v6rifier 1'exactitude aussit6t apres l'entrevue.
Jusqu'ici, bien des faits tres notables ont donn6
quelque credit a la pr6diction relative aux deux
families de saint Vincent; ils sont de nature A nous
inspirer grande confiance.
Au d6but de l'annie 183i, la mzme personne eut
une autre vision. Pendant son oraison, un tableau lui
apparut, lui montrant la tres sainte Vierge, les bras
etendus, telle qu'elle est ordinairement repr6sent6e
sous le titre de l'Immacul6e Conception. De ses mains
sortaient des rayons d'un vif 6clat, symbole, comme
I'expliqua une voix intirieure, des graces qu'elle a
obtenues pour les hommes. Autour du tableau, la personne lut l'invocation suivante: c 0 Marie, conque
sans phch6, priez pour nous qui avons recours A vous. ,
Ce tableau bien consider6, elle remarqua qu'il se
retournait et sur I'autre face apparut la lettre M, surmontre d'une croix, et, au bas, les saints coeurs de
Jesus et de Marie. En meme temps, il lui sembla

entendre une voix interieure, qui disait: a Faites frapper une m6daille semblable A ce module; les personnes qui la porteront indulgenciee jouiront d'une
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protection toute sp6ciale de I'auguste Vierge Marie. n
Elle en parla a son directeur; et celui-ci, craignant
que ce ne fit une pieuse illusion, se contenta de lui
recommander la confiance et la devotion a la Mere de
Dieu.
Quelques mois apres, m&me vision et mrme invitation. La personne s'en ouvrit encore A son directeur,
qui lui r6pondit -comme precedemment. Enfin, cinq
ou six mois apres, la vision se renouvela; mais, cette
fois, la tres Sainte Vierge se montra tres m6contente
de ce qu'on n6gligeait de frapper la m6daille. Le
directeur comprit alors qu'il ne pouvait tarder davantage. L'archeveque, consult6, autorisa la m6daille,
apres avoir constat6 qu'elle ne repr6sentait rien qui
ne fft conforme a la piet6 des fid~les.
Depuis, s'est v6rifi6e, semble-t-il, la promesse d'une
protection divine sp6ciale sur ceux qui la porteraient
et diraient de temps a autre l'invocation qui s'y
trouve grav6e.
(Suit le ricit de trois guirisons et d'une conversion
obtenues par le moyen de la midaille; M. Aladel en
parle. On lit arks :)
Tels sont les principaux faits, entre beaucoup
d'autres, port6s a notre connaissance par des personnes dignes de foi.
Paris, 5 aofit 1833.

(En post-scriptum, le ricit de la guirison de M. Boullangier, prytre de la Mission, puis :)
21

novembre j833.

Carlos Francisco. LAMBOLEY, lazariste.
M. Lamboley approchait M. Aladel, puisque tous deux
itaient aum6niers de la Communautd. Parti en Espagne en
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1792, par suite des troubles revolutionnaires, il n'etait rentr6
en France qu'en i8o9; il connaissait done et la langue espagnole et les confreres espagnols. Est-il lui-meme auteur du
document ou communique-t-il la traduction d'un ecrit de
M. Aladel? Ce document a-t-il &t repandu en plusieurs
lieux ou n'y eut-il qu'un seul exemplaire, celui qui vient
d'etre d6couvert & 1'hospice des femmes incurables de
Madrid ? A ces questions, il serait difficile de r6pondre.
Quoi qu'il en soit, cette notice, ecrite en espagnol, est la
plus ancienne que nous connaissions. Elle est tres importante et par ce qu'elle contient et par ce qu'elle ne contient
pas. M. Nieto l'a publide pour la premiere fois dans son bel
ouvrage: La Beata Catalina Laboure y la Medalla Milagrosa.
Le post-scriptum serait, d'apres lui, de l'ecriture de M. Codina, confrere espagnol.

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

CHAPITRE XXVI. -

SOMMAIRE. -

De 1874 a 1918

M. BORu,

supirieur gn&ral (suite)

M. Bori et la Maison-Mire. Ses confirences.

Dans les chapitres pr6icdents, nous avons vu
M. Bore dans ses rapports avec l'Assemblie g6nbrale,
avec les assistants de la Congr6gation, avec le secrbtaire et le procureur giniraux; puis M. Bor6 et saint
Vincent; M. Bore et le Saint-Siege. Nous avons
ensuite resume A grands trails les circulaires de
M. Bor6e toute la Congregation. Nous nous sommes
ensuite propos6 d'6tudier M. Bor6 dans ses rapports
avec toutes les provinces et les maisons de la Congregation. Nous devions, comme il est juste, commencer
par la Maison-Mere; mais, comme M. Bor6 a et6 grandement aide a la Maison-M-&e par M. Fiat, nous
avons fait connaitre ce personnage, qui devait jouer
un r61e important dans la Congregation, et nous
avons retrac6 sa vie jusqu'en 1874. Maintenant que
noas connaissons les ouvriers, voyons-les dans la
chere Maisoj-Mbre de 1874 a 1878. Nous 6tudierons
successivement ce qu'ont fait pendant r'tte p6riode,
M. Bor6, le superieur; M. Fiat, l'assistant; les .membres du cooscil, les pr&tres anciens, les -ktudiants, les
seminaristes, les freres coadjteurs. Nous aurons
ainsi la physionomie de la Maison4Mere pendant le
gen6ralat de M. Bori.
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Commencons par le superieur, M. Bore.
Etudions ses sentiments dans son journal intime;

resumons la doctrine de ses conf6rences; rappelons
les faits les plus saillants dans lesquels il est intervenu.
Le journal intime de M. Bor6 nous montre une
grande ame, un noble caractere, une personne tres
humble et tres d6sireuse de se perfectionner.
En 1874, il se propose de travailler avec un nouveau zele a sa sanctification:: Je dois me remplir de
1'esprit de saint Vincent et, pour cela, 6tudier avec
plus d'attention sa vie et ses icrits, puis la conduite
traditionnelle de ses successeurs. ,
En 1875, il rappelle les exhortations qu'il adresse
aux autres: (( H6las! dit-il, il est plus facile de donner des conseils que de les suivre. Je le reconnais
humblement, 6 mou Dieu; et en signalant les d6fauts,
je me condamne moi-meme. » II note ses fautes humblement: « J'ai tronqu6 une m6ditation; et I'autre, je
l'ai faite avec nonchalance. , - a Je n'ai pas trait6
avec assez de douceur un confrere qui pouvait etre
dans son tort, mais qui, neanmoins, meritait des
egards. J'ai jug6 trop severement ses intentions. Je
me suis attir6 des observations; elles m'ont 6t6 sensibles, je veux les accepter avec reconnaissance. n " Je prends la r6solution de montrer plus de condescendance et de douceur et de consulter plus volontiers

ceux de qui je dois prendre conseil. , I] se reproche
une autre fois de n'&tre pas assez charitable, en cc
sens qu'il n'est pas assez condescendant pour les faiblesses humaines: ( Je suis porte a reprendre avec
trop de siveriti. Je ne traite pas assez en esprit de

douceur; j'oublie la belle recommandation de 1'Ap6tre:
Penses que les autres vous sontsupirieurs;alors, je gate
la besogne; au lieu de gagner les coeurs, je les
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rebute. » M. Bore prie souvent Notre-Seigneur de lui
accorder d'etre, dans l'usage de l'autorite, le veritable
imitateur de saint Vincent.
M. Bore note, le 19 octobre 1876, qu'il a dit la
messe pour les 6tudiants, avec chant du Veni Creator,
a l'occasion de la reprise des cours. Pendant sa
retraite de cette ann6e: u Je lis, dit-il, les meditations
si concises et si bien raisonnees du P. Nepveu sur
I'amouretl'imitation de Notre-Seigneur Jesus-Christ. ,
II 6crit un jour: a Je suis toujours observe et 6tudi6
par ceux que je dois conduire. Ne permettez pas que
je sois a scandale. ,
Une autre fois : , La somnolence est venue paralyser
mes efforts dans la m6ditation. , II note qu'il a fait,
tel jour, sa communication ( au bon M. Brioude, et je
vois qu'il s'accorde avec d'autres juges en me trouvant
quelquefois port6e la rigueur i. Alors, le digne superieur general s'humilie, reconnait la justesse de l'avertissement, prie Dieu de l'aider a se corriger et prend
de bonnes resolutions. On voit, dans son journal
intime, le combat permanent qu'il engage avec ses
defauts de caractere. II a grand sentiment de sa
responsabilit6; il craint toujours de mal6difier ses
confreres; il revient sans cesse sur la patience et la
douceur, confessant ses pritendues fautes et se proposant toujours de s'en corriger. C'est un spectacle
vraiment 6difiant que celui de cette lutte intime,
continuelle. Le P. Bore a pu avoir des d6fectuosites
de caractere, ce qui est le fait de la faiblesse
humaine; mais il les a combattues, ce qui est le fait
de la grice divine animant son coeur.
A la date du 18 novembre 1877, nous le voyong lire
avec profit le beau livre de saint Alphonse de Liguori,
intitule Selva.
Le 17 decembre de la meme ann6e, il 6crit : a Ces
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jours-ci, j'ai 6t6 souffrant, atteint d'un mal qui ressemble a celui dont a souffert et est mort mon vin&ir
pr6decesseur. ) La maladie lui a fait faire des
reflexions sur la conduite qu'il doit tenir A l'6gard des
malades. II se reproche de n'avoir pas 6tC sensible a
leurs maux, de n'etre pas alle assez souvent les visiter,
les consoler, compatir a leurs souffrances.
En somme, on voit, par la lecture du journal intime,
que M. Bore se connait bien, qu'il est trbs humble,
tres a son devoir; qu'il ne note pas ce qui pourrait
&tre a sa louange, mais, au contraire, tout ce qui peut
le d6pr6cier ses yeux, qu'il a grand sentiment de son
devoir et qu'il va droit son chemin.
La communaut6 de Saint-Lazare ne pouvait qu'estimer grandement un si digne sup6rieur. Nous en
avons un echo dans le r6cit suivant qui raconte comment on fetait le chef de la Congregation. Ce r6cit
est emprunt6 & une lettre de M. Pirichon; nous ne la
citons pas en entier.
c Au-dessus du fauteuil du Pere se trouve un transparent richement 6clair6. II a la forme d'un ecusson.
Au milieu, se dessine un beau lis, dont la fleur complitement 6close 6clate de blancheur. Sa tige vient d'etre
coup6e (c'est le symbole du P. Etienne). Mais du
sein de ce tr6ne s'klvve une autre tige, plus jeune,
dont la fleur a demi &close annonce qu'il est encore i
son printemps. Au-dessous se lit la 16gende :
ccFilius ejus regnabit pro eo.
(c A l'entr6e du Pere, on applaudit, pendant que le
choeur des musiciens entonne le joyeux vivat que vous
connaissez.
c' Le vice-doyen, M. Leguennec, vient f6ter le Pere
en vers francais; il termine par ces mots : Vivat in
aeternum. Les musiciens en mime temps reprennent
le vivat qui fut chaudement applaudi.
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a M. Collot fit alors le compliment demand6 la
veille; ii dit que nos provinces ont presque toutes en
ce moment des repr6sentants A la Maison-MWre, qui
seront heureux de feter leur Pere en leur langue
maternelle, et ce bonheur sera d'autant plus grand
qu'ils savent qu'ils seront compris de leur Pere. )
M. Perichon parle ensuite des autres compliments,
soit en prose, soit en vers. Il y en eut en grec
moderne, en turc, en arabe, en allemand, en anglais,
en espagnol, en portugais, en italien, en armenien,
en bas-breton, etc. M. Perichon continue :
t Le C6leste Empire a eu son repr6sentant en la
personne de M. David (un compliment en chinois.!)
cc II y a eu aussi un compliment en hebreu, suivi
d'un choeur juif, qui a chant6, au son de la guitare, un
chant de la patrie. On a voulu donner une idee de la
vieille synagogue.
( Je voudrais vous dicrire ce petit comique; mais je
me vois oblig6 d'y renoncer.
4 M. Vatin a fait une ode en vers latins. LA, ont su
trouver place les vents imp6tueux aussi bien que les
ondes courrouc6es. L'orage qui 6clate, la foudre qui
gronde sur nos totes donnent a la poesie un caract:re
presque inspire. Au milieu cependant de ce fracas, la
barque de saint Vincent, sagement conduite par son
pilote, voit prbs d'elle les Nymphes et les Naiades se
jouer avec une grace vraiment virgilienne.
4 Chaque compliment 6tait annonc6 par un petit
mot : v. gr., compliment chaleureux d'un anglais;
delicieuse po6sie italienne; un infatigable bas-breton;
un Turc reconnaissant; hommage du CUleste Empire;
le grand sanh6drin de Saint-Lazare et la vieille
synagogue, etc.
a Le dernier le fut ainsi : la plus belle de nos
fleurs. A ces mots, M.-Dumont-se lve et de son.plus
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gracieux sourire salue le tres honord Pere et toute
l'assis'ance : ( Dans un jardin, nous dit-il en beaux
vers Iranqais, plusieurs plantes dressaient fi~rement
t( leurs t&tes altieres. Au milieu d'elles, une petite
, fleur cachait, A l'ombre de leur feuillage, sa beaut6,
,t ses parfums. Montre-toi comme nous, lui disent ses
, voisines. Non, disait I'humble fleur, je veux rester
a comme je suis. Voici le jardinier; il s'avance vers
a la petite fleur, arrache les plantes si fibres qui la
i cachent et prend un soin particulier de l'humble
a fleur. )

a( Trois morceaux comiques sont venus ensuite pour
nous 6gayer. Le tout s'est termin6 par une cantate,
dont le solo fut chant6 par M. Praneuf. »
M. Bor6, qui 6tait ainsi fetd, se donna de tout coeur
A ses confreres de la Maison-Mere. II fit annoncer,
par M. Fiat, qu'il recevrait ses confreres : I° tous les
matins, depuis sept heures et demie jusqu'a neuf heures,
sauf le lundi et le mercredi; 20 tous les soirs depuis
la fin du diner jusqu'a une heure et demie et depuis
le souper jusqu'a la priere.
M. Bor6 ne se contentait pas de parler A chaque
confrere en particulier; il pr6sida fid~lement, pendant
son g6enralat, la conf6rence du vendredi et il nous
reste de lui 176 conf6rences, dont 22 sont ant6rieures
A son 6lection comme superieur g6neral, ce qui fait
154 pendant son g6n6ralat. Nous comptons, parmi ces
z54, 15 qui sont adress6es A d'autres que les Missionnaires, c'est-A-dire aux Sceurs, aux Dames de la
Charit6, aux Conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
En somme, t39 sont exclusivement des conferences
aux Missionnaires. C'est ce riche tr6sor que nous allons
d6pouiller.
La v6rit6 nous oblige a dire qu'au t6moignage de
ceux qui les ont entendues, elles 6taient gat6es par le
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ton avec lequel elles 6taient dCbitees; M. Bore cherchait ses phrases, se r6p6tait; on aurait dit. qu'il
n'avait rien prepar6, qu'il improvisalt; nous allons
voir qu'il n'en 6tait rien, et que M. Bore preparait soigneusement ses conferences. Quelques confreres estimaient qu'il faisait cela par humilit6, a l'imitation
du fameux sermon de saint Francois de Sales sur
saint Martin; c'est possible, mais c'est peu probable;
car, si I'on peut faire cela une fois en passant, le
respect que l'on doit avoir pour la parole de Dieu ne

permet pas, semble-t-il, qu'on la prisente d'une
maniere si defectueuse, quand on pourrait la presenter convenablement. Quoi qu'il en soit du ton et de
la forme, examinons les conferences au point de vue
des idees.
Nous pouvons les partager en trois groupes : celles
donnees pendant les retraites, celles consacr6es a
expliquer les rggles communes et celles ayant pour
objet les fetes liturgiques.
M. Bore a pr6sid6 quatre fois les exercices de la
retraite de Saint-Lazare et, sauf pour celle de 1874,
nous avons presque toutes les conferences qu'il a
donn6es a cette occasion.
En 1874, il nous manque celles des 2", 3 ° et 4' jours.
La conference de l'ouverture est un amalgame de
trente-six choses. II parle d'abord des vacances, dont il
donne l'etymologie : ( Vacate, vacuum, vide; on a fait
le vide des etudes, du travail, comme si les etudes et
le travail devaient etre consider6s comme une fatigue,
alors que le mot grec scoli signifie pr6cis6ment loisir;
l'etude ne devrait done pas etre consid6ree comme
une fatigie et on ne devrait pas avoir besoin de
vacances. , Continuant le commentaire de son vacuum,
vide, il montre que la machine pneumatique fait le
vide dans les recipients; ce mot pneumatique le fait
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songer au pneuma aghion, esprit saint, et il montre
que son r6le est de faire le vide en nous. Apres ces
considerations, il donne les motifs pour lesquels la
communaut6 doit faire et bien faire la retraite. Ces
motifs, il les emprunte aux exemples et aux paroles
de saint Ignace de Loyola, de saint Philippe de N6ri,
de saint Francois de Sales et de saint Vincent; il
apporte ensuite, comme confirmatur, des citations de
Seneque, de Caton et des pythagoriciens. I1 indique
enfin les moyens : fuge, tace, quiesce, ora.
Parmi les autres conf6rences de cette annie, il faut
signaler celles du 6* et du 8' jour. Le 6" jour, il parle
de la mortification d'une faqon tres pratique; il montre
qu'il faut mortifier les affections trop naturelles, la
curiositi de I'esprit, le d6vergondage de l'imagination, l'irascibilit6, les saillies du caractere, etre
reflechi, non reveur, supporter les peines de son
office, les injustices, les incommodit6s des saisons,
les maladies, le froid. II r6sume sa conference en
cette phrase : t L'homme, qui devrait &tre spirituel
jusque dans sa chair, est devenu charnel jusque dans
son esprit., Et il montre qu' " il faut mortifier A la
fois la chair et l'esprit; que mortifier 1'un sans 1'autre,
ne mortifier que l'int6rieur ou ne mortifier que l'ext6rieur, c'est a peu pris perdre son temps. ,
La conf6rence du 8* jour roule sur la charite;
elle est egalement tres pratique et tout A fait en
harmonie avec la vie de communaut6. II faut signaler
la phrase qui termine cette conf6rence : a Avec
1'ap6tre saint Jean et comme lui, je ne cesserai de
vous recommander la charit6 ,.
La retraite de 1875 est a pen pres compl:te; il ne
nous manque que la conference du deuxieme jour.
Le premier jour, il parle de la R6demption; il cite
de beaux textes des Peres et montre que la R6demp-
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tion a donn6 aux hommes des vertus qui n'auraient
pas exist6 si l'homme 6tait rest6 dans l'etat primordial
d'innocence : la patience, la p6nitence, le martyre, la
virginit6, I'apostolat, etc.
Le troisieme jour, it r6sume un opuscule de saint
Bonaventure sur les sept chemins qui conduisent a
I'6ternit6.
Le cinquimme jour, il a de fortes pens6es surl'humilit6; il montre qu'elle est l'huile des vierges sages et,
pour indiquer comment les saints 6taient humbles malgr6 les faveurs extraordinaires que Dieu leur faisait,
il cite en particulier cette parole de sainte Th6rese,
( que les graces de Dieu 6taient, pour elle, comme des
6tais qui soutenaient une maison en ruine ,.
Le sixibme jour, il attaque avec vigueur certains
d6fauts de communaute : m6lancolie, susceptibilit6,
irascibilit6, se plaindre, murmurer apres reproche; il
conseille, comme ac tes de mortification, se priver des
nouvelles donn6es par le journal, souffrir la lenteur
de ceux qui nous servent, etc. Dans la conf6rence sur
la charit6, il rappelle les paroles de feu notre tres
honor6 Pere M. ltienne et celles du trbs honor6
M. Mellier. II montre que Saint-Lazare doit etre un
foyer de charit6 et il l'appelle I'6cole polytechnique
de l'apostolat.
Les retraites de 1876 et 1877 sont au complet. En
1876, il invite ses confreres a faire comme Notre-Seigneur : Descendit Nazareth et erat subditus illis.

Le premier jour, il signale les trois cat6gories de
personnes de la communaut6: incipientes, proficientes,

perficientes; les commencants, les progressants, les
parfaits.
La conference du deuxieme jour sur le p6ch6 est
une magnifique explication d'une sentence de saint
Bernard sur la. malice cruelle et execrable du p6chk

-

22 -

mortel, qui s'attaque a la puissance, a la justice, a la
sagesse de Dieu; les pensees sont a la fois tres fortes
et tres justes.
Le troisieme jour, il parle des fins dernieres et
insiste milancoliquement sur cette id6e que bient6t
il ne pourra plus se lever, qu'on l'emportera au cimetiere et qu'il sera oublie, except6 par les ames charitables, qui continueront i penser a lui dans leurs prieres.
Le cinquieme jour, il a un tres beau discours sur
l'humilit6 de l'intelligence, du cceur et du corps, insistant particuliirement sur cette triple tendance que
nous avons a vouloir dominer les autres, posseder
leur affection et recueillir leur approbation.
La conference sur la mortification est, comme
toutes les ann6es, tres solide. 11 a de belles comparaisons : ( Sans la mortification, notre corps est un cheval
emport6 qui se tue avec son cavalier. Si on ne se
mortifie pas de bon coeur, on est comme le galerien
qui traine sa chaine et son boulet. La vie est un duel
entre la grice et la mauvaise nature. L'un des deux
doit rester sur le carreau. 11 faut tuer ou etre tue. »
11 montre encore que le meilleur moyen de triompher
est de a prendre vigoureusement le taureau par les
comes
II commente 6galement les comparaisons
1.
bibliques du grain de senev6 jet6 en terre, qui doit
mourir pour produire l'epi; de l'or, qui se purifie dans
la fournaise.
En 1877, la conference du deuxibme jour sur le
pech6 est presque tout entiire en latin. Le troisieme
jour, il parle de la mart : il ne m6nage pasles vCrites;
il dit qu'en communaute on prend plus. de soin qu'on
ne le fait dans le monde pour conserver sa vie, la
prolonger et la preserver des incommodit6s. Et alors,
a propos de la mort involontaire fin derniire, il parle
de la mort volontaire, mort a soi-meme, mort au monde.
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II est toujours incisif, quand il traite ce sujet. A un
moment, il s'arrete et il s'6crie : a En quoi nous mortifions-nous? Nous pouvons etre mortifies, mais ne
ressemblons-nous pas A l'animal qui ronge son
frein? n II montre ensuite le mal que produit pour
un missionnaire, le retour dans sa famille : c'est souvent le tombeau de sa vocation. Dans la conf6rence du
quatrieme jour sur le ciel, il y a une petite phrase qui
int6resse la vie de la Maison-Mere. II y fait I'historique de l'oeuvre de l'adoration nocturne et il dit que
c ce soir et cette nuit, nous aurons par extraordinaire
l'adoration devant le Tres Saint Sacrement ,. Citons,
de ce meme sermon, une autre phrase typique. Apres
avoir dit que nous ne pouvons comprendre le bonheur
du Ciel, ni nous en faire une id6e qui approche tant
soit peu de la rialit6, il ajoute : a Noussommes comme
des chevaux qui. auraient la raison pour un instant et
qui, entendant parler d'un grand repas de leur
maitre, penseraient qu'on y servirait de la paille et
de I'avoine exquises. n
Le cinquieme jour, il commente tres bien la vision
de 1'Apocalypse qui nous montre les vingt-quatre vieillards et les quatre animaux (lion, bceuf, homme, aigle)
en l'appliquant A l'Eucharistie; il montre, entre autres,
que le Saint Sacrement nous donne la force du lion,
la patience du boeuf, la sagesse de I'homme, 1'616vation
de I'aigle.
Le sixieme jour, il parle encore de la mortification. II passe en revue six d6fauts de caractere que
l'on doit combattre; il d6clare que les d6fauts les plus
incompatibles avec la vie de communaut6 sont la dissimulation et I'esprit de domination. Tout est tres
pratique.
La conference du septibme jour est caractbristique
du genre de M. Bor6. II parle de l'obbissance; il com-
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mente le texte du psaume 39 oi il est dit : Auresautem
aptasti miki. II 6tablit que le mot aures, qui signife
oreilles, d6signe l'obbissance, et il montre, par le latin,
le grec et I'allemand, que ces deux id6es, oreilles et
ob6issance, sont correlatives. En latin, obedientia a la
meme 6tymologie que obaudire;en grec, upakoi, obeissance, vient de upakoud, entendre; en allemand,gehoren
et gehorsam, pr6sentent le meme ph6nomene.
La cl6ture de la retraite roule sur la perseverance;
il emploie une belle comparaison pour prouver que
plus on avance dans la vie, plus on doit etre saint.
(c Plus les corps se rapprochent du centre de gravit6,
dit-il, plus ils redoublent leur mouvement. n
Si nous passons maintenant aux conferences hebdomadaires, nous verrons qu'elles peuvent etre class6es
en deux categories : les unes, plus dogmatiques, ont
pour objet le temps liturgique, les fetes de l'annee; les
autres expliquent, a la suite, les Regles communes.
Signalons les caract6ristiques de chacun de ces deux
groupes.
Dans la conference sur Noel, nous avons un specimen de ce que l'on rencontre souvent dans les manu-

scrits du P. Bore; il emploie des signes qu'il n'est
pas toujours facile de dechiffrer; donnons un exemple
tire de la conference dont nous parlons. A c6t6 de

tres beaux textes emprunt6s aux Peres de l'1glise, on
trouve des phrases comme celle-ci: Jesus-Christ veut
gu.rir notre [; il veut devenir notre frere par <
Nous avons trois r6p6titions d'oraison du premier

janvier. Elles roulent en g6enral sur la rapidite du
temps, sur la briwvet6 de la vie; Ia derniere, celle qui
pr6c6da sa mort de quatre mois, semble prophetique.
II commente le texte : Quot sunt dies seivi tui? Et il

s'interroge melancoliquement : a Combien me restet-ilde tempsi vivre? N'est-ce pas ma derniere ann6e?,
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Dans le reste de la confirence, il y a une petite note
touchante qu'on rencontre rarement; il commente Ego
servus tuus et il note avec insistance : c Je vous suis
expressement, et particuliirement consacre, d6vou6;
Servus tuus sum ego, oui, je suis votre serviteur, attache a votre service par excellence; Servus tuus, je suis
votre serviteur propre, particulier. , II commente
ensuite la parole d'Ethai i David : a En quelque lieu
que vous serez, mon Seigneur et mon Roi, a la vie, a
la mort, je suis votre serviteur. ,
Puisque nous sommes an I" janvier, rapprochons
des repetitions d'oraison aux Missionnaires celles
que le P. Bore a faites aux Sceurs. Nous en possedons deux. Celle de 1876 n'est pas tendre. Le
digne Supirieur g6neral applique, ni plus ni moins,
aux Soeurs la terrible sentence expliquie par Daniel:
Man6, Th6cel, Phares. t Chacun de nous pent se
representer la main invisible de Dieu tragant sur nos
consciences le meme arret :
c i°o Mand. Dieu a compte tous nos actes. Peut-6tre
avons-nous fait le mal.
c 2° Tkhcel. Dieu a pes6 tous nos actes, ils peuvent
etre nombreux... Nous faisons beaucoup de visites...
Peut-&tre ces actes, peses dans la balance du sanctuaire, sont trouv6s 16gers. Minus habens.
1, 30 Phars.I1 a 6t divis. Tout royaume divise p6rira.

Divisi signifie aussi rejeti. C'est le sort qu'ont eu les
vierges folles, celles qui n'avaient pas I'huile de la
charit6. ,

On voit, par ces extraits, que M. Bor6 ne m6nage
pas les sours, pas plus que les missionnaires.
Dans la r6eptition du x" janvier 1878, aux sceurs
encore, il leur explique le texte Redimentes tempus et
il montre u qu'elles out perdu bien du temps dans
l'enfance, I'adolescence, lajeunesse : 1° dans lavanit6 :

-

26 -

ce que nous avons fait pour le monde, pour notre
corps, pour la creature; 20 dans l'oisivet6 peut-etre :
visites... temps employe selon notre caprice; 30 temps
mal employe i ce que nous ne devions pas faire et en
ne faisant pas ce que nous devions faire ).
Suivent des conferences aux missionnaires sur le
nom de J6sus, sur la chaire de saint Pierre, oiu il a de
belles considerations sur l'Iglise, t seconde incarnation de Notre-Seigneur, son corps mystique, son
6pouse a la fois vierge et feconde ,, et sur l'infaillibilit6 du Souverain Pontife et la devotion que nous
devons avoir au pape.
Continuons l'ann6e liturgique; nous arrivons au
25 janvier, date chore aux missionnaires. II nous reste
trois conferences du P. Bor6 sur ce sujet.
Celle de 1875 6tablit une comparaison entre saint
Paul et le missionnaire, conference on ne peut plus
pratique, oh il d6nonce les illusions de l'imagination,
du jugement, de la volont6.
Celle de 1876 renferme des details qu'il est bon de
connaitre pour l'histoire de la Congregation de la
Mission. Le P. Bore rappelle que, lorsqu'il 6tait en
Orient, a Damas, il s'est interess6 a retrouver l'emplacement oiu saint Paul fut terrasse par Notre-Seigneur.
I1 y avait quelque doute a ce sujet; apres enquete sur
les lieux avec M. Najean, le P. Bore etait arriv6 1
cette conviction que ce lieu 6tait celui nomm -• Koukab ,. Or, continua-t-il dans sa conference de 1876,
" voilh que M. Najean m'ecrit que le c6lbre M. Gu6rin, qui acheve son grand voyage dans la Palestine,
vient d'examiner le susdit lieu et qu'il est convaincu
que c'est bien celui oi primitivement une 6glise ou un
oratoire ont et6 construits, qu'il a cru reconnaitre des
vestiges de construction. M. Najean me propose de
faire executer quelques fouilles. Aujourd'hui meme, je
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lui ai 6crit de tenter cette perquisition et que la
somme r6clamee par lui dans ce dessein lui &taitaccord6e. Ne convient-il pas, en effet, qu'un enfant de saint
Vincent cherche a retrouver ce sanctuaire qui a consacri le souvenir de la conversion du grand ap6tre? n
Apres ces d6tails historiques, le P. Bore montre
que, pour le missionnaire comme pour saint Paul, tout
doit &tre renouvele : corda, voces et opera.
Dans la conference de 1878, il applique tres justement au missionnaire la parole dite a saint Paul :
Surge et ingredere in civitatem. I1 montre ensuite que,
saint Paul ayant 6te appel pour porter le nom de Dieu
aux Gentils, aux paiens, la vocation des missionnaires
est semblable a celle du grand Ap6tre; car eux aussi
sont envoyes vers les pagaxi, mot qui primitivement
voulait dire, paysans de la campagne.
A I'approche de la fete de la Sainte-Agonie, en
1876, M. Bor6 fait I'historique de cette ceuvre : fondation par M. Nicole en 1862, 1 Valfleury; le 18 mars 1865,
elle est 6rig6e en confrerie; le 13 octobre 1873, elle
est transf6ere a Paris. M. Bor6 expose tres bien l'opportunitA de cette euvre et il indique les devoirs des
missionnaires par rapport a cette d6votion.
Autrefois, on faisait une conference sp6ciale sur le
Careme, les jours qui pr&cedaient la sainte quarantaine. M. Bor6 est fiddle a cet usage et nous avons de
lui deux conferences sur ce sujet. En 1876, parlant de
la conversion, de la bonne direction que nous devons
donner a notre ame, au lieu de faire aller droit i Dieu,
dit-il, A nous faisons une courbe rentrante ,. II a souvent de ces comparaisons, empruntbes aux sciences
math6matiques. A la fin de la conference, il se fait
plus pressant. II montre que la temp6rance donne la
sante. c Examinons-nous;- ne pouvons-nous pas &tre
plus g6n6reux? Allons, faisons quelque chose. ,
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En 1878, le 5 mars, deux mois avant sa mort, il
refute toute les objections de la nature tricheuse pour
se soustraire au jeine et a l'abstinence; il montre que
bon nombre de maladies, en particulier les apoplexies,
viennent de ce que l'on mange trop. C'est dans cette
conference qu'il explique le fameux tableau de Raphael montrant en haut la Transfiguration de NotreSeigneur, en bas, la guerison de l'enfant d6moniaque.
Le P. Bor6 a deux conferences sur la Passion de
Notre-Seigneur et une sur la compassion de la tres
Sainte Vierge. Cette derniere est tres pieuse, tres
touchante. Il explique le mot Myriam, Mariam et il
lui donne le sens de a Mer amere ), montrant combien
la sainte Vierge a souffert dans son corps, son ceur
et son ame. C'est i cette conference que le P. Bore,
ne se souvenant plus de la troisiime douleur de la
sainte Vierge, interrogea ses confreres a ce sujet.
L'un d'eux lui ayant rappel quelle itait cette douleur, M. Bore reprit, sans grande conviction : a Telle
douleur donc, si tant est qu'elle est la troisieme. '
Les conferences sur Paques et la Pentec6te ne presentent rien de saillant. Celle sur la Trinit6 est tres
belle, tres pieuse et tr6s solide. Il rappelle en particulier ce qu'il faisait en Orient pour faire connaitre ce
mystere. La conference sur la fete du Tres Saint
Sacrement est un commentaire tres l1ev6 et tres pratique du paragraphe des Rggles communes qui parle
de la Sainte Eucharistie. II a une conference sur saint
Pierre, oil il explique les douze privileges que Bellarmin attribue au Souverain Pontife. 11 attaque le
gallicanisme et il dit qu'il n'honore ce nom que dans
saint Gallican.
La conference sur la fete du Precieux Sang fait
l'historique de cette devotion et donne les principales
pratiques en son honneurL: mois du Precieux Sang;
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sept offrandes; petit chapelet; usage d'&crire sur les
portes: a Vive le sang de J6sus-Christ. n Il a cette belle
phrase: c La chair et le sang sont le principe de nos
p6ch6s et de nos maux; la chair et le sang de JesusChrist en sont le remade. ),
M. Bor6 a une conference sur saint Vincent comme
preparation . la fete du 19 juillet. On y sent tout
1'amour qu'il a pour le saint Fondateur. (c Les motifs
qui me portent A c6elbrer cette fete avec pi6t6, joie et
profit, c'est que ce grand saint est viritablement mon
pere, mon gardien, mon modble. n Dans le premier
point, il dit, entre autres choses: ccSaint Vincent est
mon Pere spirituel. Sans lui, ou serais-je? C'est par ses
enfants, qui lui ressemblaient, que j'ai concu le dessein de quitter le monde. Je puis dire, comme une des
filles du vertueux m6decin de Sanctis, mort en odeur
de saintet : Ci ha fatto divenire veri conoscitoti del
Padre celeste.
Pendant la periode dite des vacances, M. Bor6
tombe A bras raccourcis sur cette invention qu'il dit
etre contraire aux canons disciplinaires qui prescrivent
la residence. II en veut aux chemins de fer, qui ont
cause des habitudes de d6placement. II montre le
dommage qui r6sulte pour l'Ame de ces voyages des
vacances. II dit que la dissipationi, qui en est le r6sultat,
est plus difficile A combattre que l'orgueil et l'impuret6. Il rappelle la necessit6 de l'6tude, que les artisans, les hommes serieux ne d6sertent pas leur poste
pour aller en vacances. Il tire une dernixre raison,
contre les vacances, des dCpenses qu'elles occasionnent. a Supposez So francs allou6s ou demand6s pour
les vacances. Multipliez par mille missionnaires, cela
fait 5oooo francs d6pens6s en pure perte. ,) II parle
6
galement du danger que les vacances occasionnent
aux 6tudiants, aux s6minaristes; et il recommande de
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ne pas trop prolonger les recreations, de s'abstenir de
courses trop ecoli.res, de promenades trop fatigantes. Rappelons que, cette meme ann6e,un Atudiant,
ktant alle se promener jusqu'i Versailles, fut arr&et
aux ordinations.
Une annie, pendant les vacances, M. Bork fit une
conference sur saint Louis, qui n'est gubre compos6e
que de gentilles histoires tirkes de la vie du saint, ramenees acinq chefs: foi, education, paternit6, charite,
royaut6.
Nous avons six conferences sur la Toussaint et les
Beatitudes. II nous manque la 2', la 3e et la 7* Beatitudes. Dans la conference sur la 4", il loue les 6vkques
allemands de leur conduite pendant le Kulturkampf.
La conference sur la 5" explique que misiricorde vient
de coY miserans, cor ad miseros; elle renferme des allusions aux musulmans, au Coran, aux Grecs.
Il nous reste a voir les confirences explicatives des
Rigles communes; elles sont les plus intiressantes et
demandent eatre 6tudikes en detail.

]douard ROBERT.

EUROPE
FRANCE
PARIS
ENCORE UN MOT SUR M. POUGET

M. Pouget 6tait mort depuis quelques jours. M. Chevalier, professeur de philosophie A l'Universit6 de
Grenoble, annonce la triste nouvelle a ses 6tudiants et
6tudiantes, avant de commencer son cours :
( I1 y avait jusqu'i ces derniers jours dans le monde
deux grands philosophes, Bergson et Pouget, ou, si
vous le voulez, Pouget et Bergson. Pouget, humble
pretre Lazariste, vient de mourir. Si vous le voulez,
avant de commencer le cours, nous observerons une
minute de silence pour rendre hommage a son souvenir. .
PELERINAGE D'VEtQUES D'EXTREME-ORIENT
A LA BASILIQUE DU SACRE-C(EUR

L'egiise votive de Montmartre a accueilli, le dimanche Io septembre, quatre 6evques de Chine et d'IndoChine, plusieurs sacres par Pie XI, a savoir: Mgr Paul
Wang, vicaire apostolique de Shunking (Chine);
Mgr Joseph Chow, vicaire apostolique de Paotingfu
(Chine); Mgr Jean-Baptiste Tong, coadjutear du
vicaire apostolique de Phat-Diem (Tonkin); Mgr Mathieu Ly, vicaire apostolique de Yachow (Chise).
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Mgr de Jonghe, belge, 6veque missionnaire nomm6,
destin6 au vicariat apostolique de Yunnan, s'6tait joint
aux 6veques de sa future patrie d'adoption.
Le nonce apostolique presidait, assist6 de Mgr Levame, son auditeur, et de Mgr Boucher.
L'annonce de la c6r6monie avait rempli la vaste basilique. On y remarquait Mgr de Gukbriant, Mgr Cr&pin, MMI. Nerdrie et Riviere, cure de Paris, des eccl6siastiques en grand nombre.
Apres le Magniflcat, Mgr Boucher fit I'histoire de
l'6vang6lisation laborieuse et h6roique de la Chine. II
montra, par des chiffres, le progrbs du royaume de
Dieu en ces vastes regions, surtout depuis un siecle, et
la port6e de cet argument d'apolog6tique; nota la part
pr6pondirante que la France a prise A l'appel des
Papes, dans cette propagation de la foi; souligna
l'importance de la conquete au christianisme d'un

peuple de plus de quatre cents millions d'ames, d'une
trbs ancienne civilisation, race tres courtoise et qui a
un tres vif sentiment de l'honneur. II sut trouver,

dans son cceur de pretre et d'ap6tre, des paroles qui
allerent au coeur des nouveaux 6veques asiatiques et de
tous les assistants, au milieu desquels se remarquaient
quelques physionomies ftrangeres.
Apres lui, Mgr Chow monta en chaire. Son succis
de curiosit4 se changea vite en un succes de sympathie, quand on I'entendit r6peter, a plusieurs reprises,
d'une voix puissante et chaude, en s'adressant a son
auditoire: Mes amis Francais! II dit sa profonde gratitude et celle de ses collbgues a ceux qui ont ivang6lis6 sa patrie, lui ont communiqu6 leur d6votion au
Sacre-Coeur, lui ont donn6 leurs ils et leurs flles et
ont vers6 pour elle et leurs sueurs et leur sang.
4( L'Eglise de France, proclama-t-il, est la mere de
1'lglise de Chine. Apres Dieu et aprbs le Saint-Siege,
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c'est a elle que nous devons de ne plus 6tre paiens! n
Continuant delicatement sa comparaison, il adjura
la France de ne pas abandonner son enfant, sous pr6texte qu'elle possede maintenant quelques 6veques

indigenes, qui ne pourraient rien sans elle, dit-il avec
humiliti. Enfin, dans une trbs 6mouvante p6roraison,
Mgr Chow, tourn 6 vers le Saint Sacrement, adressa &
Notre-Seigneur une touchante et commune priere
pour la France.
Monseigneur avait parlM avec aisance un excellent
francais. Au salut du Saint Sacrement, lesquatre 6vques indigenes prononicerent une consecration an
Sacr6-Cceur en chinois, dans ce meme sanctuaire oii,
l'avant-veille, les petits freres du Sacr&-Coeur du Pere
de Foucauld avaient prononc6 la leur en arabe. Leur
priere ressemblait & un chant. Ils la r6epterent

ensuite en francais, en un francais d'une prononciation
tres correcte, mais cette fois, recto'tono.

Ainsi se renouvelaient les promesses de la Pentec6te et s'affirmait, avec la catholicit6 de lt'glise, la
seule fraternit6 possible des peuples, unis dans une
meme foi, dans un meme amour de Jesus-Christ et dans
les memes esperances 6ternelles.
(La Semaine religieusede Paris, 16 septembre 1933.)

GENTILLY
Par sentence du jury, port6e les 22, 23 et 24 juin

1933, nous avons &t6 expropribs, en grande partie, de
notre propriit6. Sur 41 8oo metres carres, il ne nous
en reste plus que 95oo, comprenant surtout les bitiments et les cours.

Voici comment l'acte authentique d'expropriation
s'exprime sur la partie perdue.

I. -

34 Limites

La partie expropribe est limitee :
I° Du c6te du terrain de la commune de Gentilly
par une palissade en planches a claire-voie de 2 m. 5o
de hauteur et 45 mitres de longueur, sur mur de soutenement de 70 centimetres de haut, en assez bon
6tat; a la suite et en retour, le long de la propriet6
Leclaire, haie vive doublee d'un grillage sur poteaux
en fer a T en mediocre 6tat, sur une longueur de
So metres environ; a la suite, jusqu'a la Bievre et
contournant la Bievre, en face du n" 171 du plan,
palissade en planches jointives de 2 m. Io de hauteur
sur environ ii5 metres de longueur, en assez bon
6tat; A la suite, en retour, vers la rue du Bel-Air, le
long du n' 156 du plan parcellaire, sur 45 metres de
longueur environ, mur en moellons, de 3 metres de
hauteur environ.
2* Sur la rue du Bel-Air, par un mur en moellons,
formant soutenement, de 4 m. 5o de hauteur moyenne
et de 218 metres de longueur, avec contreforts tous les
20 metres, en bon 6tat, construit en 1911. Ce mur a fait
l'objet d'un proces-verbal du genie, suivi d'un arret&
di 24 mars 1914 en ordonnant la d6molition.
3° Sur la rue de Verdun, par les facades des constructions existantes, et, en retour, jusqu'a la limite de
la zone, suivant les lignes sinueuses des n" I54 et 155
du plan, par murs de cl6ture et de constructions.
II. -

Terrain

Le terrain expropri est occup6 en grande partie
par le jardin potager et le verger, deux terrains de jeux
- et un jardin botanique. La partie bordant Ia rue du
Bel-Air forme un talus trbs prononc6, lequel est plant6
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en bois, ainsi que le terrain longeant la limite avec le
n* 156 du plan.
11 existe dans la partie prise :
Six puits maaonn6s de 2 a 6 metres de profondeur,
<dont trois avec pompes; dans le potager, dix bouches
d'arrosage avec canalisation en fonte; trois passerelles
en bois sur la Bievre, en m6diocre 6tat; dans le talus
du c6t6 de la rue du Bel-Air, caveau avec murs et
voite en moellons appareilles de 12 metres superficiels; un escalier en pierre de vingt-deux marches
avec murs rampants en moellons couverts en pierre; a
l'extr6mit6 des terrains de jeux, statue sur piedestal
en pierre; plusieurs bancs de jardin fix6s sur d6s en
pierre; calvaire, ruines d'une ancienne construction,
cabane a outils de 2 metres superficiels, construite en
planches, en passable etat; 19o arbres fruitiers d'especes diverses en plein rapport.
Comme grands arbres forestiers et d'agrement:
33 platanes, 5 frenes, 41 marronniers, 5 acacias,
2 peupliers, taillis sur les pentes du terrain longeant
la rue du Bel-Air et la limite voisine, n° 156 du plan.
III. -

Constructions

Les constructions principales de l'6tablissement, a
F1angle des rues Gallieni et de Verdun, sont hors zone
et en dehors de l'op6ration.
Ces constructions sont le siege d'une tres importante institution: 60 6elves internes, 6 professeurs;
En outre, 15o 61eves de la Mission y sejournent
deux fois par semaine.
Cette installation sera d6crite dans notre rapport
sp6cial concernant 1'vviction.
Les constructions dans la zone comprennent a
I'angle-des rues du Bel-Air et de Verdun:
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F. Batiment d'habitation, en facade sur la rue de
Verdun, 6lev6 sur caves, d'un rez-de-chauss6e et de
deux 6tages carr6s, construits en moellons, couvert
en tuiles, planchers en bois et carrelbs.
Superficie : 74 m" 3o, en passable 6tat.
La cour en arriere est en contre-bas et de niveau
avec les caves du batiment F.
G. Bitiment sur cour en aile A gauche, ancien
hangar transform6 en habitation par le locataire;
Sur terre-plein, rez-de-chauss6e et grenier; murs en
briques et moellons, couverture en tuiles, sol parquet6
en ch6ne et carrel6, en passable 6tat.
Superficie : 57 m 2 8o.
Dans la cour, deux cabinets d'aisances accol6s avec
fosse fixe; eau, cour pav6e sur les deux tiers de la
surface.
E. Batiment d'habitation sur rue, elev6 d'un rezde-chauss6e sur sous-sol, murs en moellons, couverture en tuiles, planchers en bois et carrel6s.
Superficie: 33 m2 .
Les bAtiments ci-dessus, F, G, E, sont ant6rieurs a
la servitude non aedificandi.
IV. -

Bdtiments postirieurs a l'itablissemeni
de la zone

D. A la suite de F, annexe construite par M. Perrin,
sous-locataire, avec abri au-devant, de 6 metres carr6s,
murs en briques, toiture en t6le, sol en ciment.
Superficie: ii m2
B et C. Hangars fermis servant d'6curie, charpente
en bois, parois en briques et carreaux de plhtre, cou-

verts partie en tuites et partie en planche et papier
bitum6.
Superficie : 35 m 2 5o.
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Is appartiennent aux proprietaires et ne sont pas

autorisables.
H et I. Deux d6barras en planches de 7 metres carr6s et 2 metres carris, itahlis par M. Perrin, souslocataire.
Le tout en passable 6tat.
Cette propriet& de la rue de Verdun est s6paree de
la propriet6 principale, vers larue du Bel-Air, par une
cl6ture en planches d6vers6e en m6diocre etat, et par
un mur de soutenement en moellons, surmont6 d'un
mur en briques de 22 centimetres, avec poteaux en fer
en face des bitiments F, G.
Mur de soutenement en moellons, de 13 mitres environ de longueur, avec eperons, en mauvais 6tat, entre
les cours de la propriet6, rue de Verdun, n' 2.
BOURGES
DEUX RETRAITES ECCLtSIASTIQUES PRECHEES
PAR M.

BIZART

Nous sommes heureux de publier ici les 6loges donn6s au pr6dicateur de ces retraites. A la fin de la premiere (In-I5 septembre), M. le chanoine Dupuit,
archipr&tre de Chiteauroux, prisenta, au nom de was
confreres, une adresse k Mgr Auvity, 6veque auxiliaire, qui avait pr6side les exercices. Puis, se tournant vers M. Bizart, il ajouta : c Mon R6v6rend Pere,
nous avons goft6 beaucoupvotre enseignement simple,
pratique et plein; votre parole, directe, vivante, toujours d6licate; votre amour de Dieu et du pretre.
Vous etes un excellent missionnaire, experiment6,
caustique, parlant bien et parlant fort, 6mouvant et
bon. De tout coeur, merci! )
Dans sa reponse, Monseigneur n'oublia pas, non
plus, le pr6dicateur : (cMon cher Phre, nous avons 6t,
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tres satisfaits. Vous avez parl6 & cet auditoire de
pretres avec eloquence, avec 6legance,-

ce qui ne gate

rien,- avec tact et charit6 et surtout avec une chaleur
tres communicative. Vos paroles ont remu6 nos ames
et leur opt fait un bien reel, parce que, avant de
tomber de vos levres,elles passaient toujours par votre
coeur d'ap6tre. Merci, au nom de tout ce clerg6, qui
gardera de vous un excellent et fidele souvenir, ou
plutbt portera votre souvenir au saint autel. ,
La seconde retraite (18-22 septembre) fut 6galement
tres goit6e du clerg6. Les retraitants applaudirent de
tout cceur a ces paroles de M. Aubailly, archipretre
de La Chatre : ( L'unique n6cessaire, nous lavons
mieux connu au cours de cette retraite, qui nous a
remis en face du Christ-prktre, notre chef et notre
modile. Vous nous avez ramends a Lui, mon R6v6rend
Pere, en nous montrant la beaut6, la fecondit6 de la
vie int&rieure de la foi, de I'amour dans une vie de
pr&tre. Vous nous avez rappele nos devoirs avec simplicit6, d6licatesse et bont6. Le grand coeur de M. Vincent a pu cesser de battre. Qui dira qu'il ne rechauffe
pas, qu'il n'anime pas encore le coeur de ses fis et de
ses filles, qui multiplient a traversle monde les miracles
de sa charit6 ? Pour tout le bien que vous nous avez fait,
mon Reverend Pere, soyez remerci6.,
Monseigneur 1'archeveque de Bourges ripondit a
l'archiprktre : u Ce que je sais de la premiere retraite
et ce que j'ai vu dans la seconde, m'ont mis au cceur
une profonde reconnaissance pour Dieu d'abord, qui
a daigni les binir, pour le cher Pere predicateur,
qui a su les animer d'un souffle tout 6vangelique, et
pour vous et vos chers confrbres, qui avez apporte aux
exercices spirituels la collaboration active et vraiment
surnaturelle de vos efforts, de votre attention et de
votre pi&dt. Celui qui s'est fait avec tant d'l66gance,
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de delicatesse et de verit6 votre iaterprete, a traduit
magnifiquement mes sentiments et les v6tres a 1'6gard
de l'eminent P. Bizart, dont le rappel parmi nous
est la preuve de la plus haute estime et de la confiance
dont il jouissait dbj& dans mon coeur d'abord et aussi
dans le coeur de mon clerg6. En votre nom et au mien,
je lui exprime a nouveau ma trbs vive gratitude et
l'assure que nos priires la lui renouvelleront souvent
partout oh la Providence dirigera ses pas. Nous lui
devons beaucoup, puisqu'il a fait de nous des pretres
meilleurs. Donnons-lui la joie tres douce de savoir
que l'image de Notre-Seigneur, souverain pretre, resplendira en nous d'un eclat nouveau et que nous saurons, grace A lui, la faire rayonnerautour de nous par
un apostolat infatigable. Comment vous dire ma reconnaissance, mon cher Pere, pour tout le bien que vous
avez fait A mes pretres et qu'ils emportent dans leur
coeur ennobli comme une semence feconde de sa saintet6 ? Leur avoir fait du bien, c'est m'avoir procure la
joie la plus profonde, car feurs vertus rajeunies et
fortifi6es, c'est ma fiert6 d'eveque agrandie; et leur
perfection sacerdotale plus haute fera d'eux descollaborateurs encore plus dociles, plus g6n6reux, plus
aimants et plus aimes de moi.
, Que Dieu, mon Phre, vous garde ce verbe lumi-

neux, cette doctrine substantielle et ce coeur d'ap6tre,
pretre de bont6, que nous avons senti palpiter dans
chaque parole tomb6e de vos tlvres; et puisque la
surabondance de votre Ame s'est epanch6e sur nous,
veuilltz agrier la r6solution qu'elle a fait germer en

nous d'etre, non pas des hommes quelconques, mais
des pretres, de vrais pretres, invinciblement attaches
a tous leurs devoirs. n

Nos missionnaires, 6videmment, rapportent a Dieu
les 6loges qu'on leur adresse ; ils n'en sont pas moins
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heureux de constater que leur parole
fruits.
SAINT-JULIEN-SUR-SURAN

porte ses

UNE MISSION AU DIX-HUITIEME SIECLE

Le cur6 qui 6tait a la tete de cette paroisse en 1770
a notd dans le registre du temps qu'une mission fut
donn6e en ce lieu par six enfants de saint Vincent:
trois de la maison de Bourg, MM. Peronnet, sup 6 ;
rieur, Duboeuf et Audiffred; et trois de la maison de
Lyon, MM. Rome,Joubert et Biolet. Un frire coadjuteur, nomm6 Francois, tenait compagnie aux mission-

naires.
c Commenc6e le 2 fivrier, la mission ne se termina
que le 4 mars. Les fruits en furent tris marques.
c Cette mission, fond6e par Mgrde Lezay-Marn6sia,
eveque d'ivreux, propri6taire de la terre feodale et
du chateau de Saint-Julien, avait lieu tous les dix ans.
(( Ces messieurs venaient de donner la mission pen-

dant cinq semaines a Saint-Amour. Apres avoir vaqu6
aux travaux de leur ministere a Saint-Julien, ces
dignes ouvriers evangeliques, nous laissant la paix du

Seigneur, sans secouer la poussiere de leurs souliers,
emportant nos regrets, s'en sont all6s a Saint-Claude
recommencer

leurs travaux, d'oii ils se proposent

encore de pousser leurs courses apostoliques A Morez,
et, de IA meme, aux Rousses, travaillant ainsi dis les

cinq heures du matin jusqu'a six heures du soir, sans
relache, pendant huit ou neuf mois de l'ann6e, au
salut des Ames.
tDieu leur rende au centuple les fruits du grain
salutaire qu'ils ont sem6 dans nos ames, pour y faire
croitre la vie du salut !
( M. Imbert, un des missionnaires, retenu A SaintAmour, d'abord A cause de la maladie, ensuite du

-- 4I mauvais temps, de neige, de froid, de chemins impraticables, n'a pu aider ses confreres a Saint-Julien.
, Ce M. Imbert et M. Audiffred sont morts aux
Rousses, oi ils 6taient en mission.,,
SCEUR VINCENT RAYNAUD
CHEVALIER

DE LA LEGION D'HONNEUR

SSous ce titre, nous lisons dans 1'.cho de Paris du
20 octobre dernier:
a Apres avoir longuement suivi i .Neuilly, le boulevard Victor-Hugo, bord6 de calmes villas, comme
le jour tombait, je sonnai a une porte. Elle s'ouvrit
mysterieusement et je pus p6n6trer dans un jardin,
que l'automne alanguissait. En.face de moi, sous les
frondaisons rouillCes et eclaircies, se trouvait une
maison grise, aux aretes de briques, surmontie d'une
croix.
- Une femme parlait a un enfant.
- - L'orphelinat, demandai-je.
a - C'est ici.
-

, Je voudrais voir Mere Vincent.
c On me fit entrer dans un petit parloir,

6clair6 par

les dernieres lueurs. du jour. Comme j'attendais, je
regardai sur la cheminee les petites statues de saints
placees sous des globes de verre, de saintes images
encadries et accroch6es aux murs Deux photogra-

phies modernes, inattendues en ce lieu, retinrent mon
attention. Dans la demi-obscurit6, je distinguai une
tate d'homme et une t6te de femme. Quels saints
modernes pouvaient bien avoir les honneurs de ce

parloir d'orphelinat? Intrigu6, je me levai sur lapointe
des pieds, afin de mieux distinguer les traits de ces
portraits, places au-dessus de ma tete.
,

Quoi ! notre pr6fet de police, M. Jean Chiappe;
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aucuneerreur n'est possible; et puis,voici Mie Chiappe.
, Je n'6tais pas encore remis de ma surprise, lorsque
sceur Vincent entra.
( - Ma Mere, dis-je. vous venez d'etre nomm6e
chevalier de la Legion d'honneur. L'Acko de Paris a
tenu a vous apporter ses f6licitations.
, - Oui, me r6pond-elle, c'est un grand honneur
que l'on m'a fait et que je n'ai accept6 que parce
qu'il rejaillit sur tout l'orphelinat.
, Sous la grande cornette blanche des seurs de
saint Vincent de Paul, des yeux me regardent franchement.
( - Je suis la supkrieure de I'orphelinat, me ditelle, et je suis ici depuis sa fondation. Cela remonte a
189o. Le g6nereux donateur de cette propri6te et de la
fondation qui fait vivre l'orphelinat, M. Louis-Antoine
Quennessen, 6tait le grand-pere de Mme Chiappe.
C'est pour cela que nous avons ici les photographies
de M. et Mme Chiappe.
, Nous avons ici quatre-vingt-dix orphelins, garcons et filles, que nous prenons vers la cinquieme
ann6e, que nous 6levons, instruisons et que nous suivons ensuite dans la vie, grace a notre Amicale.
C Parmi nos anciens pupilles, nous en avons qui
ont tres bien reussi dans la vie et qui s'occupent, selon
leurs moyens, de nos jeunes enfants ou de leurs camarades 6prouv6s par la vie. Nous avons redonn6 une
famille a de nombreux petits orphelins, qui nous en
gardent une reconnaissance touchante. Depuis i89o,
je m'occupe d'eux. Je les connais tous et je les aime
tous. )
, Sceur Vincent me parle longuement de la vie de
l'orphelinat, mais elle ne me dit rien de l'admirable
-devouement que, depuis si longtemps, elle prodigue
sans compter.
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a Et dans quelques jours, M. Chiappe, pr6fet de
Police, remettra i Mile Raynaud, en religion sceur
Vincent, la croix de la Legion d'honneur. n
Dix jours plus tard, l'c/lo de Paris complitait son
r6cit :
( Le preau de I'orphelinat Quennessen 88, boulevard Victor-Hugo, a Neuilly-sur-Seine, Atait, hier
apres midi, trop petit pour contenir la foule des admirateurs de Mi:re Vincent, la superieure de cet 6tablissement... Ses efforts soutenus viennent d'etre r&compensbs. La croix de la Legion d'honneur orne maintenant la poitrine de cette magnifique sceur de saint
Vincent de Paul, dont la cornette blanche protege un
visage doux et sympathique a l'extr6me.
« Ce fut a M. Jean Chiappe que fut devolu l'honneur de remettre l'insigne des braves a Mere Vincent,
au cours d'une touchante c6r6monie. »
Ceux qui ont eu le bonheur d'assister A cette fete ne
I'oublieront pas de longtemps. Ce fut vraiment magnifique. Longue file d'autos en station devant la porte
d'entr&e, agents postbs dans la rue pour surveiller le
mouvement des voitures, photographes, appareils a
filmer, 6clairs de magn6sium, musique, drapeaux tricolores, discours, champagne, rien ne manqua de ce
qui est ordinaire aux grandes manifestations.
Les deux paroisses de Neuiily itaient largement
. repr6sentees par leurs cures et des vicaires; la communaut6, par la sceur lconome, venue a la place de la
tres honoree Mere, partie a l'improviste pour Rome :

soeur Ribiolet, sceur Levecque, la superieure de la
maison de convalescence des agents a Sevran, des
soeurs de Levallois, de Neuilly et d'ailleurs; la muni'cipalit6, par son maire, M. Bloud. A noter encore, sur
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l'estrade, M. Villeneuve, conseiller gen6ral; M. Zimmer, directeur du cabinet du pr6fet de Police;
M. Ameline, commissaire aux delgations judiciaires.
La salle d6bordait de monde : orphelins et orphelines du temps present et de l'ancien temps, messieurs
et dames de l'1lite de Neuilly ; des pauvres 6galement;
n'etait-ce pas leur place Car, apres tout, en sceur
Vincent, leur bienfaitrice, c'est eux que l'on fktait.
A l'arriv6e de M. et de Mme Chiappe, l'Harmonie
des commerfants et industriels de Neuilly fit entendre
la Marseillaise. Puis commenca la serie des discours.
Un petit orphelin d'abord. II d6bita son compliment
a M. Chiappe, d'une voix nette, articulee, sur un ton
trbs naturel. Puis, une petite orpheline de huit ans
environ, tout de blanc habill6e, s'approcha de
Mmie Chiappe pour la remercier de tout ce qu'elle
faisait pour l'orphelinat. Ce fut touchant, 6mouvant
meme.
Mile Dumont, tr6soriere de 1'Amicale des anciens
orphelins, rendit ensuite hommage a la trbs honoree
Mere. Puis, MM. Hergot et Mignot, l'un pr6sident,
1'autre secr6taire de l'Amicale, firent I'apologie de
soeur Vincent, qui les avait elev6s dans leur jeune
Age.
Le chanoine Heymann, cure de l'6glise Saint-JeanBaptiste de Neuilly, s'associa aux 6loges des pr6cedents orateurs. Son discours fut tres goatd. On
l'applaudit fort lorsque, faisant allusion a la modestie
de la nouvelle legionnaire, il supplia M. Cbiappe de
trouver dans Paris un petit trou oi pft se cacher la
soeur Vincent avec sa cornette. Le pr6fet de Police
sourit quand ilentendit ces mots : ( Si tous les enfants
recevaient la formation qu'on donne ici, a l'orphelinat,
vous n'auriez qu'i donner votre d6mission, Monsieur
le Pr6fet, car vous n'auriez plus de clients. ,
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Soeur Vincent souriait aussi; mais elle fronca les
sourcils quand le malicieux cur6, s'adressant a
Mme Chiappe, ajouta : ( Soeur Vincent recoit la croix,
c'est bien ; mais il ne faudrait pas qu'elle la remisAt
dans un fond de tiroir. Je pense, Madame, que vous
compl6terez le geste de M. le prifet, en usant de
votre influence sur la tris honor&e M&re pour obtenir
I'ordre que le ruban rouge restAt en permanence sur
cette noble poitrine. n
Non, Monsieur le cur6. Soeur Vincent a beaucoup
souffert -aujourd'hui des attentions dont elle a 6t6
l'objet; on a mis sa modestie A une rude 6preuve.
Souhaiter que cette penitence se perpetue serait lui
demander un sacrifice trop cruel.
Aprbs le cur6 de Saint-Jean, ce fut M. Bloud,
d6put6 maire de Neuilly, qui prit la parole. Enfin,
M. Chiappe, a au nom de quatre g6n6rations n, dit
iloquemment pourquoi celle qu'il allait decorer m6ritait cet honneur.
SLes applaudissements cr6pitrent quand, 6pinglant
sur la grosse robe de bure la croix au ruban rouge, il
prononqa la parole sacramentelle: ( Au nom du President de la R4publique, en vertu des pouvoirs qui me
sont confiris, je vous fais chevalier de la Legion
d'honneur. n
Et la Marseillaise retentit de nouveau.
C'6tait fini. La porte de sortie s'ouvrit et la foule
s'&coula lentement. Au parloir, par les bons soins de
Mme Chiappe, des bouteilles de champagne attendaient les personnalites presentes, tandis quc difilait
devant la soeur Vincent la foule de ses amis, heureux
de la feliciter.
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ITALIE
ROME
LECTURE DU DECRET APPROUVANT LES MIRACLES
PRESENTES POUR LA CAUSE
DE CANONISATION DE LOUISE DE MARILLAC

La Cause de beatification de Louise de Marillac
fut introduite par Lion XIII et c'est Benoit XV qui
6leva sur les autels la sainte religieuse le 9 mai 1920.
Des 1922, l'instruction de la Cause 6tait reprise afin
d'aboutir la canonisation de la bienheureuse Louise.
Deux guirisons miraculeuses avaient 6et obtenues par
son intercession apres sa beatification. A Paris, le
28 mai 1920, soeur Th&rese, des Filles de la Charit6
de Saint-Vincent-de-Paul, dans le monde Marie Darracq, atteinte du mal de Pott depuis 1908 et frappie
d'une miningite spinale tuberculeuse, avait 6te guirie
subitement. A Lioubliana, une autre religieuse de la
meme Congregation, sceur VWronique, dans le monde
Agnes Hocevar, souffrant depuis son adolescence
d'une diathise tuberculeuse et arrivie a un 6tat o6 les
m6decins, qui la d6claraient incurable, la jugeaient
en danger imminent de mort, avait, elle aussi, &t6
gu&rie soudainement. Ces deux guerisons, obtenues
au terme de neuvaines en l'honneur de la bienheureuse Louise de Marillac, s'6taient maintenues sans
rechute d'aucune sorte.
La Congregation des Rites 6tudia ces deux guiri
sons avec le soin minutieux qu'elle apporte A ces
sortes d'enquEtes et, le 24 octobre dernier, elle aboutit
a la conclusion qu'il s'agissait bien de deux miracles
authentiques accomplis par la toute-puissance divine,

-

47 -

grice a l'intercession de la Bienheureuse. Cette conclusion fut ratifiee par le Souverain Pontife.
Restait a publier le d6cret proclamant I'authenticite
de ces deux miracles. Pie XI choisit, a pour presenter
aux fideles, dans un eclat nouveau, cet exemple insigne
de charit6 chretienne,,

le jour de la fete de Tous les

Saints, et c'est ainsi qu'eut lieu, au Vatican, le matin
du I" novembre, la lecture solennelle du decret de la
Congregation des Rites.
Lecture solennelle du dicret de la Congrigation
des Rites

Cette cir6monie, qui eut lieu, selon la tradition,
dans la salle du Consistoire, sous la pr6sidence du
Saint-P&re, reunit une assistance nombreuse.
Aupres du tr6ne pontifical se trouvaient le cardinal
Laurenti, prefet de la Congregation des Rites, et le
cardinal Verde, ponent de la Cause.
Mgr Carinci, secr6taire de la Congregation des
Rites, donna lecture du decret, puis M. Souvay, accompagne de M. Scognamillo, postulateur de la Cause, et
des autres membres de la postulation, s'approcha du
tr6ne pontifical pour lire une adresse oh il exprimait
la joie et la reconnaissance de la famille de saint
Vincent de Paul.
En reponse a cette adresse, Pie XI prononca une
allocution oh il se declara particulihrement heureux
de pouvoir ceIlbrer la Toussaint de l'Annke sainte en
rendant hommage a une admirable fleur de saintete et
a un fruit exquis de la Redemption. Le Saint-Pere
nontra dans les deux miracles, dont l'authenticite
venait d'8tre proclamee, des actes glorieux de la
bonte divine, puis il developpa cette pensee que la
bienheureuse Louise de Marillac avait encore accompli
d'autres miracles: le miracle de sa vie, le miracle de

-48ses oeuvres et le miracle de 1'heritage qu'elle avait
laiss6 en fondant sa grande famille religieuse.
L'eloge de la Bienheurense pat le Souverain Pontife
La vie de cette h6roine, dit en substance le Souverain Pontife, fut vraiment surprenante. Bien qu'elle
fit de sante dibile et souvent visithe par la souffrance,
elle ent une 6nergie indomptable, une activite, une
resistance au surmenage du corps, de I'ame, de l'esprit
vraiment merveilleuses.
A ces qualit6s personnelles s'ajouta une adaptation
caracteristique a toutes les conditions de vie: fille de
grande famille, orpheline, 6pouse, mere, veuve, elle
dut subir toutes les situations et dans toutes elle
montra la plus haute spiritualit6, une spiritualit6
precoce qui alla toujours croissant pour atteindre les
splendeurs d'une rare union avec Dieu et d'une perfection peu commune.
Miracle de vie, -mais aussi miracle d'ceuvres.
Humainement, on ne r6ussit pas a s'expliquer comment la bienheureuse Louise de Marillac a pu mettre
la main a' tant d'oeuvres de charit6 si vari6es. Elle
allait a leur recherche partout, parmi les riches, dans
les prisons, dans les hbpitaux, sur les champs de
bataille, dans les rues des villes. Et c'est avec raison
que son premier biographe dit qu'il y a de quoi
s'6tonner qu'une seule vie ait pu- suffire a taut de
choses, a une telle multitude et a une telle variet
d'oeuvres; C'est- un vrai miracle d'activitb qui devient
toujours- plus lumineux et plus 6difiant quand, dans
cette act-vit-, on veut 6tudier l'&me d'oh elle germaiit.
- Miraee de l'hkritage ausait, de la posterit6 spirituelle de la Bienhe:urusel:,prelongement providentiel
: :-'
..
. s.
de sa vie."' -.
-'Saint- Vincent de- Paul'disait, et- sa parole semblait

-49quasiment une contradiction:ý La Fille de la Charite
aura poor monast.re la maison des malades, pour
cellule une chambre de prison, pour cloitre les rues
de la cite et les salles des h6pitaux, pour cl6ture
l'obbissance, pour grille la crainte de Dieu et pour
voile la modestie. , Alors que le saint parlait, cela
aurait pu paraitre une contradiction et c'etait, au contraire, une proph6tie miraculeuse.
Quand on pense qu'aujourd'hui les. Filles de la
Charit6 couvrent le moride entier et qu'elles sont
maintenant quarante mille, dispersbes dans quatre mille
maisons, on se trouve vraiment devant un miracle
qu'aucune pensee humaine ne peut expliquer. C'est un
miracle de la charite divine, de cette charit6 qui se
manifeste de tant de faqons,comme, par exemple, au
cours de cette Annie Sainte ou tant d'Ames humbles
viennent chez le Pape, des lieux les plus 6loignes, au

prix de veritables sacrifices, apris avoir di s'imposer
des 6conomies p6nibles, pour visiter l'antique Mere de
toutes les Iglises et le Vicaire de Jesus-Christ.
Mais si tous ne peuvent rivaliser avec les miracles
de la charit6 inepuisable qui se repand du cceur de
Dieu, il y a quelque chose qui est possible a tous et
m8me n6cessaire: savoir que chacun, dans sa mesure,
fasse ce qu'il peut, ce qu'il peut, ce qui est a port&e de
sa main pour pratiquer la charit6. Si tous faisaient
ainsi, l'on auraitune immense moisson de charite, un
secours pr6cieux pour tant de misBres qui, de toutes
parts, implorent une'aide. Et pour que tous se sentent
encourages & agir de la sorte, vient bien a point le
souvenir de ce que la bienheureuse Louise de Marillac avait prig pour ses armes" le' Crucifix portant le
R6dempteur, de'qui part sans cesse l'appel & la cha'
Souv
Pon
rite.'
dans-cepens
C'est dans ces pensecs·'que le Souverain Pontife
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termina, en accordant A toute l'assistance la b6n6diction apostolique et en b6nissant dans les Filles de la
Charit4 qui se trouvaient pr6sentes, non seulement
toutes les maisons qu'elles representaient, mais toute
la grande famille de la charite et particulixrement
1'h&ritage precieux de la bienheureuse Louise de
Marillac ( partout oil sa posterit6 spirituelle porte la
blancheur de ses cornettes, l'ardeur de sa charit6 et
Jes bienfaits de ses ceuvres ,.
(La Vie catholique, ii novembre 1933.)
CROISADE DES HOMMES A GALLIPOLI

En novembre 1930, trois jeunes gens qui avaient
transport6 du bois chez les sceurs, prenaient cong6 de
la bonne sup6rieure, lorsqu'elle les engagea i participer aux fetes solennelles du centenaire de la M6daille
et a s'y preparer par une bonne confession et une
bonne communion.
Les jeunes gens sourirent. 4 Nous ignorons tout de
la religion, r6pondirent-ils; nous ne savons m&me pas
faire le signe de la croix. n
(4 Qu'a cela ne tienne, leur dit la Soeur. Venez me
trouver tous les soirs apres le travail; je vous appren<drai ce que vous ne savez pas. ,
Le meme jour, commenca le cat6chisme. Le lendemain, le groupe 6tait plus nombreux. Et la pelote de
neige grossit encore les jours suivants, si bien qu'apres
quelques semaines, environ deux cents hommes detout
-age se reunissaient quotidiennement pour entendre
les lecons du cat6chisme.
En fevrier 9g31, eurent lieu les fetes du Centenaire.
Les braves ouvriers, bien pr6par6s, bien instruits de
leurs devoirs de chritien, vinrent l'6glise. Monseigneur l'ev&que, ravi de leurs dispositions, demanda
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une messe solennelle pour eux seuls et voulut les
communier de sa main.
Les soeurs ne pensaient pas r6unir les ouvriers,
une fois les fetes pass6es. La sainte Vierge en avait

dispos6 autrement.
Chaque soir, quelques-uns venaient frapper a la
porte. a Laissez-nous seulement voirla sainte Vierge n,
suppliaient-ils. Mi esce l'anima di vederla (Mon Ame
sort d'elle-m&me pour la voir), disait un jeune homme,

qui devait mourir, quelques mois apres, en de saintes
dispositions. Impossible de les laisser dehors.
Des lors, comme il s'est continue depuis, chaque
soir, la sainte Vierge reqoit l'hommage de ses humbles

fils.
Le 4 avril 193t,

M. Pane, benit et distribua les

m6dailles de 1'Association, la nomma 4 croisade contre
le blaspheme sous le patronage de Marie Immaculee ,
et donna aux associCs le nom de crois6s.
De cette Association naquit la croisade des enfants,
lesquels se nomment Crociatini,. ou petits croises.
Trois categories parmi eux : les pages, les chevaliers
et les officiers ou gardes d'honneur. A treize ou
quinze ans, s'ils en sont jug6s dignes, ils sont admis
A la croisade, apres qu'ils en ont fait la demande
ecrite.
Les statuts de la Croisade furent ridigCs aprls
quelque temps de pratique; le 12 septembre 1933,

Mgr de Gallipoli les approuva de grand cceur et les
signa.
Les crois6s s'engagent A mener une vie honn&te et
chretienne, a combattre le blasphbme. Ils doivent,
matin et soir, reciter au moins trois Ave Maria et trois
fois c 0 Marie, conque sans pich6... ) Autant que
possible, ils doivent participer aux reunions quotidiennes du soir dans Ia chapelle des soeurs et, chaque
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mois, offrir une communion en reparation des blasphemes, qui d6shonorent Notre-Seignenr et sa tres
sainte Mere.
Is portent tous les jours, comme signe distinctif,
une toute petite m6daille mont6e sur une epingle,
attachee au revers du vetement.
Dans les jours solennels, aux processions, aux fun6railles, ils portent le grand distinctif : la Medaille,
sous ses deux aspects sur fond d'6mail (le blason des
families en petit).
Depuis septembre 1933, la Croisade a comme
assistant ecclesiastique M. le cur6 de la cath6drale.
La socur Visitatrice 6crivait de Gallipoli, le 2 octobre 1933 :
, Tous les soirs, les croises se r6unissent pour faire
leur visite A la sainte Vierge et reciter le chapelet.
A six heures et demie, je les ai trouv6s a la chapelle
en parfait silence. Ils ont dit les graces avec nous; et
ils ont ensuite commence leurs divotions: tout d'abord,
le chapelet, mais -le chapelet comme jamais je ne
l'avais entendu dire; je suis restee sous le charme;
et je n'ai pu m'empecher de dire a notre bienheureuse
Sceur : ( Eh bien! ma Sceur Catherine, etes-vous
" contente ?
" La chapelle itait pleine d'hommes, de jeunes gens,
de petits garcons ; et pas une voix n'6tait discordante,
ni criarde. Le chapelet r6cite pieusement, d'une voix
moderee, avec toutes les pauses, comme au s6minaire :
une seule voix, un seul coeur pour louer la tres sainte
Vierge, tous les fronts s'inclinant aux GloriaPatri,et
la cinquieme dizaine r6citee avec la meme devotion et
la meme lenteur que la premiere, a Mais ce sont des
moines ! , a dit le cur6 de la cath6drale, apres les
avoir entendus pour la premiere fois. Oui, ils font
penser aux moines b6n6dictins recitant leur office!
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, Comment nos. soeurs ont-elles pu les former a
reciter si bien le chapelet? Et comment se sont-ils
laiss6 former? ( C'est la sainte Vierge qui a tout

( fait ,, m'a r6pondu- la bonne sceur R... Certainement, la sainte Vierge y.est pour quelque chose ; c'est
elle qui les a attires-et qui les attire encore.
« Ces hommes, en general, sont des pauvres, des
portefaix, des d6bardeurs, des pecheurs, des ouvriers.
Quand ils rentrent du travail, ils vont vite chez eux,
pour se faire propres et changer de v8tements, pour
se presenter convenablement a la tris sainte Vierge.
Quelquefois viennent ensemble le grand-pere, le pere
et le petit garcon.
« Les croisis sont quatre-vingt-treize; les petits
crois6s sont cinquante. Apres le chapelet, ils chantent un cantique a la sainte Vierge, font la priere du
soir; apres cela, une invocation chant6e au tres Saint
Sacrement. Ensuite, il y a deux minutes de silence,
puis, sur un coup de signal, tous se klvent; au second,
une inclination profonde; au troisieme coup, ils s'en
vont tous. Tous les jours, depuis le mois d'octobre
jusqu'au mois de juin, les petits crois6s ont le cat6chisme. Trois fois par semaine, il est fait aux hommes
par la soeur servante.
" Si on remonte aux origines de.la Croisade. ces
pauvres gens ne savaient rien des v6rits chritiennes
et de leurs devoirs religieux; et maintenant, j'en ai
vu un moi-meme faire la sainte communion le premier
vendredi du mois avec une touchante devotion.
4 Le dimanche, les crois6s assistent A la messe oit
et quand ils peuvent, mais tous y sont fidtles.
c Ils se do'nnent la ticheý de rechercher les mauvais livres et les apportent "ala superieure pour 6tre
briles.
. Voici un petit trait, entre plusieurs autres, pour
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prouver les bons effets de la Croisade. Une pauvre
femme, venue l'autre jour trouver la bonne sceur R...
pour la remercier, lui disait, parlant de son mari :
c Avant qu'il.vienne a la Croisade, il s'enivrait tous
a les jours, il blasph6mait, il me battait; maintenant
a qu'il est crois6, il ne s'enivre que tres rarement, il
t ne blaspheme plus et non seulement il ne me bat plus,
4 mais il s'est mis A me rendre quelques services A la
a maison. n
a Ces braves croises se regardent comme une
famille; ils se r6unissent par groupes pour se promener; ils se visitent assidfment dans leurs maladies et,
dans leurs petits differends, ils viennent trouver la
sup6rieure, qui fait fonction de t juge de paix ».
c Quand un crois6 retourne au bon Dieu, tous l'accompagnent A sa dernmire demeure; quelques jours
apres, un office funibre est c6ldbr6 dans la chapelle
des sceurs pour le repos de l'ame du d6funt et les
croises chantent les psaumes.
" Les jeunes crois6s qui font leur service militaire,
ou qui quittent le pays pour leur travail, sont fideles
A correspondre, au moins par cartes postales, avec la
sup6rieure; et, quand ils reviennent en cong6, tous
font leur visite A la chapelle des soeurs; quelques-uns
m&me s'y rendent des I'arriv6e, avant d'aller A la maison. A l'un d'eux, qui s'attardait un peu dans ses
hommages A la sainte Vierge, on disait: " Pressea toi, ta mere t'attend. , II r6pondit : D'abord, ma
a Mere du ciel; ensuite, ma mere de la terre! n
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Lettre de la Swur CHAPLAIN, visitairice,
& une FILLE DE LA CHARITE
Octobre 1933.
A Ugento, j'ai trouvlune oeuvre nouvelle, fruit du
centenaire: la visite des prisons et le cat6chisme aux
prisonniers: des voleurs, des ivrognes que le vin a
rendus batailleurs; au fond, ils ne sont pas mnchants
et ils 6coutent la sceur comme leur maman.
Ma sceur N... a trouv6 le moyen de leur faire entendre
la messe tous les dimanches, et elle est pour eux un
paroissien parlant. Elle leur lit A haute voix toutes
les prieres de la messe dans la tribune d'une 6glise,
oiL elle est prisonniere avec eux. Ensuite, elle leur
cause et ils lui causent. Elle a obtenu des r6sultats
bien consolants; le geblier a constat6 que, depuis la
venue des soeurs, ses locataires sonf plus sages. Au
temps de Paques, tous accomplissent le devoir pascal. On dira peut-8tre au'en sortant de prison ils
recommencent. Hlas ! ii y a la force de 1'habitude;
mais un arret dans le mal, n'est-ce pas quelque chose ?
Quelquefois ils emportent, en s'en allant, le cat6chisme
qui leur avait et6 pr&t6; mais c'est avec la bonne
intention de le lire.
Quand ils sortent de prison, ils viennent faire A la
superieure une visite de reconnaissance; et quand ils
la rencontrent quelque part, ils s'empressent de venir
la saluer et de se faire reconnaitre.
N'est-ce pas qu'elle est belle, cette ceuvre, cadeau
de la tres sainte Vierge pour son centenaire?

-

56 -

HONGRIE

HISTOIRE

DE LA PROVINCE

La province de Hongrie est encore bien jeune,
puisqu'elle a commenc6 en 1926. La Hongrie, toutefois, n'a pas attendu si tard pour donner des missionnaires a la famille de saint Vincent de Paul: des le
milieu du dix-neuvieme siicle, il y en avait en Chine,
en France et en Autriche.

Des confreres polonais accompagnaient l'armie du
roi Jean Sobieski, en 1683. quand celui-ci delivra la
Hongrie du joug des Turcs. Ils repartirent avec elle.
En 1762, le cardinal Migazzi, qui nous avait depuis
deux ans au s6minaire de Vienne, sa ville 6piscopale,
nous demanda pour celui du diocese de Waitzen,
dont il 6tait administrateur.
La meme ann6e, l'archeveque de Strigonie, primat
de Hongrie, nous confiait son s6minaire de Tyrnava.
La Pologne envoya MM. Nicolas Koczani, Ignace
Tyliam et Adalbert Churchocki. Ce dernier parlait
couramment le hongrois et 6tait favorablement connu
du clerg6 de Hgngrie.
Ces deux 6tablissements n'eurent qu'une dur6e de
cinq ans; nous ignorons les causes de leur suppression.
Les missionnaires ne reprirent pied en Hongrie
qu'en 1853. Voici dans quelles circonstances. Notre
province d'Autriche, qui comptait parmi ses membres
plusieurs confreres hongrois, 6tait alors dirigee par
M. Schlick. M. itienne vint la visiter et, accompagn6 de ce dernier, poussa jusqu'a Pinkafeld et
K6szeg, oh etaient etablies les Filles de la Charit6.
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II faut, lui dit M. Schlick, que la Congregation de
la Mission ait des 6tablissements en Hongrie, le
royaume de Marie. Les filles de saint Vincent y portent l'6tendard de Marie; ses fils tiendront en main
l'6tendard de la foi et de la vie chr6tienne. o
Parole proph6tique et, semblait-il, facilement realisable, car il y avait des confreres hongrois en
Autriche, en France et en Chine. Toutefois, les difficultes ne manquerent pas.
La premiere fondation, celle de Piliscsaba an diocese de Sz6kes-Feh6rvar, fut 1'ceuvre de I'archiduc
Joseph. A la mort de Ladislas,son hils, Joseph, resolut
d'elever a la gloire de Dieu, pour conserver le souvenir de son cher disparu, une maison religieuse on
une iglise. L'occasion lui en fut donn6e par Jean
Bod6, missionnaire hongrois, qu'il conout chez le
c6lebre Kneipp, cur6 de Worishofen, en Bavibre. Par
1'entremise de ce confrere, il offrit A.M. Miingersdorf,
visiteur de la province d'Autriche, sa maison.de campagne de Piliscsaba, pour qu'y fit etabli un centre de
missions. Sur le refus du Visiteur et du P. Fiat, qui
auraient pr6fire une residence i Budapest, il recourut a Leon XIII. Le cardinal Rampolla chargea
M. Ferdinand Meditz, pretre de la Mission, de traiter
I'affaire avec l'archiduc. Un accord intervint en 1897,
et les missionnaires purent prendye possession de la
maison I'annee suivante. L'Ordinaire du lieu benit
lui-meme la chapelle et la maison.
Y furent places MM. Joseph Lollok, Coloman
Galambos, Michel Szabary et Ferdinand Medits, ce
dernier comme superieur; trois freres coadjuteurs
leur furent adjoints.
La premiere annie furent donn6es dix-huit missions et treize retraites; la maison recut, pour les
exercices spirituels, onze pretres et un 6veque. En
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1902, chaque paroisse de Transylvanie eut sa mission.
Les travaux continuerent ainsi jusqu'a la grandc
guerre.
La seconde fondation fut celle de Budapest IX
Gatutca. Michel Bundala, directeur spirituel du s6minaire central de Budapest, plus tard chanoine de
Oradea Mare, remua ciel et terre pour que la capitale
de la Hongrie eft sa maison de missionnaires. Le
produit de ses quotes lui permit d'6difier une maison
et une gglise, qui fut dediee a saint Vincent le 27 septembre 90o3. Devant des fiddles en grand nombre,
peuple, religieux, Filles de la Charit6, magistrats de
la ville, Mgr M6dard Kohl, ev&que auxiliaire du cardinal Vaszari, consacra 1'6glise. La maison de Piliscsaba donna a celle de Budapest son premier personnel
et meme son superieur, Ferdinand Medits.
Pour assurer a la nouvelle maison un revenu suffisant, ce dernier allatendre la main aux riches families
de Vienne. Il est des donateurs insignes dont le nom
m&rite d'&tre conserv6 : Antoine Fetser, chanoine
d'Oradea Mare, plus tard 6veque de Gyor, et la sceur
de feu le cardinal Simor, donnerent chacun 20 ooo couronnes. Beaucoup d'autres imitbrent cette generosit6.
La maison de Budapest, comme celle de Piliscsaba,
rebut trbs souvent la visite de l'archiduc. Par ses nombreuses missions et retraites, elle fit un bien immense
aux ames.
Le 27 septembre, deux confreres polonais, MM. Michalski et Brom, vinrent de jerusalem. Ce dernier,
saisi peu apres par une forte fitvre, mourut le
5 octobre 1905, age de trente ans.
Le 7 octobre 1904, les Filles de la Cbarit6 de Hongrie formaient province et M. Medits 6tait mis a leur
t&te. Les associations d'Enfants de Marie se d6velop-
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perent et les confreres ajouterent cette oeuvre aux
autres.
Joseph Lollok fut le confrere le plus marquant de
cette maison. De son diocese d'origine, celui de
Szatnmar, il avait 6migre dans celui de Strigonie,
4tait devenu-professeur au college archi6piscopal de
Tyrnava, oi enseignait avec lui Joseph Samassa, futur
cardinal-archeveque d'Agria, puis chanoine de Strigonie, recteur du s6minaire hongrois Pazmanien a
Vienne, en Autriche. prelat de Sa Saintet6 et enfin
doyen du chapitre de Strigonie. C'ktait un vieillard
de soixante-cinq ans quand il entra dans la Congregation de la Mission. Son humilit6, sa chariti et son
zele ne se d6mentirent jamais. 11 missionna beaucoup, surtout en Transylvanie, et donna un grand
nombre de retraites dans les s6minaires dioc6sains et
a la maison. Sa dernizre maladie, quoique tres douloureuse, n'alt6ra ni sa patience ni sa bonne humeur.
II mourut le 12 octobre 1913, ige de quatre-vingtneuf ans.
i la troisiime maison de la province,
Arrivons
celle de Budapest Nagyboldogasszony utja, construite
pour les trois ou quatre aum6niers des seurs de la
maison centrale et autant de freres coadjuteurs.
L'6glise fut consacr6e te i3 juin 1913 et d6di6e a
saint G6rard, ap6tre des Hongrois. Tout en s'occupant des sceurs, les missionnaires de cette maison ne
n6gligeaient ni les missions ni les retraites.
M. Medits concut le projet de bAtir une ecole apostolique pour jeter les fondements d'une province
hongroise. II en coftait aux jeunes Hongrois d'aller
dans une maison de formation d'Autriche, d'autant
qu'ils apprenaient difficilement l'allemand; leur r6pugnance etait si grande que, dans les premiers temps,
seuls des pretres s6culiers hongrois demanderent leur

admission. L'6cole apostolique fut construite pres de
la maison de Nagyboldogasszony utja, a laquelle elle
est reli6e par un pont. Les Cisterciens, ayant achet6
entre temps une plus grande parcelle de terrain pour
batir un monastere et un gymnase, M. Medits attendit,
pour ouvrir son 6cole, que le gymnase fonctionnat.
Sur ces entrefaites, la guerre 6clata et le batiment
servit d'h6pital pour les soldats blesses.
En 1919, au mois d'aoit, commencerent en mrme
temps le siminaire interne et l'6cole apostolique.
M. Medits n'6tait plus de ce monde; la mort I'avait
enlev6 le 7 avril 1915, dans la soixante-quinzieme annee
de son age et la cinquante et unieme de sa vocation;
Mgr Antoine Fetser, eveque de Javarin, pr6sida ses
funerailles, qui attircrent une assistance tres nombreuse. Humble, charitable, z616, favoris6 de l'esprit
d'oraison, il r6alisait pleinement le type du missionnaire tel que saint Vincent I'avait conqu. 1I a construit
et ouvert plusieurs maisons de missions en Autriche
et en Hongrie ; il a elev6 la maison centrale des Filles
de la Charit6 de Hongrie, la maison Saint-Gabriel
et celle de la Soci6td du Verbe divin, maison devenue,
cilbre, sise A Modling, pres Vienne. M. Aronffy lui
succ6da comme directeur des soeurs.
Pendant la guerre, les freres coadjuteurs partirent
pour d6fendre la patrie menac6e. Les pr&tres, peu
occup6s aux missions, se r6pandirent dans les h6pitaux pour servir, au corporel et an spirituel, les soldats
blesses et infirmes. D'autres confreres suivaient les soldats bless6s, des champs de bataille aux ambulances de.
l'int&rieur oi ils 6taient transport6s. La guerre finie,
comme la pauvrete et la mnisre s'etendaient, ils s'adonnerent aux ceuvres de charit6 : ils prirent la direction
des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, fonderent
A la campagne et dans les.villes, A Budapest surtout,
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des confr6ries de Dames de la Charit6, avec cette difference que, dans les villes, les membres se recrutaient
dans la classe noble. Ces deux associations d'hommes
et de femmes poursuivent toujours aupres des pauvres
leur double tache, spirituelle et corporelle. Elles
comptent ensemble aujourd'hui pris de mille cbritiens
z6les qui visitent les pauvres.
A la fin de la guerre (octobre 1918), la r6volution
iclata dans tout l'empire, suivie, en Hongrie, de graves
troubles communistes.
Le 21 octobre 1918 fut promulgu6e la dictature communiste. Le plan des r6volutionnaires 6tait de dissoudre
l'armbe et de troubler la soci6t6 pour etre plus libres
d'agir a leur guise, et, comme l'Iglise est le rempart
de l'ordre social, de la d6pouiller de ses biens. Ils
avaient leurs troupes, qui semaient partout la terreur;
des pretres, des officiers, des personnages haut places
furent tues. Nos confreres souffrirent beaucoup. On
les chassa de leurs maisons de Budapest. Le communiste Oscar Faber, liquidateur des biens religieux, fit
occuper par les prol6taires notre maison de Nagyboldogasszony utja a Budapest, et permitaux confreres de
se loger prbs de leur seconde r6sidence.
Au mois d'avril, les 616ves de l'6cole de jardinage
s'installaient dans la maison confisqu6e. Le directeur,
excellent catholique, ne toucha pas au mobilier et
recommanda a ses eleves de ne rien d6teriorer. II
retint parmi les employes deux freres coadjuteurs, un
pour la propret6, l'autre pour la cuisine, et permit a
ce dernier de preparer les repas des missionnaires.
Les s 6 minaristes recurent l'hospitalit6 dans la noble
famille de Jankovich. Suivre le reglement du sdminaire
n'etait pas possible. Le directeur, M. Tutz, et un seminariste, M. Francois Kohler, s'appliquirent au jardinage; un autre s6minariste suivait la septieme au
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gymnase. MM. Tutz et Kohler disaient tous les jours
la messe dans ia maison, en cachette. A cetto messe
assistait souvent le comte Kuno Klebersberg, devenu
retraite
pr6tre depuis, lequel avait choisi la m&mn
pour echapper aux communistes.
Pendant ce temps, nos confreres de la rue Gatutca
hospitalisaient chez eux de jeunes itudiants catholiques de l'Universit6, pour empecher les communistes
d'occuper leur maison. Ceux-ci y plachrent toutefois
un g6rant juif, dur et farouche, que tous redoutalent.
Le 27 avril, le nonce et tous les j6suites et dominicains captures dans la nuit 6taient enfermes dans la
maison. Les confreres en conclurent qu'ils n'y etaient
pas eux-memes en sfret6, et, a l'exception de
M. Hoirvth, rest6 pour dire la messe dans l'6glise, et
des freres Jean Czigiith et Pascal Kovacsovszky, ils se
dispersirent dans la ville, oi les freres cherchbrent
des emplois de jardinier et les preties se mirent au
service des cur6s.
Dans la maison habitait un certain Csiszik, magistrat en retraite, qui eut un jour une altercation avec
le g6rant juif. Ce dernier, pour se venger, accusa le
magistrat, M. Horvith et les deux freres d'etre des
contre-rivolutionnaires. Tous quatre comparurent la
meme nuit devant le tribunal rouge, qui les condamna
A mort. Conduits sous le Parlement dans une sombre
prison, oil s'entassaient beaucoup d'autres condamaos,
surtout des militaires, des pretres, de nobles magistrats et meme des agriculteurs, ils se consolaient
mutuellement par des pens6es de foi.
Apres deux jours et deux nuits passes dans ce cachot,
notre confrere et nos deux frrres furent lib6ris, ainsi
que de nombreux soldats et les 61kves de l'6cole militaire appelke Ludoviceum, gryce A l'intervention d'un
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tribun militaire, l'italien Romanelli. M. Horvith
toutefois fut conduit contre un mur, devant des soldats
rouges en armes. L'officier commanda : i Tirez n, et
les soldats ne bougbrent pas. La feinte, car c'en etait
une, se renouvela trois fois. Le prisonnier eut une si
grande frayeur que ses cheveux blanchirent en une
nuit. Son corps et celui des deux freres 6taient tout
noirs des coups recus.
Les confreres de Piliscsaba n'eurent pas tant A
souffrir. Les Rouges mirent en prison M. Danielik pour
le punir d'une lettre de voeux

&crite, le

19 mars 1919,

A l'archiduc Joseph. Les policiers auxquels on le livra
n'etaient pas communistes; ils le relacherent le lendemain.
Ces faits se passaient le I" avril. Le 27, un d6cret

du commissaire A l'Instruction publique supprimait
toutes les communaut6s religieuses et intimait Aleurs
membres, sous peine de mort, de quitter leurs demeures.
Les confreres de la rue Gatutca purent quand mime
rester chez eux jusqu'au mois de juin. Ceux de Piliscsaba s'empresserent de cacher leur mobilier et le
n6cessaire Ala vie chez des habitants du bourg.
Le 2 mai, le supirieur, convoqu6 devant le directoire communiste, requt I'ordre d'ob6ir imm6diatement
au decret du 27 avril. Il ne dit rien A ses confreres et,
dans toutes les chambres libres, logea des professeurs
de l'6cole 6lementaire. Les communistes n'osrent,
par crainte du peuple, proc6der A 1'expulsion. Le
4 aout arriva, et avec lui la fin du communisme.
Au milieu des difficult6s sans nombre qu'ils eurent
A supporter, nos chers confreres se montrerent dignes
de souffrir persecution pour le Christ; plusieurs se
conduisirent en vrais heros.
En ces tristes jours, impossible de communiquer
avec le Visiteur, alors A Graz. Le vicaire g6neral s6para
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les maisons de Hongrie de la province d'Autriche et
nomma un vice-visiteur, qui fut M. Aronffy, superieur
d'une des deux maisons de Budapest.
En cette ann6e 1919, se tenaient dans toutes les
maisons les assemblies preparatoires a l'Assemblie

g6nerale, fix6e au 27 septembre. La Hongrie fut
emp&ch6e par les ivenements de tenir les assemblies
domestiques. Seuls, MM. Aronffy et Tutz purent aller
i Graz pour l'Assembl6e provinciale, non sans difficult6 toutefois, car les communistes ne d6livraient pas
de passeports, surtout aux pretres. M. Tutz ktait alors
jardinier au jardin de la communaute de Budapest,
oi poussaient des herbes m6dicinales. Un excellent
catholique, M. Augusztin, professeur de l'Universiti,
les tira d'embarras. Chacun requt un petit sac pleinde
graines d'herbes medicinales et un certificat attestant
qu'ils 6taient envoyes, au nom du commissaire a I'agriculture, dans la region occidentale de Hongrie pour
chercher une terre favorable a la culture de ces plantes.
Arrives aux frontieres, ils trouvirent les concours dont
ils avaient besoin.
M. Aronffy fut introduit en Autriche par les gardes
rouges eux-memes, partisans de l'ancien regime. En
Autriche, le voyage de la frontiire a Graz ne fut pas
facile. Conduit a la prefecture de police, il y passa
toute la nuit. Pas de papiers; son breviaire seul t6moignait en faveur de son sacerdoce; on s'en contenta. A
trois heures du matin, la porte de la maison de Graz
s'ouvrait devant lui, et il pouvait prendre un repos
bien gagn6.
M. Tutz put franchir la frontiere grice a la complaisance du pire d'un de nos clercs. A lui aussi, le.breviaire fut tres utile, car ses vtements civils et sa barbe
lui 6taient I'apparence eccl6siastique.
L'assemblee provinciale terminie, ils revinrent tous
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deux facilement dans leur patrie, liber6e, il est vrai,
du p6ril rouge, mais douloureusement mutilee.
Au lendemain de ces 6v6nements tragiques, le peuple
chritien avait soif de v6rit6s surnaturelles, et les confreres reprirent avec zele leurs travaux. On les demandait de partout pour des missions et des retraites. En
1919, la mission fut donn6e dans toutes les paroisses
de Budapest, et nos pr&tres furent appelhs dans trois.
Les Filles de la Charit6 c&derent pour une mission
1'6glise de leur maison centrale. En 1921, nos missionnaires compthrent quarante-trois missions et cinquantesept retraites.
Et cela continua jusqu'i nos jours. Elle est toujours
vraie, la parole 6vangelique: u La moisson est abondante et trop peu nombreux sont les ouvriers. , Faute
de temps libre, nous avons di renvoyer des missions
a l'ann6e prochaine. Dieu a lui-m&me 6clairci nos
rangs par la mort; de 1919 a 1930, il nous a enlev6
sept confrires i la force de l'Age.
Le 14juin 1923, nous avons eu le bonheur de recevoir le tres .honor6 PLre Verdier. 11 a visit6 nos
maisons et plusieurs maisons de soeurs, a parlk paternellement avec chaque confrere et nous avons pu
constater et m&me sentir la bonte de son coeur.
Le 19 mars 1926, jour de saint Joseph, M. le Sup&rieur g6neral nous annoncait qu'avec la permission du
Saint-Siege notre vice-province 6tait 6lev6e au rang
de province; M. Aronffy, vice-visiteur, devenait visiteur.
Depuis lors, notre province a constamment marchi
dans la voie du progres, malgri la mort prematurde
d'excellents confreres. Dieu a suscit6e
leur place un
bon nombre de jeunes clercs, et l'on peut esperer que,
dans quelques ann6es, la province-de Hongrie prendra
rang parmi les grandes provinces de la Congr6gation.
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Le s6minaire hongrois, commenc6 le 19 aoit 1918,
veg6ta quelques ann6es a cause du malheur des temps..
En 1924, nous vinrent de bonnes et nombreuses vocations. En 1932, les clercs atteignaient le nombre de
trente. De Budapest Gatutca, ou ils etaient trop a
l'etroit, les s6minaristes passerent, en octobre 1923, a
la maison de Lak6csa, qui est tres spacieuse. Mais
1'6loignement de la maison centrale n'allait pas sans
inconv6nients, et la sant6 des jeunes gens souffrait du
climat. II fallut les retirer apres six mois et les placer
a Piliscsaba.
A Budapest, les 6tudiants, peu nombreux, fr6quentaient la Facult6 de th6ologie de 1'Universit6; et cela
entrainait bien des d6penses et exposait a bien des
p6rils. En septembre 1927, on 6tablit des classes de
philosophie a l'int6rieur de la maison, et peu a peu
toutes les matieres y furent enseign6es par de jeunes
missionnaires dipl6mes de l'Universit6 de Budapest.
Finalement, les 6tudiants allkrent rejoindre les
s6minaristes a Piliscsaba. Cette maison, construite
pour sept personnes, en hospitalisa trente-deux pendant I'ann6e scolaire 1929-1930. On chercha autre
chose; en quoi nous fimes aides par des personnages
considerables et par le ministre du Culte lui-meme,
M. Kuno, comte de Klebelsberg. En 1931, nous fut
offert a Szob, dans le comte de Hont, sur les frontires de Tch6coslovaquie, le chateau de la famille
noble des Luczenbacher. La maison convenait; on
l'acheta; les 6tudiants et leurs professeurs s'y installerent le 29 septembre 1931.
En ce temps, nous acceptames une grande propri6t6
a Pasztori, comt6 de Sopron, diocese de Javarin, d'un
riche agriculteur nomm6 Emeric Endrody. Une condition 6tait pos6e: c'est que le revenu de la location
servirait a bitir une maison de missions. La maison,
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*est aujourd'hui debout et, dans quelques annees, les
missionnaires pourront 1'occuper.
1930, ann6e centenaire de la mort de saint Emeric,
vit la glorification de ce grand serviteur de Dieu. I1 y
eut de grandes f&tes en Hongrie et de toutes les parties du monde les pelerins accoururent pour y prendre
part. Toutes les nations voulaient congratuler la Hongrie catholique, patrie de grands saints dont l'~glise
est justement fibre, et pendant mille ans rempart de
'EIglise o:cidentale contre les Tartares et les Turcs.
Les Enfants de Marie Immacul6e c6l6brerent, elles
aussi, saint Emeric, patron de la jeunesse hongroise
et modele de puret6. Notre tres honor6 Pere se fit
repr6senter a ces fetes par M. Mac Hale, qui sut
gagner I'affection de nous tous par son amabilit6
-exquise et sa sympathie envers la Hongrie.
Michel JANISCH.

IRLANDE
LES ORIGINES DE LA PROVINCE

Nos confreres de la province d'Irlande ont commemor6, les 6, 7 et 8 octobre dernier, le centenaire de
leur province par un triduum solennel, auquel notre
tres Honor6 Pere a bien voulu s'associer par sa presence et meme par un sermon. Pour rehausser l'eclat
de la fete, ils ont invit6 des personnages 6minents:
C6elbrants : le Dr F. Wall, eveque de Thasos; le
Reverend chanoine Boylan; le Dr J. Mac Namee,
evbque d'Ardagh et de Clonmacnois.
Pr6dicateurs: le trbs honort Pere Souvay; le Dr Morrisroe, 6veque d'Achonry, et le Dr Mac Neeley, 6evque
-de Raphoe.
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Presidents: l'archeveque de Dublin, le nonce apostolique et S. E. le cardinal Mac Rory, archeveque
d'Armagh.
Les pr6dicateurs ont d6velopp6 des sujets de circonstance: saint Vincent de Paul et l'Irlande; I'esprit
missionnaire de saint Vincent de Paul; fondation et
progres de la Congregation de la Mission en Irlande.
En 1832, quatre jeunes gens du diocese de Dublin,
arrives a la fin de leurs 6tudes a Maynooth, MM. Lynch,
Kenrick, Reynolds et Burke, chercherent- ensemble
sous quelle forme ils pourraient se d6vouer au service de 1'Eglise, tout en prbservant leur ame des dangers de ce monde. Apres avoir pris conseil du doyen,
M. Dowley, de M. Carew, professeur, le futur archeveque de Calcutta, et de quelques autres eccl6siastiques 6clair6s, ils reconnurent qu'un guide experiment6
leur serait n6cessaire. M. Dowley accepta de les diriger. Au petit groupe se joignirent encore un jeune
noble, M. Mac Can, qui venait de terminer ses etudes
ecclesiastiques a Carlow, M. Mac Namara, condisciple
de M. Lynch a Maynooth, et d'autres excellentes
recrues. Se voyant en nombre, ils deciderent de se
-mettre a l'oeuvre. Et les voilh qui ouvrent un externat
a Dublin, acceptent deux charges de chapelains, l'une
chez les Dominicaines de Cabra, l'autre dans un p6nitencier, s'emploient, les dimanches, a pr&cher et cat6chiser dans plusieurs 6glises, aux environs de Castleknock, et se chargent d'une chapelle d6pendant de la
paroisse de Saint-Paul.
En 1835, fut achetee la maison de Castleknock,
situee a quatre milles de Dublin. L'archeveque y etablit son s6minaire, ainsi que deux ou trois autres
6veques, et le college de la ville ferma ses portes.
Cependant, les missions etaient le but principal des
assocics. Ils en donnirent dans les trois 6glises de la

paroisse qu'ils .habitaient. La chapelle qu'ils desservaient se remplit de fideles, attires par la simplicit6 de leurs instructions. Non contents de recommander les confessions gen&rales, ils se tenaient A
la disposition de ceux qui demandaient d'etre entendus.
De 1833 a i838, plusieurs eccl6siastiques se joignirent au groupe, mais M. Kelly fut seul a persevirer;
la mort en enleva deux; les autres ne trouverent pas
dans ce milieu le genre d'oeuvres et de vie auquel ils
aspiraient.
A la fin de l'annae 1838, M. O'Toole, professeur au
college des Irlandais de Paris, vint au college de
Castleknock. Les conversations ranimirent les courages abattus. De retour a Paris, M. O'Toole vit
1M.Nozo, Sup6rieur g6neral de la Congregation de la
Mission, et celui-ci 6crivit A M. Dowley pour l'inviter
A venir lui-m6me A la Maison-Mere, ou A envoyer quelqu'un des siens. L'invitation fut accept6e. M. Dowley
et un de ses compagnons, M. Kickham, allerent a
Paris, suivirent les exercices du seminaire interne, et,
apres six mois, repartirent A Castleknock pour y continuer leur s6minaire sous la direction de M. Joseph
Girard, de la Mission de Tours.
M. Girard etait encore pr6sent quand s'ouvrit, A
Castleknock, la premiere maison de la Congregation
en Irlande, et meme en 1840, quand M. Dowley prononqa les saints voeux. II n'eut pas de peine a introduire dans ce milieu la pratique des regles et des
usages de la famille de saint Vincent. M. Dowley
rebut, A son tour, les vceux de M. Kickham, puis,
l'ann~e suivante, ceux de quatre s6minaristes arrives
au terme de leur probation: MM. Lynch, Burke, Kelly
et Mac Namara. M. Mac Cann n'osa imiter ses collgues en raison de sa sant6 d6bile, mais il leur resta
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attache, leur consacrant son patrimoine et leur servant de procureur jusqu'd la mort.
De Maynooth vint encore quelque renfort; tt
bient6t l'ceuvre des missions commenca. Athy, du diocese de Dublin, eut la premiere en 1842 ; Kingstown,
la seconde. Le succes fut complet. « Partout oil s'ouvrait une mission, ecrit M. Mac Namara, le pays revktait
!'apparence d'une fete religieuse permanente... Tout
autre inter&t 6tait sacrifi6... Les ouvriers et les domestiques 6taient tout disposes A perdre leur place dans
le cas oi leurs maitres respectifs leur eussent 6te la
facilit6 d'assister aux exercices. Rien non plus ne
pouvait mettre de bornes aux t6moignages de veneration extdrieure qui nous etaient prodigues. C'6tait
chose ordinaire de voir ces pauvres gens se jeter a
genoux pour demander d'etre benis, et dans les rues
et sur les routes, sans se mettre en peine des qu'endira-t-on des protestants. Je dois cependant leur rendre justice en disant qu'ils s'abstenaient, au moins
ostensiblement, de toutes remarques d6sagreables.
Ils ne pouvaient se defendre d'une impression presque
d'attendrissement a la vue du sentiment si profond6ment religieux qui animait ce bon peuple. 1s 6taient
surtout satisfaits d'apprendre que nos predications
ne les attaquaient jamais, et ils 6taient edifies de
savoir que nos travaux 6taient gratuits. A cela venait
s'ajouter le benefice palpable des restitutions, si bien
que non seulement ils donnaient toute liberte a leurs
domestiques d'assister a la mission, mais il y eut cela
de curieux que plusieurs vinrent en personne nous
demander des billets de confession pour leurs gens
et les leur distribuaient eux-memes. ,
Un protestant, vold d'une somme considerable,
apprit avec plaisir que la mission allait se donner
dans la localite. (t Si mon voleur est catholique, d6-
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clara-t-il, je serai sirement rembours ; si protestant,
tant pis pour moi! n
4 L'6glise 6tait pleine a tous les exercices, continue
M. Mac Namara; les rues et les routes environnantes
presentaient le spectacle anim6 d'une foule sans cesse
renaissante, allant et venant de l'aube du jour a une
heure avanche de la soiree. Les paroisses voisines
nous versaient leurs populations, et ceux des lieux
bloign6s s'installaient chez des amis, ou trouvaient le
moyen de se loger dans l'endroit.
c Les confessions 6taient tout a la fois et notre
plus grande et notre plus difficile besogne. Recevoir
ies penitents comme en tout autre temps, ainsi qu'ils
auraient pu se presenter, eit etC, vu l'ardeur et le
caractere du peuple, s'exposer a des scenes de tumulte
et meme de violence. II fut done necessaire d'avoir
recours aux billets de confession. Mais, si ce moyen
r6ussit pour nous, il imposa une terrible tAche au cur6
et a ses confreres. Ces pauvres Messieurs furent
plusieurs fois exposes a etre 6touffis on renvers6s
par le v6ritable flot de la foule, et le danger devint
s6rieux, au point de les obliger d'avoir recours a
maints exp6dients. Tant6t, ils se r6fugiaient dans la
sacristie et distribuaient ces billets tant d6sir6s par
une fenktre, appelant par son nom l'heureux privil6git
de ce jour ou de cette heure. D'autres fois, derriere
une forte grille, passant la carte par les barreaux, et
la oft ces moyens de d6fense n'existaient pas, j'ai vu
le pretre oblig6 de s'armer d'une canne et m&me d'un
fouet pour r6primer l'indiscrite ferveur de toute une
foule. ,
Ces billets d'entree se n6gociaient. Pour avoir celui
d'une petite orpheline, une femme prit I'engagement
de garder 1'enfant chez elle et de la traiter comme sa
propre fille.
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clara-t-il, je serai sirement rembourse; si protestant,
tant pis pour moi! ,
4 L'6glise itait pleine a tous les exercices, continue
M. M-ac Namara; les rues et les routes environnantes
sans cesse
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attache, leur consacrant son patrimoine et leur servant de procureur jusqu'i la mort.
De Maynooth vint encore quelque renfort; et
bient6t I'ceuvre des missions commen<a. Athy, du diocese de Dublin, eut la premiere en 1842 ; Kingstown,
la seconde. Le succes fut complet. , Partout oi s'ouvrait une mission, crit M. Mac Namara, le pays revktait
l'apparence d'une fete religieuse permanente... Tout
autre intir&t etait sacrifi6... Les ouvriers et les domestiques 6taient tout dispos6s a perdre leur place dans
le cas oi leurs maitres respectifs leur eussent 6t. la
facilit6 d'assister aux exercices. Rien non plus ne
pouvait mettre de bornes aux t6moignages de veneration ext&rieure qui nous 6taient prodigubs. C'6tait
chose ordinaire de voir ces pauvres gens se jeter a
genoux pour demander d'etre benis, et dans les rues
et sur les routes, sans se mettre en peine des qu'endira-t-on des protestants. Je dois cependant leur rendre justice en disant qu'ils s'abstenaient, au moins
ostensiblement, de toutes remarques d6sagrlables.
Ils ne pouvaient se defendre d'une impression presque
d'attendrissement ala vue du sentiment si profondement religieux qui animait ce bon peuple. Ils 6taient
surtout satisfaits d'apprendre que nos predications
ne les attaquaient jamais, et ils 6taient edifies de
savoir que nos travaux etaient gratuits. A cela venait
s'ajouter le benefice palpable des restitutions, si bien
que non seulement ils donnaient toute libert6 a leurs
domestiques d'assister a la mission, mais il y eut cela
de curieux que plusieurs vinrent en personne nous
demander des billets de confession pour leurs gens
et les leur distribuaient eux-memes. )>
Un protestant, vol6 d'une somme considerable,
apprit avec plaisir que la mission allait se donner
dans ]a localit6. a Si mon voleur est catholique, d&-
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clara-t-il, je serai surement rembours ; si protestant,
tant pis pour moi! »

it L'6glise 6tait pleine i tous les exercices, continue
M. Mac Namara; les rues et les routes environnantes
presentaient le spectacle anime d'une foule sans cesse
renaissante, allant et venant de 1'aube du jour A une
heure avanc6e de la soiree. Les paroisses voisines
nous versaient leurs populations, et ceux des lieux
eloign6s s'installaient chez des amis, ou trouvaient le
moyen de se loger dans l'endroit.
i Les confessions 6taient tout a la fois et notre

plus grande et notre plus difficile besogne. Recevoir
les penitents comme en tout autre temps, ainsi qu'ils
auraient pu se presenter, eit &t6, vu l'ardeur et le
caractere du peuple, s'exposer a des scenes de tumulte
et meme de violence. II fut done necessaire d'avoir
recours aux billets de confession. Mais, si ce moyen
reussit pour nous, il imposa une terrible tiche au cure
et a ses confreres. Ces pauvres Messieurs furent
eAtre 6touff6s ou renverses
plusieurs fois exposes
par le veritable flot de la foule, et le danger devint
s6rieux, au point de les obliger d'avoir recours a
maints exp6dients. Tant6t, ils se r6fugiaient dans la
sacristie et distribuaient ces billets tant d6sir6s par
une fenetre, appelant par son nom l'heureux privilegit
de ce jour ou de cette heure. D'autres fois, derriere
une forte grille, passant la carte par les barreaux, et
l! oii ces moyens de d6fense n'existaient pas, j'ai vu
le pretre oblige de s'armer d'une canne et meme d'un
fouet pour r6primer 1'indiscrkte ferveur de toute une
foule. )
Ces billets d'entr6e se n6gociaient. Pour avoir celui
d'une petite orpheline, une femme prit 1'engagement
de garder l'enfant chez elle et de !a traiter comme sa
propre fille.
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Pour arriver a contenter tout le monde, les missionnaires se voyaient obliges d'appeler d'autres pr&tres a
leur aide.
( C'6tait surtout a la cl6ture de la mission que les
demonstrations de sympathie d6passaient toute limite.
Des que nous faisions allusion Z la tin des exercices,
nous etions le plus souvent interrompus par les sanglots; mais lorsque, enfin, il fallait leur faire nos
adieux, ce n'6tait plus qu'une explosion de lamentations d'un bout de l'4glise a l'autre... et mEme le long
des rues et des grands chemins... Puis, il fallait partir
ou plut6t nous 6chapper; mais queiques precautions
que nous prissions, nos mesures 6taient toujours decouvertes. Longtemps avant le depart, la foule obstruait
la porte de notre demeure, au point de rendre impossible l'approche de notre voiture. Nous 6tions obliges
d'appeler a notre aide quelques hommes robustes et
de bonne volont6, ordinairement des membres de la
Doctrine chr6tienne, qui se voyaient contraints de
repousser ces pauvres gens. Lorsque, enfin, nous
pouvions monter en voiture, nous 6tions de nouveau
de pleurs et de
accueillis par une explosion r6p6tee
lamentations. Chacun s'efforqait de toucher au moins
notre vktement, et, a mesure que chaque pr&tre montait
de beneen voiture, son nom 6tait acclame et combln
et
milles,
plusieurs
ainsi
dictions. Ils nous suivaient
meme apres les avoir perdus de vue, nous retrouvions
h tous les carrefours d'autres foules en pleurs, se
jetant . genoux pour obtenir encore une benediction. ,
Apres la mission, la paroisse reprenait une vie nouvelle : plus de scandales publics, plus d'inimiti6s; on
fr6quentait les sacrements et on se montrait plus
fiddle aux commandements de Dieu et de l'~glise.
Dans une paroisse des environs de Dublin fonctionnait une 6cole protestante gratuite, oii bien des
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families catholiques envoyaient leurs enfants, A cause
des avantages materiels qu'elles en retiraient. Quelques
jours avant la mission, delIgubs des parents et
missionnaires se pr6sentbrent sipar6ment a l'archev6ch6 : les premiers, pour demander que la question
ne fit pas soulev6e pendant la mission; les seconds,
pour recevoir une ligne de conduite. Le prilat, tout
en laissant a ceux-ci toute libert6, leur montra qu'ils
avaient peu a esp6rer et ajouta que toute la responsabilit6 de i'6chec retomberait sur eux.
Les confreres n'h6siterent pas, et leur confiance fut
r6compens6e. Des quatre cents enfants catholiques de
1]'cole, aucun n'y retourna le lendemain. Le cure
prkta son 6glise pour les classes, en attendant que
fussent construites de nouvelles 6coles; ce qui
demanda un an.
Ailleurs, une partie de la population 6tait en lutte
ouverte contre I'autre. On ichangeait des coups et des
paroles blessantes a I'occasion du moindre incident.
L'6veque 6tait intervenu; il avait &chou6. Les r6conciliations individuelles n'6taient guere possibles, car
on craignait d'etre traiti par les gens de son bord de
liche et de d6serteur. Les missionnaires travaillrent
a la r6conciliation generale. Le directeur r6unit les
deux partis dans l'6glise A une heure tres avanc6e de
la nuit et les exhorta si 6loquemment que tous se
donnirent Ia main en signe d'amitib.
C'est surtout par 1'Ftablissement d'oeuvres de charit6
et de pi6t6 que les missionnaires assuraient la pers6verance. Signalons la confrerie de la Doctrine chr6tienne pour les deux sexes, dont les membres promettaient de se faire cat6chistes de la jeunesse; le
Rosaire vivant, qui aidait les pretres par des contributions mensuelles A se procurer des ornements et
autres objets; des Soci6its de temp6rance, pour
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combattre le vice de l'ivrognerie, si frequent en ce
pays; les Conferences de Saint-Vincent-dc-Paul; les
Dames de la Charite.
Les missionnaires conseillaient beaucoup la lecture
des livres de pi6t6. Ils 6taieat accompagnes de paroisse
en paroisse par de petits marchands ambulants, vendeurs de bons livres et d'objets de pi6t6. Ils recommandaient encore les scapulaires du Mont-Carmel et
de l'Immaculee-Conception, ainsi que la Medaille
miraculeuse.
De partout, des 6evques, comme des autorit6s civiles,
leur arrivaient des f6licitations. O'Connell voulut que
sa paroisse natale f(it 6vangl6is6e par eux.
En septembre on octobre 1846, il en requt gracieusement plusieurs, venus pour le voir. Comme ceux-ci
lui disaient avoir appelt par leurs prieres les benedictions du cice sur son bien-etre spiratuel et temporel,
il leur repondit : O Messieurs, quant au temporel,
il importe peu; mais que vous me faites plaisir en
m'assurant que je viens d'avoir votre memento pour
mes besoins spirituels! Vous m'avez veritablement
fait une grande charit6; mais, comme vous parler de
ces besoins spirituels pourrait vous paraitre une affectation d'humiht6, je me borne A r6p6ter que vous
m'avez fait une grande chariti, et je ne saurais trop
vous en remercier.
- Prier pour vous, r6pliqua un des missionnaires,
c'est prier pour la patrie; car votre politique, orientee
vers la religion, fait sa prosp6rite.
- Messieurs, reprit-il, vous venez de toucher la
corde sensible; plusieurs, beaucoup mfme, ne me
considerent que comme un demagogue populaire;
mais je sais combien la prosperite de l'Irlande depend
de son antique foi; c'est 1'histoire de son pass6, c'est
aussi celle de sa condition presente, et quels qu'aient
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pens6e unique et chirie a it6 de libirer, de relever,
d'entourer de leur antique majesti les autels de ma
patrie. )
Les confreres appliques i 1'enseignement eurent
aussi leurs consolations. Le college de Castleknock
prit d'amples d6veloppements. Au debut, ses 61eves
6taient tous des s6minaristes. L'admission d'enfants
qui ne se sentaient pas attires vers l'etat ecclesiastique accrut consid6rablement la population scolaire.
Le jour vint, ce fut en 1867, oi l'archeveque, en
possession d'un beau s6minaire tout neuf, retira les
aspirants au sacerdoce. Les vides faits a cette occasion furent vite combl6s. La moyenne fut de cent
quatre-vingts 61eves.
Dublin eut un second etablissement : Saint-Pierre
de Phibsborough, etablissement tres pauvre, comprenant 6glise, presbytere et 6coles. A quatre reprises,
1'6glise fut agrandie pour r6pondre aux besoins croissants. Saint-Pierre ne fut d'abord qu'une succursale
de la paroisse Saint Paul; I'annexe devint elle-meme
paroisse le II mar 1854.
La ville de Cork accueillit les missionnaires en 1847,
grace a un pretre de haute condition, M. Michel
O'Sullivan, vicaire g6neral, fondateur d'un college
qui, apres quelques ann6es de prosp6rite, d6clina
rapidement. M. O'Sullivan offrit son institution au
sup6rieur de Castleknock et demanda son admission
dans la Congregation de la Mission. On 1'exauca sur
les deux points. Trois confrbres lui furent envoyes de
Dublin pour l'aider, lui et un clerc, dans la direction
du college et aussi pour donner des missions. Leurs
oeuvres se divelopperent : deux aum&neries, le service d'une 6glise, la construction et le service d'une
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missions, des retraites eccl6siastiques et autres.
A la date du o" janvier 1842, M. Poussou, vicaire
gen6ral de la Congr6gation de la Mission, 6crivait :
, La Mission d'Irlande, ricemment reunie a la Congregation, realise d6ja d'une maniere bien consolante
les esperances qu'elle avait fait concevoir; car, ind6pendamment de sept s6minaristes ou etudiants irlandais qui sont ala maison de Paris, celle de Dublin a
d6ja recu les voeux de six autres, et tout annonce que
le nombre ira toujours croissant; tous sont d'une
r6gularit6 exemplaire et travaillent avec benediction.,
Nous ne pousserons pas plus loin I'histoire des
origines de la province d'Irlande; contentons-nous de
rappeler les dates des principaux evenements qui suivirent :
1844. - Ouverture d'un s6minaire interne.
1848. - Erection de la province d'Irlande.
La province s'6tend pen a pen hors de File.
1853. - Elle prend pied en Angleterre (6tablissement de Sheffield).
1858. - Elle s'introduit en France (s6minaire des
Irlandais).
1859. - Elle penetre en Ecosse (6tablissement de
Lanark).
1885. - En Australie ('tablissement de Sydney'.
1919. - En Chine (itablissement de Tongning, a
Pekin).
De nos jours, la province d'lrlande est une des plus
florissantes de la Compagnie; elle comprend : 7 maisons en Irlande, 4 en Angleterre, i en Ecosse, I a
Paris et i a P&kin. Elle a produit des confreres
6minents en science et remarquables en vertu. Dieu
continuera de la b6nir, parce qu'elie-meme continue
de servir Dieu.

ASIE
SYRIE
LE SANATORIUM DE BHANNtS
Lorsque le voyageur, venant de Beyrouth par BeitMeri et Broumana, arrive sur la colline qui domine le
petit village de Bhannes, il aperqoit avec sarprise un
grand bitiment au toit rouge, aux fenetres vert sombre,
allige par une-double galerie aux blanches arcades.
Quelques metres plus loin et vers la droite, une petite
chapelle, ramass6e sur elle-meme et dirig6e vers le
ciel par un souriant clocher. Tout pres, d'autres toits
rouges group6s, un peu masques par la verdure.
Un instant distrait par un cube de briques rouges,
encadrees dans de blanches colonnes, d'oh partent
des r6seaux de fils de cuivre, - une centrale 6lectrique, - il ne tarde pas a se trouver devant un portail
un peu 6troit: aux deux battants grands ouverts. Devant
lui s'6tend une grande all6e, inclinee vers le fond,
d'oiL emerge, sur un piidestal de rocher'et de verdure,
une silhouette blanche et gracile : une statue du
Sacre-Cceur. Puis, Cg et la, des arbres squelettiques,
tendant vers le- ciel leurs branches effeuillees, des
ch&nes toujours verts, des pins minuscules et de grarids
rochers blanch.tres.
C'est le Sanatorium de Bhannes.
Commenc6 modestement, il y a vingt ans, avec trente
lits et quelques malades, abandonn6 pendant laguerre,
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divouements, avec une remarquable rapidit6.
Actuellement, ;1 comprend quatre grandes batisses,
une dizaine de petites, et peut hospitaliser jusqu'a
trois cent dix-huit malades. De tout le Proche-Orient,
c'est certainement le plus grand et le plus bel h6pital
elev6 jusqu'ici pour combattre le fliau tuberculeux.
Parcourons ensemble, si vous le voulez bien, la proprikt6 et les divers bitiments, ce sera le meilleur
moyen de faire connaissance avec l'oeuvre et ses
aimables habitants.
Vue de face, la petite chapelle presente un clocher
tout droit, relativement elev6, avec une horloge vers
le haut, et, vers le bas, la statue classique de saint
Vincent de Paul. De c6t6, elle dessine une croix latine,
avec deux rosaces et de petits vitraux, des pierres
grises bossel6es et solidement cimentees.
A J'mntrieur, elle prend un aspect des plus avenants. Avec ses dalles en marbre, ses murs blanc
creme et ses arcades plus blanches, elle donne une
impression de nettet6 et de lumiere, d'agrement tres
doux et de beaut6 simple. Ce petit sanctuaire n'est
qu'exceptionnellement un peu laid, les jours de
grandes fetes, oi, pour l'ornementer, I'on croit de bon
ton de suspendre de longues bandes d'Atoffe colorie,
illustries d'inscriptions pleuses.
Mais ceci n'est qu'un d6tail.
C'est avec emotion que l'on adore en ce lieu le Seigneur J6sus-Christ. Quelques paroles, tomb6es de ses
levres il y a dix-neuf sicles : , J'itais malade et
vous m'avez visit6 ,;u Ce que vous aurez fait au plus
petit d'entre les miens, c'est a moi-mEme que vous
l'aurcz fait n,out suffi pour faire surgir, en efflorescence magnifique, ici, comme par tout l'univers, ces.
ceuvres de misericorde et de piti6.
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Cette grande esplanade, presque de niveau, ici, sur

*cette montagne, est une fortune rare. Elle a permis
d'espacer les pavilions sur une grande aire. Elle rend
possible aux malades des promenades douces, sans
monties essoufflantes, des cures prolong6es en plein

air et en plein soleil. On y a plante un assez grand
nombre d'arbres de diverses essences. Des chenes
verts et des chenes rouvre de petite espece; des cedres
de 1'Atlas, des cedres de l'Himalaya et des cedres du

Liban, les plus majestueux des trois; des pins d'Autriche, des pins d'Alep et des pins parasol; des peupliers carolines, des catalpas, des acacias, des sycomores verts, des sycomores rouges... Quandtoute cette
vegetation aura grandi, la propriete offrira l'aspect
d'un petit bois ombreux et chantant, d'oui 6mergera
sereine la fltche du petit sanctuaire...
Ce pavilion allong6 que l'on voit de protil, avec ses
;galeries blanches, est celui que l'on apercevait tout a
l'heure de la route carrossable. 11 a 6t6 construit mipartie en 1923, mi-partie en 1926. On pensait alors
avoir e6ev6 un chef-d'oeuvre. A l'experience, ilse trouva

*d6fectueux sur quelques points.
L'entree, ajoutee apres coup, est agriment6e de
deux colonnes en ciment rose, et de deux rosiers pleureurs, trbs decoratifs quand ils se chargent de fieuis.
Un petit vestibule avec deux chambres. Celle de
droite est un office; celle de gauche sert de lingerie.
Une 6quipe de jeunes filles y coud et repasse habits
-et linges depuis le matin jusqu'au soir. Je vous prCsente leur chef, Mile Madeleine, qui travaille avec
patience et longanimit6, d6test-ant I'empressement,
*qui, de l'avis des sages, ne pent que tout giter.

Le corridor est assez large, mais il est triste Acause
de ses dalles noires; ii est aussi un peu obscur. Des
*ouvertures vitres, judicieusement pratiquies dans le
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haut des chambres, lui menageraient une clarte suffisante. Les chambres, par contre, sont lumineuses et
agr6ables. Placees en rang a l'est et A l'ouest, elles
sont longuement visit6es, le matin ou le soir, par le
soleil qui p6netre jusque dans l'interieur, grace a
I'6livation des arcades.
Cet tageestpresquevide, depuis que les jeunes gens
ont 6tC emm6nages dans leur nouvelle demeure. On
avait et6 en effet forc6, faute de local, de loger dans
le m&me batiment les dames et les messieurs, ceux-ci
S1l'6tage, celles-ci au rez-de-chauss6e, contre toutes
les lois de la courtoisie. Aussi avait-on hate de batir
ailleurs pour les hommes. Car, devenant trop nombreux
et trop nombreuses, eux et elles n'auraient pu sans
gene habiter sous le meme toit : c'efit 6it le seul
inconvenient.
Actuellement, les messieurs occupent leur nouvelle
maison, sur l'autre versant de la colline, a quelques
centaines de metres d'ici.
11ne reste, pour repr6senter l'6lment masculin, qu'un
jeune Turc d'Antioche, un tout jeune adolescent, frais
comme une rose et gracieux comme une jeune fille.
II reve de devenir ambassadeur de la Republique
turque quelque part dans le monde. Pourquoi pas ? II
a bonne tournure, il est intelligent et fortune, il sera
travailleur, je pense; de plus, il touche A la guerison
complete. C'est 1'essentiel pour le moment.
Les chambres voisines sont occupees par trois
dames. L'une d'elles est francaise. Une bonne vieille
maman, qui a beaucoup travaille dans sa vie et continue de travailler dans son lit. Image classique que
vous avez certainement vue quelque part, dans les almanachs ou les romans illustr6s : grand'mere aux cheveux blancs, au visage heureux, regardant, par-dessus
ses lunettes et es aiguilles de tricot, un grand garcon
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affectueux ou des petits enfants jouant sur le
sable.
Les deux autres dames, de Horns et de Damas, sont
des musulmanes qui vous regardent sans gene, le
visage decouvert et les cheveux taillis a la Jeanne
d'Arc. Le voile devient-il vieux jeu?
Cesquatrechambres, prbs de 1'entr6e, sont les seules
occup6es pour le moment. Celles qui suivent, chambres
de premiere et de seconde classe, sont vides. La rangee en serait trop longue, si elle n'6tait coup6e vers
le centre par deux grandes pieces : une salle a manger
et un salon. Ce salon, meubl a I'orientale de fauteuils
de bois noir incrust6 de nacre et de divans r6sistants,
avec un piano Pleyel, semble attrist6 d'avoir perdu
ses jeunes et gais occupants.
L'extr6mit6 sud se termine par un balcon ktag6 qui
offre a la contemplation un spectacle vari6 et rare. En
cette saison, des nuages alourdis, stationnant parfois
dans le bas, donnent A la nature un aspect grandiose,
et pretent a la vallee des profondeurs mysterieuses.
De cette mer vaporeuse et grise surgit, en vision de
Sinai, le mont Marchaia, entibrement coupe de ce qui
l'environne. Lieu d'dlection pour la vie contemplative
et solitaire. Des deux couvents qui couronnent sa cime
montent vers le ciel des prieres antiques en grec et en
syriaque.
Au dela de Marchaia, le village de Broumana repose
dans Ta verdure. Les sceurs y out une maison, odelles
elevent les enfants trouv6s; les missionnaires une
r6sidence,laiss6e vide faute de personnel. Un peu plus
loin, le village de Beit-Meri, egalement rouge et ver<
doyant, assis a cheval sur la crte de la montagne.
Puis viennent une vall6e etd'autres sommets, tne vall~e
encore et la ligne iriqui6tante des grands centres
de villegiature : Souk-el-Gharbe, Aley, Bhamdoun,
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Sofar, rendez-vous des Egyptiens fortun6s et des
riches Syriens. Enfin, la chaine ondulie des monts
Barouk, marquant l'horizon d'une ligne blanche, toute
resplendissante de neige et de soleil.
Cette admirable lumiere et ces beaux panoramas
font pardonner au Liban 1'exiguit6 de sa surface et
I'aridite de son rocher.
Le rez-de-chauss~e - descendons, s'il vous plaitest le domaine de soeur C6cile.
Sceur Cecile est mon enfant de chceur n° I. Elle
porte vaillamment jusqu'aux malades le flambeau
devant le Saint Sacrement, en consolidant ou dissimulant de son mieux sa cornette, quand le vent souffle
avec furie, on que la neigetombe avec douceur.
Ma sceur C6cile est polyglotte. Elle entend et parle
italien, franqais, grec, arabe, et peut-&tre quelque autre
idiome que j'ignore. Dcn pr6cieux qui lui permet de
communiquer sans intermediaire avec ses malades,
qui sont de toutes les races et de toutes les langues :
arm6niennes de Lataki6 on de Ain-Tab, grecques
d'Alexandrie on du Caire, libanaises, iraquiennes de
la lointaine Bagdad.
Trois religieuses completent la mosaique : l'une.
grise, l'autre noire, I'autre blanche a l'effigie de la
Vierge.
La sceur grise est religieuse touriere chez les
Dames-de-Nazareth, an couvent de Beyrouth. C'est
une ame simple et droite, candide dans sa foi, une foi
qui n'a dii jamais 8tre troublee. Malgr6 son 6tat grave
et sa fievre continuelle, elle conserve son sourire
joyeux et sa confiante soumission aux volont6s divines.
Elle me rappelle d6licieusement les premieres Filles
de la Charit6.
Quelques metres vers l'ouest est un petit pavilion
exclusivement reserv6 au service des docteurs.
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D'abord, une petite salle d'attente, communiquant
avec la salle de pneumothorax.
Le pneumothorax artificiel est une operation qui
consiste a insuffler une quantit6 d6termin6e d'oxygine
ou d'air, entre la plevre ou le poumon, afin de comprimer celui-ci, de l'immobiliser et de contribuer par la
i sa gu6rison. On itend le malade sur une table, le
torse nu. On introduit a hauteur des seins, a la base
du poumon, sur un autre point, une longue aiguille,
on laisse p6n6trer l'air; un tube gradu6 indique la
quantit6 insuffl6e. On retire 1'aiguille, c'est fini.
L'operation n'est pas compliquie, comme l'on voit;
elle n'est pas bien douloureuse non plus. Sauf exception, elle est bien tol&rbe par les malades et constitue
un adjuvant pr6cieux. Entre les mains d'un habile
praticien, le pneumothorax,en effet, peutproduire des
r6sultats surprenants : amelioration notable ou guerison inesp6ree.
Je ne vous souhaite pourtant pas d'en avoir besoin.
Cette chambre obscure est consacr6e a la radioscopie, ou examen visuel de l'6tat des poumons par le
moyen des rayons Xou Roentgen. Un sp6cialiste manie
1'appareil avec maitrise.
L'aimable docteur Asmar vous permettra d'assister
a l'une de ses s6ances.
Fermez d'abord les yeux pour vous habituer a
1'obscurite, mais n'imitez pas cet officier fran<ais a
qui on donnait le meme conseil, qui tint les paupieres
consciencieusement abaiss6es tout le temps de la
seance, et d&clara i la fin n'avoir rien vu du tout.
N'imitez pas non plus cet ecclesiastique qui tourna
le dos . la machine, regarda fixement le mur oppos6
et lui non plus ne vit pas grand'chose.
Mettons-nous l1 bien en face. Le patient est debout
devant l'appareil, entre celui-ci et un 6cran mobile.
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On eteint la lumiere ; le courant passe, tout le thorax
est illumine et projet6 sur 1'ecran. Les c6tes se d6tacheat en traits noirs; les poumons sains sont invisibles, presentant une image uniform6ment claire.
Toute anomalie dans les tissus est signalee par une
obscurit6 plus ou moins accusee, plus ou moins grande,
que le praticien exerc6 a vite fait de traduire en
caverne, geode, mie de pain ou nids d'abeilles,
termes savants. C'est IA, sans contredit, un moien
d'investigation aussi pr6cieux qu'indispensable.
La petite chambre a c6te sert de cabinet au m6decin
chef, le tres distingui docteur Khoury, bien connu
pour sa bonte a l'egard des pauvres. Une armoire, formee de tiroirs num&rotis, renferme les dossiers des
malades, rang6s par lettre alphab6tique. Ces dossiers, tres soigneusenient tenus a jour par la diligente
soeur Joseph, permettent au medecin de suivre de tres
pres l'Ftat de ses clients.
La salle adjacente est reservee aux analyses. On y
voit une bascule, une table toute blanche, une machine
ai homogeneiser, un microscope, de grands recipients
et des tubes de toute forme, en verre, places l1 sans
doute pour donner a la pice un air de laboratoire
authentique. Ce grand jeune homme a la moustache
blonde, aux joues tres roses, aux cheveux chitains
taill6s en bonnet phrygien, a l'ensemble si sympathique, c'est mon fils Georges.
II nous 6tait venu d'Afrique, tout noirci par le
soleil et les poumons entames. Deux ans durant, il fit
tres consciencieusement sa cure, se faisant remarquer
parsa douceur etsacrainte superstitieuse des microbes.
SActuellement, 6 ironie du sor.! il passe des matin6es entieres i les regarder a travers sa puissante
lunette. II est completement gu&ri.
Mon fils Georges est aig d'un quart de si&cle..,
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Le bitiment d'en face est la demeure de nos seigneurs les pauvres.
II fut construit, avant la guerre, par soeur Cicile de
Weyniale, la fondatrice, en meme temps que la maison des sceurs et le dispensaire. II pouvait contenir
une trentaine de lits.
Suffisant pour les d6buts, il s'est vite trouv6,
dans la suite, trop petit. On l'a agrandi : deux ailes
furent ajout6es aux deux c6t6s. L'am6nagement, au
surplus, en 6tait assez primitif, et n6cessita des retouches laborieuses. Des remaniements codteux sont
encore A faire pour le mettre au point : pour d6gager
certaines chambres et donner aux malades plus d'air
et de lumiere. On attend les ressources.
Les pensionnaires de la maison sont actuellement
au nombre de soixante-trois.
On m'a parl6 d'une soeur d'h6pital, dans un autre
continent, qui avait a son service quarante hommes et
une femme. Et cette seur pr6tendait qu'elle avait
plus de travail avec cette seule dame qu'avec tous les
hommes a la fois.
Evidemment, elle exag6rait. Il reste n6anmoins certain qu'il n'est pas toujours ais6 de r6gir une soixantaine de filles d'Eve de tout age, de toute race, de
toute education.
Ma sceur Vincent y r6ussit pourtant, joignant la
douceur a la fermet6, et se faisant aimer et respecter
de toutes. Ce qui vous prouve, une fois de plus, qu'il
peut sortir quelque chose de bon de Nazareth. Car
ma soeur Vincent est du pays de la Vierge.
Cette aile, orientee vers le sud et coup6e en petites
chambres de quatre lits, ne laisse rien a desirer. On
le voit a la mine satisfaite de ses occupantes.
Je vous presente Mme Mihwage, une Turquesse,
dont le mari 6tait m6decin a ]a cour de ce dernier
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sultan que Mustapha Kemal envoya en Suisse respirer l'air pur des montagnes.
Mine Mihwage aime bien voir ses enfants aupres
d'elle. Un jour qu'ils avaient tard6 a venir la voir,
elle ecrivit a son locataire, le priant tout simplement
de deimnager, ayant besoin de l'appartement pour
elle-meme.
Ses enfants, qui n'entendaient pas la laisser rentrer
avant guerison complite, se hfitrent de monter A
Bhannes. C'est ce qu'elle voulait.
Les femmes sont fines.
Voici maintenant Mme Souraia, au nom celeste',
toute rejouie dans son embonpoint modere. Elle ne
peche pas par exces de finesse, celle-la. C'est, au
contraire, une Ame candide et simple, sans artifice et
sans dol. ficoutez.
Un jeune Abouna des environs de Beyrouth, r6cemment ordonn6, avait sa femme malade au sanatorium.
Un jour qu'il etaLt venu la voir comme de juste,
Souraia, par hasard, se trouva pr6sente a l'entretien.
II faisait beau cet apris-midi d'automne. Un soleil
tilde dans un ciel uniform6ment moutonn6 invitait
au reve et aux doux souvenirs. Mme Souraia fut attendrie a la vue de ce couple si jeune et si bien assorti.
Pensait-elle, dans son veuvage, un peu triste ce soir,
a ses premieres amours ?
Toujours est ii que, lorsque je vins, quelques minutes apres, trainant a pas mesur6s mon inesthetique
personne, Souraia ne put s'empacher d'6tablhr une
comparaison entre ce vieil ermite decadent et le jeune
Abouna, 616gant et frais, lunette d'or, orn6 d'un beau
manteau au col de velours venu directement de la
Belle-Jardiniere.
i. Souraia : Pliade.
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Comme conclusion A ses r6flexions :
-- Pre, me dit-elle, vous avez vu le cur6 ?
- Je l'ai salu&, Mme Souraia.
- I1 est venu voir la curesse?
- C'est fort probable.
- N'est-ce pas que c'est bien comme ca, tous

deux... ?
-

Fort bien, en effet.

- Alors... Pere... vous, quand vous etiez jeune,
pourquoi ne vous 6tes-vous pas marie?
- Que veux-tu, ma pauvre Souraia, j'etais si laid,
que personne n'a voulu me prendre.
-. Mais, Pere, il y a de bien plus laids que vous
qui ont trouv6.
Quand je vous dis que Minme Souraia est une ame
candide!
Ces malades ne sont pas en grand danger. Elles
rentreront, s'il plait B Dieu, gueries dans leurs
families, du moins pour la plupart.
II n'en est pas de meme de ces deux chambres qui
suivent : c'est le purgatoire. Pour celles qui les habitent, il n'y a plus d'espoir en ce monde. Le mal est
trop avanc6. Ces visages d6faits ou empourpr6s par une
ti.vre intense, cette toux catharreuse et impuissante,
cette odeur f6tide et fort speciale, indiquent un organisme a bout de r6sistance, succombant d6finitivement
a la lutte.
Heureusement que l'esprit reste lucide presque
toujours et permet ainsi A l'ame de se preparer dignement A la mort. C'est 1'essentiel.
Toute cette range du centre est occup&e par des
malades plus ou morns graves et dont le sort reste
incertain.
La malade log6e la, seule, dans ce coin de corridor, est Mariam Pacha, au nom aristocratique. C'est
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une pauvre d'esprit, pas au sens evangelique. Dans
ses moments de demi-lucidite, elle a de ces r6flexions
qui trahissent une education soign6e. Dans la salle
oh elle se trouvait tout d'abord, on cultivait une belle
plante verdoyante.
- Mariam, lui demandai-je, aurons-nous de si
belles plantes a cultiver au ciel ?
- Au ciel, Pere, me r6pondit-elle, c'est nous qui
serons des plantes tres belles devant le Seigneur.
Beaucoup de tetes entierement saines n'auraient pas
si bien trouve.
Dans la piece voisine, une jeune flle souriante et
bien malade: Mile Eug6nie.
Quand elle a grande fievre, elle me voit arriver
avec inqui6tude, et regarde attentivement si je n'ai
point entre les doigts l'ampoule des saintes huiles.
Elle veut bien mourir, mais pas maintenant : a l'age
de cent et un ans revolus; pas avant!
H6las! pauvre petite! Peut-on vous le souhaiter sans
ironie?
Un pas et nous voila dans I'autre aile, r6cemment
bUtie. Ici ce sont les malades du debut ou de la fin,
personnes ligerement atteintes ou presque gueries.
Voici une Franqaise de la... Guadeloupe, venue se
soigner au Liban, lieu d'origine de ses parents. Voici
Mme Khadij6, qui a gagn6 30 kilogrammes depuis
qu'elle est a la montagne, et Mme Diby.
Mme Diby, Louve oh! ne vous effrayez pas!
elle n'a rien de sauvage - est tres soucieuse de sa
sant6. Quand vous allez la voir, elle atoujours un nouveau mal qui sourd quelque part. Elle veut surtout a
tout prix avoir quelque chose an poumon droit, qui
est indemne. Le docteur 1'examine chaque fois avec
patience et declare qu'elle n'a rien. Or, ne s'avise-t-il
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qu'elle n'a rien du toult!
Mme Diby en devint toute pale.
- Enfin, dit-elle a sa voisine, il a fini par voir clair
ce docteur. 11 disait toujours que je n'avais rien, et
moi je sentaij que j'avais quelque chose. Aujourd'hui,
il a bien vu que j'avais Riem di tout.
- Que veut dire Ca, au juste, Khadij6, riem di
tout ?
- Je ne sais pas trop, mais je crois que c'est un
peu s6rieux, si j'en juge d'apris la mine que fit le
docteur.
- Voyez-vous!
Enfin, apres bien des versions et des mystifications,
Mme Diby finit par savoir le sens correct des deux
mots fatidiques, et elle fut la derniere A rire de cette
terrible complication qu'on nomme Rien du lout.
Avant de sortir, jetons un coup d'aeil sur ce petit
r6fectoire clair et lumineux, aux tables de marbre
blanc, reluisantes de propret6. Les malades assez
valides s'y assemblent gaiement pour prendre en commun leur repas, sous les regards maternels de sceur
Vincent et d'une Vierge Immaculee, qui tr6ne l.-haut
au milieu de deux fougeres 6rig6es et de deux asparagus a la chevelure retombante.
Ce petit bouquet d'oliviers porte un reflet biblique
et rappelle cet autre jardin ouf Jesus agonisa. Invitation discrete a la patience r6signee, A l'apaisement
reconfortant du sacrifice accepte.
De l'autre c6te, c'est I'horizon largement ouvert :
Beyrouth assis a plat sur les eaux; la mer uniform6ment unie, immobile aujourd'hui comme une glace;
dans l'azur, une ligne de nuages blancs aux formes
impricises: chaine de montagnes neigeuses, coupee
par les sommets et suspendue au-dessus des flots.
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A nos pieds, au-dessous de cette alle qui s'effondre, vision r6aliste et sans poesie: une baraque ou
l'on brasse le linge a tour de bras. Mais les bras se
lassent et manqueront bient6t tout a fait. II faut
recourir a la machine.
Une buanderie mecanique moderne sjacheve tout a
c6te, avec salles de disinfection pour nettoyer les
habits, les linges et les autres ustensiles servant aux
malades.
Ce sera bien si l'on peut se procurer l'eau nicessaire. Problkme serieux, inqui6tant.
L'annbe dernibre, la pluie fut peu abondante. L'eau,
charriee a dos de camionnette, valut a l'6tablssement
une d6pense sur6rogatoire de 80ooo francs. C'est
exorbitant!
Cette ann6e, les pluies sont notoirement insuffisantes. Si les deux mois qui suivent n'apportent pas
la quantit6 d'eau necessaire, je ne sais a quelle resolution extreme on sera accule.
La maison des soeurs, heureusement plac6e au
centre, n'offre rien de remarquable. C'est un grand
rectangle, tres symetriquement perc6 de fen6tres aux
deux etages, avec deux terrasses au sud et an nord,
ornement oblige de toute maison orientale.
Saluons, en passant, la v6ner&e soeur Agnes. Depuis
quarante ans, elle se d6voue a nos oeuvres de Syrie.
Compagne fidele de sceur C&cile, elle connait tout de
Bhannes, depuis sa fondation jusqu', son developpement actuel.
Soeur Agnes s'int6resse, comme occupation de luxe,
a l'6tat de l'atmosphere. Quand, le soir, debout sur
le coin de la terrasse, telle une v6enrable Sibylle,elle
inspecte l'horizon, elle peut vous pr6dire avec certitude quel temps il fera demain, ou meme dans plusieurs jours.
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Soeur Agnes appuie ses pronostics sur les jours et
les changements piriodiques de la lune.
Quand le premier jour tombe dans l'eau, que le
troisieme ressemble au premier, le quatrieme au second, le sixieme... Mon Dieu, non! je m'embrouille
et je deraille. Malgre ma subtilite d'Oriental, je n'arrive pas a harmoniser tous ces rapports entre eux,
encore moins h en tirer une id6e precise ou une conviction. Et Ii-dessus, nous avons ensemble, soeur Agnes
et moi, une petite querelle.
Avec mon gros bon sens, je pretends que cela ne
peut faire grand'chose aux nuages, que la lune soit
6clair6e a moiti6, au quart ou au tiers, du moment que
c'est toujours la m&me boule qui se prombne la-haut.
De plus, comme il fait pleine-lune en meme temps a
Paris, A Tarascon et A Bhannes, il devrait faire beau
on pleuvoir, en m~me temps, dans ces trois grandes
cites. II est probable qu'il n'en est pas ainsi...
Sceur Agnes n'&coute pas mes raisons. Elle s'6tonne
seulement qu'un homme qui n'est pas tout a fait bete
ne croie pas A la lune.
- Oh! que si, chore sceur Agnes, je crois a la lune!
Je crois d'abord qu'elle existe; je crois ensuite qu'il
pleut toujours entre le premier et le deuxieme jour
de l'une quelconque de ses phases.
Mais ne nous arretons pas longtemps dans la lune:
ce ne serait pas bon signe. Descendons prosaiquement
A la cuisine, oi nous recevrons un aimable accueil.
C'est une grande piice longitudinale, solidement
voi•te en arc, pavee en pierre dure, les murs couverts
de porcelaine blanche & hauteur d'homme ou presque.
Deux grands fourneaux places au centre sont encombres d'ustensiles. Nos soeurs Henriette et Eug6nie
-ivoluent tout autour, affair6es.
L'offce de la cuisine est le plus penible, je crois,
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de toute la maison. 11 n'est jamais facile, il ne peut
&tre ais6 de servir deux cents, bientbt trois cents convives et malades, en tenant compte de leurs nicessites
ou de leurs exigences. Il y faut une diligence et une
patience a toute 6preuve. Aussi a-t-on applique a
cette tAche deux jeunes soeurs a l'ardeur soutenue, au
sourire immarcescible.
Cette autre grande sceur qui brasse avec conviction
je ne sais quel hachis de viande, c'est ma soeur
Gabrielle, la directrice. Sceur Gabrielle travaille comme
un homme et marche comme un soldat; tres bonne
d'ailleurs et tres devou6e pour ses malades.
La cuisine vient d'etre allong6e, vers le nord, de
quelques d6pendances n6cessaires: un petit sous-sol
pour les legumes, un grenier pour les conserves, une
chambre pour la vaisselle, une autre pour la depense,
une autre, avec glaciere, pour la viande. Le jeune
homme aux yeux bons, a la physionomie intelligente,
qui l'orne de sa presence au milieu des saucisses pendantes et de grands quartiers de bceuf, c'est mon trbs
cher fils Antoine.
Eleve dans un couvent des sa prime jeunesse, il dut
abandonner la vie religieuse, a vingt ans, a cause de
sa sante. I1 vint ici tout juste avant que le mal ne fit
incurable. II gu6rit. Mais je pense bien qu'il a d6sormais d'autres idees dans la tete que celle de se faire
moine. Pour le moment, il applique sa belle intelligence a tailler des biftecks et a fumer du jambon.
C'est dommage!
Devant la cuisine s'6tend un petit verger, recemment plant6 d'arbres divers. Tout a c6t6, la bassecour avec ses pouies, ses lapins, ses vaches, ses pigeons
et ses oies blanches,qui se dandinent beatement sur
leurs doigts palm6s.
Nous voici maintenant devant un chantier qui se
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meurt et un grand bitiment auquel on fait sa derniere
toilette.
C'est le pavilion des hommes.
Vu de l'est, avec ses trois galeries superpos6es et
miroitant au soleil, il pr6sente l'aspect d'un petit palais
oriental, solide et sans lourdeur.
A l'entr6e, un perron inachev6, en ciment blanc,
promet d'etre convenable. Au sommet regne d6ja la
statue de saint Joseph, patron du lieu. P6nitrons sous
Ie doux regard de l'Enfant J6sus, qui se penche tout
expres sur le bras paternel, pour voir ceux qui
passent.
Des l'abord, on est frapp6 par 1'aspect plaisant d'un
vaste corridor clair. Les petites salles blanches, de
quatre lits au plus, sont rendues lumineuses par I'heureux emploi de grandes lucarnes transparentes et de
portes i demi vitrees.
La premiere de ces salles, a droite, est un cabinet
dentaire. Cette installation, suffisante pour les soins
ordinaires, est une vraie mis6ricorde. I1 6tait p6nible
de voir parfois des malades, d6ja fatigues par d'autres
souffrances, endurer des rages de dents sans soulagement possible. II aurait fallu descendre jusqu'a
Beyrouth! D6sormais, le dentiste sera a leur disposition deux ou trois fois par semaine.
L'appartement d'en face comprend une installation
radiographique. Grice des appareils perfectionnis, on
peut prendre la photographie des membres suspects,
et instituer par 1l un diagnostic plus pr6cis.
Une vaste piece, coup6e du corridor par une baie
vitr6e et mesurant 25 metres sur 6, occupe le centre.
Dans l'une de ses deux moiti6s, des tables de marbre
a la miroitante blancheur indiquent une salle a manger; 1'autre c6t6 est un salon. Sobrement meubl6 de
tables rondes, de fauteuils, de chaises, de jardinieres
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Sen rotin, il sert de lieu de r6union aux malades, aux
heures de detente. Les voici jouant aux cartes, aux
dames, au jacquet, ou 6crivant des lettres, ou lisant
des revues et des livres pas bien savants.
Je vous presente M Mouton, un jeune Francais aux
yeux 6tonnamment clairs; M. Gharbe, un ingenieur
electricien, russe de naissance, franjais d'adoption
et sioniste de cceur; M. Dominique, un artiste italien
jouant du piano avec grande aisance, et M. Aristide.
M. Aristide est un jeune homme au grand air, a la
physionomie franchement occidentale. Ne quelque
part dans le Proche-Orient, il v6cut en Europe des sa
prime jeunesse. II en rapporte, avec la maladie, un
16ger bagage scientifique et des id6es incertaines a
peu pres sur toutes choses. Une seule conclusion pratique: jouir du moment pr6sent. 11 me plaint de me
d6penser vainement pour une imagination, une chimere, une idee. - Et vous, mon cher Aristide, &tesvous plus sage de courir aprbs une sensation ?
Voici une connaissance r6cente, jeune homme instruit et franc de caractere. Il m'avoue ing6nument
avoir goit& a tous les plaisirs de la vie, et s'&tre
trouv6 toujours, d6sesp6rrment, l'Ame m6contente et
vide. Puissent cette couteuse exp6rience et la maladie
l'acheminer vers la seule joie qui ne deioit pas !
Mon ami Balthazar, aux formes plantureuses, que
1'air du Liban a completement transforms. C'est un
homme jovial, grand lecteur de journaux et de revues,
r6fractaire, au demeurant, a toute idee m6taphysique ou simplement abstraite. II rave de me convertir
au mahom6tisme chiite, et ne sera pleinement heureux, dit-il, que le jour oi il me verra ceindre le turban vert. - Tons mes regrets, mon cher Balthazar;
les Occidentaux m'ont trop appris A raisonner et
l'Islam ne s'accommode guere d'une t&te qui raisonne.
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J'oubliai de vous presenter la maitresse de c6ans,.
la trbs chere soeur Marie-Joseph.
Entr6e tard en communaut6, a cause de sa vieille
mere, elle unit l'experience du monde a la bont6 et
au d6vouement de la religieuse. Elle d6teste I'espece
masculine, mais consent a aimer les hommes quand
ils sont malades. Elle n'a peur de personne, dit tout
ce qu'elle vent a tout le monde, sans froisser qui que
ce soit.
L'etage superieur est install comme celui-ci, mais
en plus riche. II comprend des chambres de luxe avec
salle de bain priv6e, de premiere classe a un lit, de
seconde a deux lits. Eau courante, chaude et froide,.
dans toutes les chambres.
Evidemment, ne peuvent &tre admises que les personnes fortun6es. On avait bien commence, jadis,
avec les pauvres seulement : l'experience conseilla
d'admettre des malades payants. Un grand sanatorium, consciencieusement tenu, est lourdement dispendieux; il faut des ressources. Sous un autre point
de vue, il efit 6t ficheux que nos bonnes families
catholiques fussent oblig6es d'envoyer leurs enfants
malades dans les h6pitaux protestants, faute d'etablissement catholique similaire.
Ce quartier riche est inoccup6 pour le moment:
I'installation n'est pas achevEe. Mais it est probable
qu'il restera en grande partie vide, tant que la crise
durera.
II n'en est pas de meme de cet autre 6tage oif nous
descendons, qui est bond6 de pensionnaires et le sera
toujours. Ce sont les malades hospitalis6s aux frais
de l'assistance on a la charge de la maison. Leur installation et leur r6gime sont absolument les memes.
que ceux du troisieme d'en haut.
J'attire tout de suite votre attention sur ce malade

pile, au souffle haletant, aux traits 6macies et reflitant une usure profonde: c'est notre ami Faris. Gravement atteint, et le sachant, il accepte ses souffrances
et sa mort prochaine avec une resignation admirable.
Sa femme mourut loin de lui, il y a quelque temps.
On lui cacha la douloureuse nouvelle, qu'il finit n6anmoins par apprendre. Cette nouvelle epreuve, ii l'accepta avec la mrme resignation et la m&me soumission
a la volont6 divine. Cet homme nous 6difie.
Les malades, ici, sont de toute religion, comme
bien l'on pense. Les chr6tiens pourtant dominent:
grecs orthodoxes, surtout catholiques. II y a aussi
des musulmans et quelques Druses.
Ils sont tous libanais, c'est-A-dire des civilises.
Pourtant, qu'est-ce? Un nigre, un peau-rouge, cet
homme qui se promene dans le corridor, le torse et
les jambes nus, avec une espice de jupe courte
autour des reins?
Ni un negre, ni un peau-rouge.
C'est Boutras, dit Adam, dit 1'homme des bois.
Boutras, son nom d'origine (?); Adam, par sa propre
volont6, elant ne de nquveau, dit-il, entre un soir et
un matin; enfin l'homme des bois, A cause de sa tenue
legere.
C'est un'Armenien, un fou inoffensif et un nudiste
incorrigible. II passe sa journ6e A se chauffer au
soleil comme un lizard. Le soleil, il I'adore, ii converse avec lui comme 6tant Dieu, ou le cceur de Dieu,
ou quelque autre chose; ce n'est pas tres lucide.
Je pense que les nudistes, que l'on dit exister
quelque part en Europe, ont plus d'esprit que
M. Adam, mais ils ne doivent guire avoir de sens
esthetique. L'homme ainsi all6g6 de tout votement
presente un aspect bestial offensant.
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L'extr6mit6 nord de l'etage, comme celle des deux
stages supirieurs, est terminae par une galerie de
cure. C'est la plus appr6cide durant la belle saison.
Etendus sur leurs chaises longues, les malades peuvent promener avec agr6ment leur regard sur le paysage proche et lointain, 6claire, toujours, d'une riche
lumiere. A leurs pieds, la montagne s'incline avec
douceur et va mourir dans la vall6e, d'oi surgit une
autre montagne couverte de chenes rabougris comme
d'un troupeau de chevres. Puis, un petit clocher, et
des toits rouges, et des bouquets de verdure sombre,
et des rochers gris, et des vall6es, et des montagnes.
Vers le nord-est, la cime du Sannin, couverte d'une
neige 1kgere; puis le Kesrouann, a la face rugueuse;
Notre-Dame du Liban en perspective avec sa ravissante baie de Djouni6; Bkerk6, residencedupatriarche;
le beau collbge d'Antoura, dissimul6 derriere une colline bois6e.
Aujourd'hui, en plein fevrier;, le temps est d6licieux, un temps d'6td; le ciel est beau, .cruellement
beau. Seules, quelques nudes eparses dans l'azur prombnent sur les sommets leurs ombres inconstantes.
Combien nous aurions pr6f6re les nuages sombres,
noirs, les vents glac6s qui diversent en abondance
I'eau bienfaisante! Si peu de pluie au Liban, et A cette
altitude, et en cette saison, c'est chose inouie, et

angoissante I
Le petit rez-de-chaussee, sous nos pieds, comprend
quatre chambres meubl6es, de quatre lits chacune.
C'est le domaine des grands malades, oa s'exerce, en
partie, I'actif d6vouement de sceur Louise.
Ces malades sont d6ji tres avanc6s. On ne conserve
humainement aucun espoir de les sauver. Deux d'entre
eux, cependant, semblent vouloir revenir a la vie.
Mon ami Bakhos, par exemple, qui n'a pas de plus
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dames; il ne riussit pas toujours.
Le cas de M. Jacques est r6ellement extraordinaire.
Malade depuis des ann6es, depuis sept ans il est catalogu6 parmi les malades en danger. Autour de lui,
ses compagnons ont 6ti tour a tour emportis, comme
feuilles d'automne. Lui seul reste, les poumons toujours aussi delabres, tenant a la vie je ne sais par
quel fil myst6rieux.
M. Jacques est un chr6tien, un catholique pratiquant.
Quelques pas encore vers ce toit rouge dissimul6
au bas de l'esplanade. C'est un petit pavilion isol6, de
dix-huit lits environ.
Les chambres sont uniquement eclairies par de
grandes ouvertures carr6es, pratiqubes dans le haut
du mur, et d6fendues par de solides barres de fer.
Un grillage menacant de barres de fer encore, grosses
et longues, s6 pare I'6troit corridor d'une cour a ciel
ouvert, jalousement ferm6e par un mur elev6, ouvert
de meurtrieres.
C'est une prison.
Parmi les prisonniers de la R6publique, a Beyrouth
ou a Beit-ed-Dine, se rencontrent fr6quemment des
tuberculeux. La promiscuit6 des prisons rend leur
pr6sence au milieu des autres d6tenus eminemment
dangereuse. II fallait a tout prix les isoler; mais on
ne savait oi les mettre. La Direction de Bhannes
offrit de les accueillir.
A Bhannes, tout en restant des prisonniers, ils
auront le bon air, la bonne nourriture, les soins
appropries et, peut-etre, pour leurs ames, une grice
rihabilitante.
Du haut du ciel, saint Vincent a df regarder avec
complaisance le geste charitable de ses filles, lui qui
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commenca par les galIriens ses grandes oeuvres de
mis6ricorde.
Nous avons termin6, ou A peu prbs, le tour du proprietaire. Voici maintenant, en resum6, le travail
utile.

Un sanatorium, selon l'acception fran4aise du
terme, est un h6pital exclusivement riserve au traitement de la tuberculose. II en est ainsi a Bhannbs.
Chacun sait que le sp6cifique antituberculeux est
encore &trouver, malheureusement! Pour le moment,
on est r6duit a combattre le fl6au par des voies indirectes : fortifier I'organisme, afin qu'il triomphe par
ses propres moyens du mal, ou du moins en neutralise 'action nocive.
Le grand air, la bonne nourriture, le repos, sont les
moyens employes dans ce but, et prkconisbs comme
les meilleurs par les spicialistes du monde.
Ils se trouvent excellemment reunis A Bhannis.
Le climat du Liban est bon: air constamment pur;
temperature douce, igalement 6loignie des grands
froids et des grandes chaleurs; une lumiere riche,
d6versee par un soleil infatigable.
Pour la nourriture, toujours abondante, la sceur
Gabrielle n'6pargne rien pour la rendre aussi bonne
que possible.
L'isolement du sanatorium dans ces montagnes, une
installation de tout premier ordre, un reglement precis,
favorisent ou exigent le repos necessaire. Pour combattre l'ennui, I'ennui inevitable d'une vie inactive,
on procure aux malades des revues, des journaux, des
livres, desjeux d'intbrieur. On a meme am6nag6, dans
le vaste grenier du nouveau bitiment, une jolie salle
de spectacles. Les malades eux-mrmes on d'autres
aimables acteurs y donnent, de temps A autre, des
representations distrayantes. Notre d6vou6 confrere
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M. Bahri ne craint pas d'affronter la fatigue, pour
monter jusqu'ici regaler nos pensionnaires de seances
de cine Baby, aussi variees qu'intiressantes.
Grace a ces circonstances favorables, nous obtenons des r6sultats satisfaisants, aussi bons, pour le
moins, que dans les meilleurs sanatoria d'Europe. La
moyenne des malades am6liorbs serait de 36,89, des
malades guiris de 44 p. 1oo, d'apres une statistique
que j'ai sous les yeux. Ce serait un record; mais des
statistiques de ce genre sont difficilement precises.
Quoi qu'il en soit, pour tous nos malades, curables
ou non, le s6jour au sanatorium est un reconfort moral.
Et s'il y a personne au monde qui ait besoin de reconfort, ce sont les pauvres poitrinaires.
Quand nous avons pass6 tout A l'heure au milieu
d'eux et d'elles, ils ou elles nous ont accueillis avec un
air content. Ne vous y fiez pas: ces sourires dissimulent une grande detresse. Pensez! La plupart de
ces malades sont des jeunes; jeunes gens on jeunes
filles fianc6s ou sur le point de l'6tre; jeunes peres et
jeunes meres de famille. La maladie est venue brutalement suspendre un bonheur naissant, arr&ter une
vie intens6ment projetde dans I'avenir, tendue vers
d'id6als espoirs.
Dans leur milieu naturel, ils commencerent a se
sentir d6class6s, des 6tres tares, comme ils disent, et
inf6rieurs, des etres dangereux dont on fuit plus ou
moins sournoisement la pr6sence.
Ici, ils sont aux prises avec un mal redoutable; ils
le savent, h6las! Ils savent que, pass6 certaine
p6riode, le mal devient incurable. Malgre un optimisme compensateur, qu'une Providence pitoyable
semble avoir plac6 au cceur de chaque tuberculeux, ils
ont trop lu de livres ou entendu de conversations
sur la matiere, ils ont vu trop d'exemples, ils sentent
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trop toutes leurs vitalitis allanguies et d&cadentes,
pour se faire illusion sur une situation douloureuse et
sans issue.
II faut done a tout prix que ces malades trouvent en
eux et autour d'eux des principes de r6action et des
motifs de courage, s'ils ne veulent sombrer dans le
d6couragement et le disespoir.
Leur vie en commun au sanatorium leur cr6e une
soci&et harmonis6e avec leur 6tat et leurs besoins. La
communaute de souffrances et d'espoirs 6tablit entre eux
des sympathies et une intelligence qui soulagent. Le
devouement, la bont6 maternelle, I'abn6gation de nos
cheres sceurs adoucissent leurs peines et leur sont un
exemple. L'atmosphere religieuse, enfin, dans laquelle
ils vivent leur met devant I'esprit des r6alit6s diff6rentes de celles oii se mouvait d'ordinaire leur
existence, des realites divinement compensatrices,
quand elles sont admises et comprises. Devant toute
grande douleur et devant la plus grande de toutes, la
mort, une seule consolation est possible : la foi aux
choses 6ternelles, I'attentede la bienheureuseespirance.
C'est ce c6ti de l'existence humaine, je veux dire le
bien et le salut iternel des ames, qui nous int&resse
au premier chef et nous inquiete, on le comprend.
Nos malades sont des infiddles ou des chr6tiens.
Parmi les premiers, nous obtenons quelques conversions. Pour nos chritiens, les catholiques pratiquent
assez durant leur vie, et tous, de quelque confession
qu'ils soient, meurent bien, a quelque exception pres.
C'est 1'essentiel, n'est-ce pas ?
J'ai dit qu'ils meurent bien tous; j'ajoute que quelques-uns meurent comme des saints.

Je me rappelle avec imotion cette pure jeune fille
qui avait quelque peur de la mort. Quand on lui remit
le crucifix hbaiser, avant 1'Extr&me-Onction, elle le
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saisit avec avidit6 et l'approcha de ses lkvres : c Mon
dit-elle. Elle deposa dans ce baiser
bien-aime!
i,
toutes ses craintes, tout son espoir, tout ce qui lui
restait d'ardeur et de vie.

Elle mourut dans la paix.
Une autre jeune fille, Mile Rose.
Mile Rose avait embrass6 le catholicisme chez nos
sceurs de Beyrouth, a l'h6pital oh elle travaillait.
Quand elle nous arriva, le mal 6tait d&ja grave. On
n'aurait pu le deviner. Sa bonne mine, sa douceur, sa
conversation, toujours agreable, ne trahissaient pas
grande souffrance. Et pourtant, elle brflait sans r6pit
d'une fitvre intense, resultat d'une laryngite tuberculeuse avanc6e, la forme la plus terrible de ce terrible
mal.
Une heure avant de quitter cette terre, le pretre lui
demanda si elle n'6tait pas contente de mourir.
- Oh! oui, r6pondit-elle, je suis heureuse d'aller
au ciel!
Puis, elle priait. Elle priait pour sa mere : i Seigneur, adoucissez-lui cette peine. » Elle priait pour
les sceurs qui la soignaient : " Seigneur, a elles donnez longue vie et bonne sant6. , Je vous prie aussi
pour ce pretre qui m'assiste... , Et elle s'eteignit ainsi
dans la douceur, dans la puret6 et la priere, et dans
un complet oubli d'elle-meme.
Mon tres cher fils Camille ktait un beau jeune homme
d'une vingtaine d'annies. I1 nous venait du Brjsil, les
poumons profondement min6s.
Quand il passa pour la premiere fois a la radioscopie, ses camarades lui demanderent s'il 6tait content.
- Oui, dit-il, j'ai cinq cavernes; trois au poumon
droit, deux au poumon gauche.
-

Et comment l'avez-vous su ?
Le docteur me demanda si j'entendais le fran-
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cais. Je r6pondis : non. Alors, il cria A la sceur, sans
defiance : c Marquez, ma Sceur, trois cavernes A droite,
deux a gauche. ) Ce frangais-la, je le comprends.

11 6prouva, au d6but, un revirenient factice, comme
la plupart des malades en arrivant A la montagne.
Puis, la maladie reprit sa marche.
Entre temps, une religieuse espagnole, la seule dont

il comprenait bien la langue, lui rendait visite, lui
causait, lui donnait des instructions religieuses qui
1'aga-aient, mais qui finirent par porter leur fruit.

Notre jeune homme 6tait n6 orthodoxe, mais vivait
pratiquement sans religion. II ne voulait pas qu'on

abordat ce chapitre devant lui. Un jour que je lui
suggdrais de prier Dieu un peu:
- Je le prierai quand il m'aura gubri, me reponditil. En attendant, je vais prier le diable.
II devenait tres grave. Nos sceurs redoublkrent
d'attention et de bont6 poure lui. II fut transf6r6 dans
une petite chambre A un seul lit.
Le temps urgeait. Je r6solus de tenter une d6marche
d6cisive :
- Mon petit Camille, lui dis-je, vous allez regretter
vos peches et je vais vous donner I'absolution, afin
que Dieu vous les pardonne.
-

Ne dites pas non; vous acceptez, n'est-ce pas?

-

Oui, Pere, j'accepte.

Apres 1'absolution, il me regarda avec des yeux
heureux : a Je suis content de me savoir catholique! ,
II rep6ta la meme formule a ceux qui vinrent le voir.
Peu de temps apres, s'6tant trouv6 mieux, il dit A la
sceur : a Faites venir le Pere. L'autre jour, je n'ai pas
fait les choses correctement, ne pouvant parler. Je le
puis maintenant; je veux dire au Pere tout ce que j'ai
fait. ,
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Le lendemain, il recevait la sainte communion. Et
depuis ce jour, il voulut avoir le pretre constamment
pres de lui.
Un soir que je l'e veillais, vers les huit heures, il
eut un assoupissement, et je pensais bien que c'6tait la
fin. Mais il revint a lui et me regarda avec un celeste
sourire.
Le lendemain, se trouvant mieux: (4 J'ai ri hier-en
m'6veillant, me dit-il, parce que je vous ai vu pres de
moi, etj'ai pens6 A ce voleur, dont vous m'avez parle,
qui est mort avec Jesus et partit au ciel avec Lui. ,
Et lui aussi, ce cher et magnifique enfant, ne tarda
pas a aller an ciel, gardant jusque dans la mort un
aspect de sereine beaut6, les lkvres illuminees d'un
sourire de bonheur.
J'ai cit6 ces quelques exemples; il y en a d'autres.
Le bien r6el et d6finitif que l'on fait a ces pauvres
ames justifie, me semble-t-il, les grands travaux
entrepris et les sacrifices libhralement consentis par
nos chires soeurs.
Je manquerais au devoir de la plus 616mentaire gratitude si je ne disais ici, au nom de la communaute,
au nom de nos chers malades, un merci cordial iceux
qui ont &6t les ouvriers de cette <euvre co teuse. Merci
notamment a la respectable sceur Meglin, visitatrice,
qui a mis tout son coeur a Bhannes - on ne le sait
que trop. Merci a notre cher visiteur, M. Heudre,

qui a 6t6 l'inspirateur et 1'agent actif de tous les travaux entrepris ici depuis dix ans. A un age d6ej v6nerable, oirtoute creation nouvelle parait laborieuse ou
superflue, oii 'on ne demande, d'ordinaire, qu'a vivre
tranquillement sur le d6ja acquis, il eut le courage
d'entreprendre des travaux qui oat demand6 des
annues de labeur, et des subsides par millions. Son
optimisme inconfusible, son savoir-faire et sa pers&-
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verance triompherent de toutes les difficultes. Tant ii
est vrai que la Providence ne trompe jamais l'attente
de ceux qui mettent en elle leur confiance !

Elie ASMAR.
Letire de M. N... au T. H. P. SOUVAY,
Supirieur gineral
MON RESPECTABLE PERE SUPtRIEUR LAZARISTE,

J'embrasse vos mains; que le bon Dieu vous garde
et vous donne longue vie! Beaucoup de pretres et de
grands personnages du pays d'Ehden sont venus
souhaiter le cinquantenaire de prktrise a notre respectable Pere Jer6mie Aoun, vrai missionnaire Lazariste, auxquelsil enseigne la vraie religion et la vertu.
11 soutient les families les plus pauvres et fait du
bien A tout son entourage. C'est bien lui-meme qui est
le vrai laboureur des Ames dans le champ du Seigneur,
se d6pensant en tout et faisant ce bienfait jusqu'au
pays de Latakieh. II observe la loi du bon Dieu qui
a 6t4 fond6e depuis vingt sicles. II enseigne le cat&chisme et se donne de coeur au service des Ames sans
exception en prodiguant son temps, son argent avec un
pur devouement. Nospretres et tons les gens de notre
pays vous felicitent, Respectable Pere, de ce que ce
bon missionnaire humble fait et accomplit et imite la
ioi du Seigneur. Que Dieu le conserve et donne beaucoup d'autres Ason exemple!
Votre respectueux,
Ehden, 21 juillet 1933.

(Signature illisible.)

CHINE
LE QUATRE-VINGTIEME ANNIVERSAIRE DU FRERE MAES

Le jeudi 23 mars g933, le personnel de l'Imprimerie
des Lazaristes du Pei-t'ang 6tait tout a la joie; on
fetait le quatre-vingtieme anniversaire de la naissance
de son ancien directeur.
Quelques jours avant cette date, les pr6paraf.ifs

acheves, une d6putation des anciens ouvriers de I'imprimerie se rendait chez leur directeur, le priant
d'acc6der aux d6sirs qu'ils s'6taient proposes, d'autoriser une petite f&te de famille, a l'occasion de son
heureux anniversaire, donnant pour raison qu'un tel
6venement se voyait rarement A PNkin; que, depuis
plus de cent cinquante ans que les Lazaristes y sont
install6s, aucun missionnaire europeen du nord de la
Chine n'est parvenu A c6l6brer son quatre-vingtieme
anniversaire; de plus, que, d'apres la coutume chinoise, le directeur comptait parmi les octogenaires,
ph6nomene assez rare pour un Europeen de Chine,
lequel,le plus souvent, ne d6passe guere ses soixantedix ans.
Apres avoir pes6 le pour et le contre, comme aussi
pour ne pas trop vouloir peiner ses anciens ouvriers,
le bon frere Maes acquiesqa volontiers a leur d6sir,
auquel il mit cependant une condition: que cette
demonstration de joie et d'amiti6 se passerait dans la
plus stricte intimite.
N6anmoins, d&s la veille au soir, la direction de
l'imprimerie, prenant les avances, se rendit chez
l'ancien directeur pour lui exprimer les voeux les plus
cordiaux. Imm6diatement apres entrbrent les ouvriers
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de l'imprimerie, qui complimenterent chaudement
leur ancien chef, en lui offrant gateaux, fruits,
liqueurs, douceurs de tous genres et autres objets,
parmi lesquels on remarquait un tres joli tableau (exvoto) en argent massif, finement cisel6, sur lequel, au
beau milieu, se trouve 6crit le caractere chinois Chow
(embleme de long6vit6), trac6 d'un pinceau habile, au
vermilion, avec les noms graves des donateurs.
Apres cette presentation et les quelques bonnes
paroles 6chang6es, autant d'un c6t6 que de l'autre, le
plus jeune des ouvriers s'avance pour reciter, selon
i'usage, un compliment en chinois, dont voici la traduction:
( Respectable et tres v6ener Directeur, en ce beau
jour du 23 mars, nous sommes heureux de c6l6brer le
quatre-vingtibme anniversaire de votre naissance et
de vous offrir nos felicitations empress6es.
t Vous ressemblez aux sapins l6anc6s et aux grues
dont la vertu est de planer au-dessus des plus hautes
montagnes. Ces vertus, vous les avez pratiqu6es pour
vaincre le demon, la chair et le monde. Vous avez
aussi cultiv6 les sept vertus, afin de d6truire les sept
pech6s capitaux.

S(Par ob6issance a vos superieurs, vous avez quitt&
votre pays natal, gravi les plus hautes montagnes,
traverse les mers, les fleuves, pour venir a P6kin, fonder une immense et belle imprimerie qui fait i'admiration de tous les visiteurs.
( Pendant votre vie entiere, vous nous avez inculqu6
1'amour du. travail et vous avez surmont6 les nombreuses difficult6s, sans jamais vous lasser.
( Ajoutons encore que vous avez toujours &6t loyal
et juste envers nous et aussi envers tons ceux qui
s'adressaient a votre charitable initiative; c'est pour-
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quoi, en cet heureux jour, nous ne cessons de vous
adresser nos louanges et de vous offrir nos souhaits les
plus ardents de bonne fete et nos voeux de longevite.
< Vos tres humbles serviteurs, le personnel de l'Imprimerie des Lazaristes du Pei-t'ang. »
Le lendemain, la direction et le personnel de F'imprimerie, au grand complet, assistaient a une messe
d'actions de graces, que celibrait M. le Vicaire gn6iral
a la cathedrale de PNkin.
Apris la messe, les enfants des imprimeurs vinrent,
tour a tour, saluer le v6nirE octog6naire et lui offrir
leurs respectueuses felicitations.
A chacun furent distribues des fruits, des gateaux
et un rouleau de cent sous. Vinrent ensuite les membres vivants de Notre-Seigneur, c'est-a-dire nos chers
maitres les pauvres, qui prirent part A la fete et a chacun desquels fut distribude une petite aum6ne d'une
centaine de sous.
Dans la matinee, Mgr Montaigne redisait au joyeux
octogenaire ses souhaits et vceux de long6vit6, appr6ciant surtout les nombreux services rendus pendant
les cinquante-cinq annees consecutives passees a la
t&te de 1'imprimerie. Aussi, pour bien marquer ses
affectueuses sympathies envers son vieux frere, comme
il aime a le designer, Mgr Montaigne accordait au
diner un extra, comme aux jours des grandes fetes.
M. Desrumaux, de passage a Pikin, plein d'estime
pour les longs et d6voues services rendus par le cher
frere Maes, profita de sa pr6sence pour souhaiter encore vingt ans de vie: donc, A la centaine!
lui disait-il. L'heureux jubilaire trouvait bien que ce
souhait etait un peu exager6, mais l'acceptait n6anmoins de bon cceur, d'autant plus que ce souhaitspontan6 sortait de I'Ame gen6reuse de M. le Visiteur.
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M. Vanhersecke, vicaire g6n6ral et superieur de la
Mission de P6kin,avait bien acceptS, a la demande du
personnel de I'imprimerie, de c6~lbrer une messe
d'actions de grices, afin de remercier Dieu des nombreux bienfaits accord6s a l'heureux jubilaire, pendant sa longue carriere, comme aussi d'avoir autorisA
cette petite reunion et d'en assumer les frais.
M. Duvignau avait tgalement permis aux ouvriers
imprimeurs d'organiser cette fete de famille et autorise l'ancien directeur de l'imprimerie a donner un
jour de cong6 avec salaire payi.
Le R. P. Dom Brun, abb6 du monastire de NotreDame de la Consolation a Yank-kia-ping, qui affectionne grandement I'heureux octogenaire, pour les
longs et loyaux services rendus pendant savie entitre,
lui exprimait d'une maniere fort touchante ses voeux
les plus sympathiques de long6vit..
M. Rembry, superieur du district du Kin-tong;
M. Dehus, directeur du Nan-t'ang; M. Corset, sup6rieur du grand s6minaire r6gional de Chala; M. Hubrecht, directeur des tcoles normales et membre de
la Commission synodale; M. Kieffer, procureur g6neral de la Mission de Pekin; le directeur et MM. les
professeurs du petit s6minaire; M. Castel, directeur
de 1'llcole des catechistes; le P. Toung, cure de la
cath6drale, accompagn6 de M. Tchang et de M. Hou,
ses vicaires, ainsi qu'un nombre respectable de
MM. les cur6s et vicaires des paroisses de Pekin,
offrirent leurs voeux les plus ardents et leurs felicitations empressees.
Dans le courant de l'apres-midi, ce fut le tour,
d'abord, de M. le docteur Bussiere, mwdecin major de
l'h6pitalSaint-Michel,ami intime du cher frere Maes;
ensuite, les RR. FF. Nizier et Louis-Michel, directeurs des Freres Maristes, de la Maison provinciale de
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Chala; le R. F. Stanislas, directeur du College frangais du Nan-t'ang; une d6elgation des Freres Maristes
des ecoles de P6kin; de MM. les 6tudiants de 1'6cole
des catichistes, dont M. Castel est le divou6 directeur; la plupart des proteges et anciens apprentis
s'empresserent d'offrir au directeur leurs felicitations
et souhaits de bonheur, de longue vie.
Les maisons des Filles de la Charit6, qui apprirent
indirectement, mais un peu tard, dans la journ6e,
que le personnel du Pei-t'ang 6tait dans la joie et
f&tait le cher frbre Maes, s'empresserent d'envoyer des
cartes renfermant leurs felicitations les plus sympathiques et trbs cordiales.
Une heureuse indiscretion nous permet de transcrire
l'une d'elles, que voici:
c Toutes les Soeurs de Saint-Michel, en particulier
les bonnes anciennes, envoient leurs meilleurs souhaits
au v6ner6 frere Maes; elles demandent an bon Dieu
de le bni'r tous les jours de plus en plus, afin qu'il
obtienne de nombreuses grices a la Mission. Mais toute fete, aussi joyeuse qu'elle soit, a une
fin. Le soir, avant de se s6parer, les ouvriers de l'imprimerie tenaient A remercier une fois encore leur

ancien directeur de leur avoir accord6 une si joyeuse
journee. A son tour, le directeur adressa ses vaeux les
plus sincires et les plus affectueux, encouragea ses
ouvriers a bien remplir consciencieusement leur tUche
de chaque jour, leur souhaitant une fois encore une
bonne sante et longue vie, remplie de beaucoup de
m6rites pour !eternite. II ajouta que, le matin m&me,
a l'aurore de son quatre-vingtieme anniversaire, il
avait demand6 specialement 4 Notre-Seigneur de leur
accorder sep graces les plus nombreuses et ses plus
precieuses, b6eneictions, et qu'il continuerait cette
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priere aussi longtemps que le bon Dieu voudrait bien
encore le lui permettre. C'est de plein coeur que le
veneri octogenaire leur redit I'Ad multos annos, qu'il
traduisit d'une traduction libre, mais toujours vraie :
A beaucoup d'keureuses annies
UN PROTEGE.

Lettre du Frere MAES, Frere de la Mission,
Secrmtaire gnlkral

&M. CosTE,

P6kin, 26 avril 1933.
MONSIEUR LE SECRiTAIRE GENERAL,

Aux mois de mai et septembre prochains, les heureux habitants du monastire de Notre-Dame de la
Consolation a Yang-Kia-p'ing feteront le cinquantenaire de leur fondation en Chine. Les Missionnaires
sont invites pour l'une de ces dates; je suis le seul
survivant Europeen qui les a vus venir a Pekin, et,
assister A ce jubil ;
comme de juste, j'ai 6t6 invitAe
mais, a cause de mes infirmit6s, j'ai di refuser I'aimable invitation que m'a adress6e le Rev6rend Pere
Abb6; n6anmoins, mes prieres tes plus ardentes accompagneront les heureux pelerins qui auront la satisfaction d'y assister.

Je vous pr6viens, Monsieur le Secretaire g6n6ral,
que ce qui suit paraitra excessif aux yeux d'un profane, mais naturel A un initie. Et, en effet, selon la
coutume chinoise, mes ouvriers imprimeurs, a. 'occasion de mes quatre-vingts ans, s'itaient decids a.
m'offrir un joli cercueil, et, comme vous le pensez bien,
j'ai refus6 ce cadeau, en leur faisant comprendre que
la Mission de Pekin pouvait bien, apres mes cinquantecinq ans cons6cutifs d'imprimerie, me fournir ce
coffre; que, s'ils ne le trouvaient pas assez beau, ils
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auraient toujours la facilit6 de le changer, en payant
un supplement. Ilest vrai que, offrir un beau cercueil
t ses vieux parents ou a quelques personnes honorables
qui leur sont chores, est chose toute naturelle aux
yeux des Cl6estes; c'est une marque de vraie piet6

filiale pour nos bons Chinois, mais qui choque bien un
pen les Europ6ens, si enchinois6s qu'ils puissent 8tre.
A mon refus, les imprimeurs se sont demande ce
qu'ils pourraient bien m'offrir pour remplacer ce
fameux cercueil. Is ont decide de m'offrir une jolie
plaque (ex-voto) en argent massif, cisel6, avec, an beau
milieu, un joli caractere (embleme de longevit6),
trace d'un pinceau habile, au vermilion, avec les
noms graves des donateurs.
Votre tres humble et d6vou6 frere en saint Vincent,
A. MAES,
i. f. c. m.

MGR DELAPLACE
Dans une s6rie d'articles intitulde u Notre galerie d'aocetres », c'est-a-dire les anciens ilves du college de Joigny,

M. Henry Bornot 6crit les lignes suivantes sur notre illustre
Confrere Mgr Delaplace:

A c6t6 du moine au fr6c noir et du missionnaire en
soutane, voici d'autres anciens, aux allures de mandarins chinois, rutilants, flambants sous leurs amples
vetements de soie aux couleurs 6clatantes. Ils sont
quatre, les premieres recrues que c ces Messieurs de
Saint-Lazare n, comme disent les vieux ordos, ont
enr6l6es pour servir aux missions lointaines. L'aine
est Gabriel Delaplace.
Le papa etait tisserand, la maman teinturiere, an
quartier de la Marine, tons deux pas trop devots,
apres de la g... et lestes de la main, comme tous Bour-
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guignons qui se respectent, mais francs, droits et fiers
de leur Gabriel, en qui ils trouvent, des le berceau,
( de l'esprit, un commencement de malice ».
Vif, d6lur6, espiegle, le petit bonhomme vint, A huit
ans, - c'etait en 1828,- s'inscrire, a la rue Saint-Simeon, chez ledigne Frere Augustin, directeur de I'cole
communale. 11 mordait au francais et a I'arithm6tique et, si le maitre avait le malheur de s'absenter,s'entendait A amuser la galerie, mais si gentiment qu'on
n'avait pas le courage de le gronder. Le voyez-vous
en r6cr6ation, A cheval sur le mur de separation,
admirant ses voisins les s6minaristes, les grands de
ce temps-lI, les Muard,et les Boyer, et les Leduc, et les
Labour, qui s'en donnaient a coeur joie , aux barres
ou A la paume ) ! Puis, il fut 1'enfant de chceur de
l'abbe Fortin, puis l66ve dela maitrise de Sens, oi il
fit sa premiere communion, et il s'en revint a Auxerre
pour entrer au petit siminaire.
- Comment t'appelles-tu, petit ? lui dit, sous les
cloitres, un rh6toricien?
-

Delaplace.
Tu es noble, alors?
Oui, noble gueux !

Et le bambin part comme un trait, riant aux 6clats.
Admis parmi les congreganistes A la premiere Visitation, il est pieux, d'une pibt6 virile oi la thte a plus
de place que le coeur; bon joueur, il est choisi pour
arbitre dans les debats, d'oh son surnom de u Juge de
paix ,; non moins ardent au travail, litt6rateur, poete,
il pioche ses classiques et raffole de saint Cyprien.
Au grand s6minaire, il creusera les questions de
philosophie et de th6ologie, comme il bfchait le grec
et le latin. Dans les vieux batiments baptis6s le Louvre, les Tuileries, Versailles, il ne s'en fait pas et
n'est jamais si heureux que les jours ou, assis A sa
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table, il apprend sa lecon, tenant son livre d'une main
et... son parapluie de l'autre. Et c'est la lutte de tous
les jours contre ses defauts, sa raideur de caractere,
sa rondeur de langage, qui tranche du docteur. Dans
ce combat contre lui-mEme, il va droit au but, frappe
fort et juste: le matin a l'oraison, il fixe le nombre
de victoires qu'il doit remporter dans le cours de la
journe ; s'il faiblit, il s'imposera une penitence.
Choisi pour donner des lemons aux ecoliers de la
Maitrise, il sera envoy6, comme professeur de septipme, A son petit s6minaire, oii il fera monts et merveilles, ayant une recette infaillible pour remonter
les nouveaux et chasser le cafard. Plus que jamais, il
rove a son avenir. I1 tapisse sa chambre des cartes du
Cileste Empire et s'applique A l'6tude des langues
ktrangeres. On le chine sur la Chine; il ne fait qu'en
rire. Le 2 aoft, jour de la distribution de prix, sonnera l'heure de son d6part. Envers et contre tous,
il est d6cide a partir sans faire ses adieux : la mere
serait capable d'aller 1'6pier en haut de la c6te SaintSim6on et de sauter a la tkte des chevaux pour arrkter
la diligence Le sacrifice ne sera pas moins dur pour
lui. II est consomm6. Avertie en douceur par l'abb6
Masse, son ami, la maman pousse des hauts cris,
traite son fils d'ingrat, de sans-ceur. Feu de paille,
que le temps et la grice calmeront; mais les pauvres
parents ne reverront plus leur fils ici-bas.
Au s6minaire interne, le Lazariste se montre le
digne fils de saint Vincent. II lui arrive pourtant de
grimper quatre a quatre les escaliers et d'etre rappel6
ý la gravit6 par le vin6re superieur, M. Etienne. II
le d6sarme par un mot typique: c N'est-ce pas, mon
Pere, que j'escaladerai bien les montagnes de la
Chine??
Apres ses deux ans d'6preuves, il a le bonheur de
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prononcer ses veux ; il d6bute, comme missionnaire,
A Tours, a Angers, a Chinon. Ce nom sonne doux a
ses oreilles: quelque chose lui dit que la Chine n'est
pas loin!
II avait devind juste. Le 12 juillet 1845, il s'embarquait a Bordeaux, a destination du Ho-nan, avec
la perspective d'une traversee de huit mois.. Mais
l'ap6tre saura occuper ses loisirs en preparant a la
premiere communion un mousse et le maitre-coq.
Apres escale A Batavia et a Manille, on entre dans le
port de Macao. La, il sejournera un bon mois pour
s'initier a la langue, se rompre aux usages. Un mois,
c'est long, quand on est sur le seuil de la terre promise. Le sol lui brlfe les pieds. Enfin, il peut p6n6trer dans son domaine.
En barque, a dos d'Ine, portant sur lui tout son
bien, comme Bias, br6viaire, Imitation, une chemise,
une paire de chaussettes enveloppes dans un mouchoir pendu a son bras, il commence ses tournees a la
recherche des deux mille brebis sans pasteur et en
qubte d'un bercail, c il parcourt les routes que parcouraient les venerables martyrs Clet et Perboyre,
habitant les chambrettes qu'ils avaient habities, cel6brant sur les planches sur lesquelles ils avaient cklIbr6 n, baptisant, pr&chant, mariant, confessant parfois a dans une 6table oi un baudet mordille la queue
de ses cheveux », dormant peu, mangeant de son
mieux, quand il trouve de quoi. Et il lui faut ouvrir
l'oeil, car les mandarins n'ont pas les 6trangers en
odeur de saintetA, et ils les traquent partout Mais,
agile, il leur glisse entre les doigts comme une
anguille; -v6ritable prot6e, il est marchand fripier,
quand on le cherche sous le signalement d'un vendeur
d'opium; au guet, en sa.cachette, il commande le feu,
en voyant des chr6tiennes, moins laches que leurs
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hommes, caresser de leurs manches a balai le dos des
satellites acharnos a sa poursuite. Puis, dans un secteur plus tranquille, il arrive a interesser a la construction de ses oratoires des chr6tiens mollasses,
meme des paiens, tel ( ce noble boutonn6 du bouton
d'or, qui lui charroie ses propres pierres sans meme
penser a boire un coup n. II a si bien travaill que le
diable en renacle et va mettre des batons dans les
roues.
Un beau jour, comme don de joyeux avinement, le
jeune empereur, suadente diabolo, lanca contre les chr&tiens un edit secret qui abrogeait les concessions faites
a la France; et, dans Ie Ho-nan, a l'instigation du
gouvernement qui voulait plaire a C6sar, on se mit a
piller, a emprisonner; promesses, menaces, soufflets,
bastonnades, supplices, on n'6pargna rien pour les
faire apostasier. Mais, du fond de sa retraite, - tel
saint Cyprien, dont il 6tait fou an petit s6minaire, - le
missionnaire console, encourage ses fiddles, et I'on
tient bon. ( Qu'on me hache en petits morceaux,
s'6crie un jeune neophyte, je ne renierai pas mon
Dieu! , Une accalmie enfin se produit dans F'orage et,
grace aux sapeques, qui ouvrent les portes de la prison, M. Delaplace put secourir ses chers d6tenus,
dont le Pare Song a a qui on n'a rien laiss6, pas
meme sa pipe ) !
Dix ans de Ho-nan, Ca compte! Mir pour 1'6piscopat, le Lazariste est nommn vicaire apostolique du
Kiang-Si, avec le titre d'6veque d'Andrinople, in partibus inftdelium.
On le sacra, a huis clos, dans une paillote, avec
deux simples pretres pour assistants, (<pour t6moins
Dieu et les Anges ,. L'obbissance seule a pu le dicider a accepter le lourd fardeau; il est sicut lima in
manu fabri. A l'ancien professeur, qui le felicite en
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lui donnant du u Monseigneur ,a tour de bras, il
repond que a ce titre-la sonne bien douloureusement
a l'oreille de son coeur n. A son frere Auguste il
narre avec sa verve auxerroise les perip6ties de son
voyage au Kiang-Si, - vingt-huit jours pour faire cent
soixante lieues, - lui disant comme quoi il s'itait attele
a sa brouette, pas faraud du tout, tremp6 comme un
canard, avec, sur le dos, une vieille culotte qu'un
pauvre n'aurait pas voulu ramasser, et il ajoute : ( Tu
vois que, pour etre 6veque en Chine, je n'en suis pas
plus brillant. Monseigneur 1'eveque patrouille dans la
boue comme un chiffonnier; Monseigneur l'6veque
tire sur la corde comme un matelot; Monseigneur
1'6veque court nu-pieds avec des bas sans semelles.
Voila comment j'entends etre &veque, et voila pourquoi
j'ai accepti d'8tre 6v&que. ,
gveque, il apportera tour A tour A ses dioc6sains du
Kiang-Si, du Tche-Kiang, du Tche-Ly a tout son
d6vouement, tout son coeur, un coeur oi l'on entre A
pied et A cheval, et tout son sang, si Dieu l'ordonne ,.
Dans ses armes, il a mis la faucille, symbole de ses
futures moissons, il aurait pu y joindre le marteau. Du
marteau, il aura rudement besoin pour briser les
obstacles que le diable va multiplier sur sa route,
tandis qu'il r6forme ses s6minaristes, r6veille la foi
dans les Ames pr&tes a retourner au paganisme, fonde
des chapelles, des creches, des tours, des orphelinats,
des colonies agricoles, des ateliers et des 6coles pour
la culture du ver A soie.
Voici qu'il aura a lutter contre un autre ennemi. Au
printemps de 1861, les rebelles dinommes TchangMao, ou hommes A longs polls, i cause de leur chevelure, envahissent le Tche-Kiang pour assouvir leur
rage. Ils voulaient d6tr6ner la dynastie r6gnante,
celle des Tsings, au profit de la dynastie d6chue des
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Mings. Impuissant a se d6fendre, le gouvernement
chinois fit appel a la France, et on organisa un corps
franco-chinois. A ces troupes, il fallait un aum6nier.
Mgr Delaplace, dont la t&te 6tait mise a prix, s'offrit
lui-meme. II n'avait qu'une peur, celle c d'etre trop
content en reprenant son train de missionnaire camp
volant ). Avec une poignee d'hommes,- deux mille,
pas plus, - on enleva quatorze camps retranchis et
on enfon<a quarante mille rebelles. Secondes (( par
les conseils, la rare prudence et les capacit6s militaires de leur aum6nier ), les chefs de l'expedition
volerent de succes en succes. Pour reconnaltre les
merites de l'iveque, plusieurs villes des districts
lui firent don de splendides presents et d'un dais
orn6 d'emblkmes, et l'empereur se fendit pour lui
d'une midaille d'or et d'une collection de blagues
a tabac. Ce n'est pas tout de vaincre, il s'agit de profiter de la victoire. Que de morts a cnterrer, de larmes
a secher, de ruines a r6parer! Rude et douce tache a
la fois pour Mgr Delaplace, qui fera disormais le bien
au grand jour, non plus ( la t6te sous l'herbe' ), beni
par la population, fet6 par les mandarins, les lettris,
les notables.
Appel6 a participer au Concile du Vatican, Mgr Delaplace s'embarque pour l'Europe a en compagnie de
son cher martyr, le v6n6rable Clet, dont il ramene le
corps a Saint-Lazare ). C'est une occasion pour lui de
faire un pelerinage en Terre sainte, de revoir son
vieil Auxerre, non plus ses parents, hilas! partis en
paix avec Dieu pour un monde meilleur, mais les
Frires au rabat blanc, mais ses amis de la rue du
Champ, mais les parents de ses confreres MM. Guierry
et Rouger. A la Maison-Mire, le petit bouton qui couronne sa calotte est le seul point qui trahisse en lui la
dignit6 6piscopale ; au concile, parcontre, il ne passe
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pas inapercu, il est remarqui, ecoute des cardinaux et
du Pape. C'est a Rome qu'il apprit sa translation au
Tche-Ly et sa nomination a l'evech6 de P6kin.
A P6kin, il fit son entr6e en des circonstances douloureuses, foulant le sol qui venait de s'abreuver du
sang de nouveaux martyrs. Au cours des massacres de
Tien-Tsin, des forcenes avaient 6ventr6, coupe en
morceaux le consul, deux missionnaires, dix Filles de
la Charit6, une centaine de chretiens. L'expedition
franco-anglaise eut raison de l'insurrection, et on offrit
a l'6veque une indemnit6 importante. II refusa 6nergiquement, le prix du sang r 6 pugnant a son ame
d'6veque et de Franqais. I1 r6clama, il exigea 1'6rection d'un monument, " elev6 par d6cret imp6rial,
fl6trissant les auteurs et fauteurs des crimes ,. I1 a
gain de cause, et comme toujours le sang des martyrs
est une semence de chr6tiens, et quatorze ans encore,
tant que Dieu lui prkte vie, l'ap6tre continue son laborieux et f6cond ministere.
La Chine, sa patrie d'adoption, ne lui fait pas
oublier sa petite patrie. « Est-il un Auxerrois qui ne
tressaille a la pensee d'Auxerre ! ) Les souvenirs de
M. Fortin, regus en hommage, font refleurir son
enfance depuis le jour oi, sous l'archet du P. Nodot,
il chantait son premier r6pons-bref. A son vieux camarade de classe, qu'il n'a pas mis aux oubliettes, il
rappelle ( les chapelets qu'ils recitaient, a dix-hiit
Ave Maria la dizaine, sur la route de Venoy n. A
M. Ansault, son ancien professeur, il apprend qu'en
Chine ( on parle encore de Toucy et de l'oncle Chauveau et qu'on d6guste, avec le petit Rouger, des chataignes toutes chaudes ,. Un jour, la colline qu'il
grimpe ( avec un jarret qui avait oubli6 ses quarantehuit ans ) - elle a nom Niao-Kinne-Ling, collis ubi
mingitur rapide- 6voque en sa memoire certain finage
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de Chitry au nom bien bourguignon. Up autre jour,c'6tait aprbs l'expulsion de 1882, - ses s6minaristes
chinois, passant l'examen du mois, expliquaient dans
le Selectae ce passage de Ciciron : Quis nostrum cui
non educator, cui non locus ille mutus, ubi ipse altus
aul doctus est, cum grata recordationein mente versetur?
Sur quoi son esprit et son coeur partirent pour la rue
du Champ, a cette rue d6sormais muette, dit-il, quam
grata sane, quam tristi mente recordor. Les joies de
ce tant aim6 s6minaire, qui les rendra? Cette chapelle,
ces cloitres, tant de lieux b6nis par tant de souvenirs,
oit les retrouver ? ,
Mgr Delaplace a soixante-quatre ans d'Age, dont
trente-huit de Chine, quand il se couche pour ne plus
se relever. Son cercueil, sur lequel flotte un immense
baldaquin violet, est conduit en terre par soixantequatre croque-morts, autant de porteurs qu'il a
d'annees. Peuh! qu'est-ce que ce nombre-li, si on le
compare a celui des bons anges des petits Chinois,
sauves par lui - comptez-les, si vous pouvez! - qui
font escorte a son ame sur le chemin du Paradis!
Henry BORNOT.
(Saint-Jacques, Bulletin mensuel de I'Pcole de Joigny,
vacances 1933, no 8.)

MGR

EDOUARD-JACQUES SHEEHAN

Le 22 mai 1888, dans le petit village de Farm Ridge
(Illinois), naquit tdouard-Jacques Sheehan, destine a
devenir un jour vicaire apostolique de Yukiang, au
Kiangsi.
Ce fut toutefois a Streator, chez les Sceurs de la
Merci, que le futur -veque missionnaire poursuivit
ses etudes primaires, a l'6cole paroissiale. C'est li
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aussi que, presentement, pleurent leur cher d6funt
une mere et des saeurs affligees.
A ceux qui le connurent en ses premieres annees,
la vie du petit Edouard n'offrit rien de sp6cialement
digne de remarque; c'6tait un enfant comme les
autres.
En 19o3, le jeune Edouard Sheehan entrait l'6cole
apostolique, pour lors 6tablie a Perryville. La, il
consacra quatre ann6es aux etudes secondaires et
poursuivit ses deux ans de seminaire interne, 6mettant
les voeux le 1"r mai 1910. Pour les six ans d'etudes, il
se rendit i Sainte-Marie des Barrens. Frere Sheehan
se fit alors remarquer, non pas tant par de brillants
talents et par d'exceptionnelles aptitudes que par
l'humble simplicite d'un veritable enfant de saint
Vincent. Le 7 juin 1916, le jeune diacre, en 1'6glise de
Perryville, fut 6lev6 A la pr&trise par notre confrere
Mgr Joseph Glass, 6veque de Salt Lake City.
Envoy6 tout d'abord a l'Universit6 de Dallas,
M. Sheehan y remplit les fonctions de Prifet une
ann6e durant. Puis il fut place la Nouvelle-Orlians,
ensuite au s6minaire dioc6sain de Saint-Louis, en
qualite d'econome.
Pendant ce sejour, il se devoua comme aum6nier des
Chevaliers de Colomb. Dans la suite, il fut nomme
Prefet au petit seminaire de la Mission, a Cape Girardeau, que les anciens de la maison appellent familibrement a Le Cap ,.
C'est la que M. Sheehan entendit I'appel du visiteur
d'alors, M. Thomas O'Neil Finney, demandant des
volontaires pour la Chine. II s'offrit et fut agree, tout
comme MM. Lavelle et Misner.
En janvier 1923, les trois missionnaires, avec trois
Filles de la Charit6, voguaient de Vancouver vers leur
nouvelle Mission. Parvenus a Changhai, nos confreres
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poursuivirent leur chemin jusqu'i Yukiang, oi r6sidait Mgr Jean-Louis Clere-Renaud, vicaire apostolique
de Yukaang.
C'est dans ce vicariat qu'ils allaient commencer leur
apostolat. Six mois furent donn6s- a l'6tude de la
langue chinoise. M. Sheehan est en ce moment envoy6
a Poyang, pour y aider M. Verdini, confrere italien
charg6 de cette r6sidence.
Dans le cours de cette meme annee, trois autres
missionnaires vinrent seconder les efforts de leurs
aines. Entre temps, MM. Misner et Lavelle sont contraints au repos, et M. Sheehan est promu superieur
des Lazaristes am6ricains du vicariat.
En 1924, il est charg6 de la direction des 6coles et
de 1'orphelinat de Poyang. En 1925, il rentre aux
Etats-Unis pour I'assemblie provinciale et y. reste
six mois.
Sur ces entrefaites, Mgr Clerc-Renaud, sentant ses
forces 1'abandonner, demanda comme successeur
M. Sheehan, qui fut d&s lors charg6 des trente-quatre mille six cent cinquante-six chr6tiens disperses
en ce grand et pauvre vicariat de l'interieur de la
Chine.
Aime du clerg6 et du peuple, Mgr Sheehan n'a
cess6 de travailler. En 1931, au cours d'une visite a
Perryville, il y ordonna quelques pr&tres.
Arrachi a son apostolat bienfaisant,. Mgr Sheehan
est all augmenter le nombre des saints 6evques qui
ont reCu en ce cher Perryville leur formation spirituelle, aupres de Sainte-Marie des Barens.
(The de Andrein, octobre 1933.)

AFRIQUE
MADAGASCAR

MONSEIGNEUR CROUZET (suite)
L'ABYSSINIE (1888-1894)
L'ar~ne
Le soir du 24 d6cembre 1888, Mgr Jacques Crouzet,
6veque titulaire de Z6phyre, d6barquait k Massaoua.
Les cloches qui sonnaient la venue du Messie
saluerent son arrivie. Les notabilites de la ville
accueillirent leur eveque avec respect et faveur.
Enfants, seurs et missionnaires 6taient en joie : ils
recevaient un pere qui venait plus encore pour les
aimer que pour les diriger.
Dans la premibre lettre que le jeune vicaire apestolique 6crivit au Sup6rieur g6n6ral Antoine Fiat, le
2o janvier 1889, il commencait par rappeler I'effort
antiesclavagiste de M. Keller, du cardinal Lavigerie,
( dont le coeur 6tait largement ouvert a toutes les
grandes et sublimes entreprises n, du glorieux
LUon XIII, qui communiqua ses inspirations a l'ap6tre
de l'Afrique, et il racontait ce que ses yeux avaient
vu au cours de son voyage sur les c6tes de la mer
Rouge:
c Le temps 6tait lourd, sombre, etouffant... Nous
jetions l'ancre en face de la ville de. Djeddah... Cris,
bousculades, hurlements, luttes des indigenes qui
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affluaient autour du navire, n'avaient rien de nouveau
pour moi. Je me demandais quel serait l'homme choisi
parmi les hommes par la Providence pour ramener ces
populations a la lumiere de la foi... Le Frere qui
m'accompagnait me tira de ma reverie: c Voyez 1,,
me dit-il. Une barque legere et bien tenue fendait les
eaux, et de cette barque s'ichappaient des cris aigus
et disespiris. Je m'arme d'une lunette... Un etre, il
me r6pugne de l'appeler un homme, est debout,
armi
d'un 6norme rotin; son bras s'6lve et s'abat
avec une regularit6 automatique sur le dos et les
jambes d'un enfant de douze a quatorze ans. « Assez!
Ibrahim n, lui clament de loin quelques-uns de ses
congeneres. II parait que non, ce n'est pas encore
assez, car le baton continue a tomber regulibrement.
L'enfant g6mit; il se jette a ses pieds, et des mains
fait effort pour parer les coups qui le brisent. Son
maitre le repousse du pied, se pricipite sur lui, et de
ses mains cherche a l'6trangler. L'enfant ne crie plus,
il 6touffe, fait des efforts et r6ussit i 6chapper A
l'itreinte. c Assez! Ibrahim ), crie la voix de tout a
I'heure. C'6tait assez, en effet, le pauvre petit etre
tremblant se r6fugie sur la barre du gouvernail; le
vieux et ignoble Ibrahim saisit une rame A deux mains,
et, d'une brutale pouss6e, jette l'enfant a l'eau. Le
vieux s'essuie le front, retrousse ses manches, oriente
sa barque et continue sa route. L'enfant nage, il nage
environ quinze minutes, sans qu'une main soit all6e se
tendre vers lui... Mon coeur bondit. « Est-ce bien
vrai ? n suis-je reduit a me dire a moi-meme. La pauvre
victime se r6fugie sur un ilot. Le vieux revient, I'enfant
repr6sente, aprbs tout, quelques thalers. L'enfant
s'est assis, il attend. Pauvre cr6ature, oi aller ? Bient6t,

je le vois reprendre la route qui conduit a la barque;
il s'accroupit aux pieds de son bourreau... Notre bateau
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partait. Un navire de guerre franqais entrait au port;
que n'est-il venu une heure plus t6t!
J'arrive a Massaoua, et les premiers sourires qui

accueillent mon arriv6e sont les sourires des garcons
et des filles arrach6s aux esclavagistes par les navires
italiens et confiis A nos sceurs. Ils sont heureux ceuxl1, et quelles histoires ils peuvent raconter sur ces
jours amers qu'ils ont passes dans la cale d'un sambouk ou lies dans un sac de dourah ! I1 en est un qui
est mort; il 6tait rest6 trois jours au milieu d'un char-gement de farine.
Je me rends a bord du bateau-h6pital le Garibaldi;
le commandant Volpe me reooit avec la plus grande
courtoisie, a laquelle il mele une delicate cordialit6.
II me parle, lui aussi, des pauvres esclaves et ii m'en
pr6sente deux d6livres de la veille par un bateau de
guerre italien. Un autre bateau est en chasse, un troisi me doit partir le lendemain. La vigilance du
general Baldissera est au-dessus de tout 6loge. Rien
ne lui coite, quand ii s'agit de remplir ce grand devoir
d'humanit6.
Voici un fait auquel, des mon arriv6e, j'ai 6t6 mele.
J'avais a peine pris possession de mon poste que je
reqois de M. Coulbeaux une lettre contenant ce passage: ( Les Thauras ont pill nos families catholiques
de Halai. Ils leur ont enlev6 leurs troupeaux et neuf
enfants. Ils menacent de vendre les enfants aux marchands d'esclaves si une forte ranqon n'est pas payee.
Les catholiques ne r6uniront jamais assez de thalers
pour completer la somme exig6e. Soyez assez ban
pour vous y interesser. )) M'interesser a ces pauvres
enfants! Je le crois bien; ce sera le premier acte de
mon ministtre en Abyssinie.
J'ecris imm6diatement au g6n6ral Baldissera, et ii
me r6pond aussit6t une lettre de promesses qui n'ont
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pas eti vaines. « Sit6t que, ecrit-il, j'aurai des nouvelles
i vous donner de ces enfants, auxquels moi-meme je
m'interesse, ie le ferai, Monseigneur, avec le plus
grand plaisir. o
Ces enfants sont, aujourd'hui, chez nous i Massaoua. Ils nous ont ht6 ramen6s par la police, sur
l'ordre du general, jeudi soir, A dix heures. J'ai interrog6 ces chers enfants: « Vous ne pouvez pas rentrer
encore de quelque temps chez vous. ) Ils me regardent
tous et r6pondent : a Nous ne d6sirons plus rien;
nous sommes chez notre pare. " Pas un mot de plainte.
Deux mois, ils ont souffert des chaines, de I'immobilite forc6e, de la faim, de la crainte d'etre vendus, et
ils ne trouvent pas un mot de blame pour leurs ravisseurs. Un jour de paix et de bien-etre leur a fait tout
oublier.
La propension du cceur de Mgr Crouzet fut pour la
jeunesse. c( M'int6resser a ces chers enfants n, sera
d6sormais son cri.
Pourtant, i peine dibarqui, d'autres soucis l'avaient
saisi a la gorge et l'etreignaient. cc En ce moment,
continuait-il, je suis tout entier aux preoccupations
que me donne la famine. M. Picard m'ecrit: c On
c meurt de faim chez nous!h Je recois de M. Coulbeaux un rapport de dix pages. C'est navrant! Les
indigines, n'ayant plus rien a manger, font cuire,
pour s'en nourrir, les peaux des boeufs enleves par
l'epiddmie. Pauvres gens! ) (( Quand on passe pros du
march6, oii se vendent ces cuirs, on est renvers6 par
la mauvaise odeur qu'ils r6pandent ), 6crivait de son
c6t6 la sceur Reygasse.
Le vicaire apostolique ne perdit point son temps en
longs pr6paratifs; le mardi 22 janvier 1889, il quittait
Massaoua pout monter a K&ren, avec quarante-deux
chameaux charges d'une centaine de sacs de dourah.
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Massaoua 6tait alors le port principal et la capitale de l'Erythree. En novembre 1879, l'ltalie avait
acquis sur la c6te occidentale de la mer Rouge la
bale d'Assab, au-dessus du d6troit de Bab-el-Mandeb,
en meme temps que la France occupait Obok, la baie
de Tadjourah et s'installait un peu plus tard a Djibouti, face a Aden, et que l'Angleterre, qui commandait d6ja la mer Rouge avec P6rim et Aden, prenait,
pour ne rien perdre, Zeila et Berb&ra sur la m&me
c6te.
Assise sur l'eau, entre les Danakils du sud et les
Beni-Amar du nord, prot6g6e de la haute mer par la
multitude des ilots diss6minds autour de l'ile Dahlak,
s'appuyant a la pointe septentrionale du plateau
6thiopien, Massaoua offrait le sentier le plus court
pour p6nttrer en Abyssinie, avant que Djibouti efit
ouvert aux Ethiopiens sa voie ferrie du Harrar jusqu'd
Addis-Ab6ba. Les bourgades 6thiopiennes dont il est
parl6 ici s'6parpillent autour du I5' degr6 de latitude
nord. Ces terres tropicales sont tres chaudes sur les
rivages de la mer Rouge, mais I'altitude tempere rapidement les exces du soleil, et, si la temperature
moyenne sur la c6te est de 3o degr6s, elle n'est plus
que de 20 sur le plateau.
Lentement, les soldats italiens montaient sur ce
plateau, chassaient les Mahdistes massacreurs, refoulaient les Abyssins pillards, et plantaient leur drapeau
Keren, le 2 juin j889. Le g6enral Baldisseza comK
mandait alors la colonie.
Mais avant les soldats d'Italie, les missionnaires
catholiques avaient pris pied sur ces montagnes, d'oit
le schisme les avait bannis depuis des siecles, ( con-
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damnant A etre pendu ou lapid6 tout pretre catholique
entrant en Ethiopie ,.
Malgr6 les 6dits, en 1837, un Lazariste, Joseph
Sapeto, entre dans le Tigr6 avec les deux explorateurs
francais Antoine et Arnaud d'Abbadie. Deux ans
apres, le to novembre 1839, un autre Lazariste italien,
Justin de Jacobis, est nomm6 pr6fet apostolique
d'1Ethiopie et arrive a Adoua le 29 octobre, avec deux
confreres, Sapeto et Montuori, et y est bient6t rejoint
par Jean Stella et le frere Philippini.
De Massaoua A Adoua, Mgr de Jacobis 6tablit de
petites chr&tientes, aune journ6e de distance les unes
des autres, tels des relais aux 6chelons de la falaise.
11 ordonne une quarantaine de pretres indigenes, la
(c plupart pr&tres schismatiques convertis n, dont l'un

d'eux, le bienheureux Gh6bre-Michael, cce gnie
abyssin, droit, exemplaire, qui avait constamment
recherch6 la vraie foi n.

Mais, des 1843, le gouvernement franqais s'interessait a l'ceuvre de Mgr de Jacobis et donnait ordre a
ses agents d'Egypte de faciliter au Lazariste sa mission, en obtenant du patriarche copte h6retique du
Caire la permission de batir des 6glises.
En 1852, plus de quatre mille fiddles se groupaient
dans les 6glises catholiques; mais, trois ans apres,
l'6veque schismatique Salama et Theodoros II, roi
d'Ethiopie, ravageaient la Mission naissante et emprisonnaient le vicaire apostolique. Le bienheureux
Gh6br6-Michael mourait dans les fers, le 28 aoft 1855.
Le coadjuteur de Mgr de Jacobis, Mgr Laurent Biancheri, 6crivait en 1854: " A Adoua, nous comptions
pros de cent convertis, aucun n'a persv6r6. Dans
1'AgamiA, leur nombre s'est 6lev6 jusqu'A mille; combien en reste-t-il aujourd'hui? A peine une dizaine !
Et, en janvier 1860, d6sol6, il constate : a Notre
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pauvre Mission d'Abyssinie parait 6tre actuellement a
l'agonie. n
Le 31 juillet i86o, le vinerable Justin de Jacobis,
accabli par la dysenterie et la chaleur, succombe et
est enterri a Hibo, ou son tombeau est aussit6t
v6nere par les fiddles.
A Mgr Laurent Biancheri, d&c6d& subitement le
11 septembre 1864 a Massaoua, succ6da Pierre-Louis
Bel, qui mourut &Alexandrie le I"' mars 1868.
Mgr Jean-Marcel Touvier prit la succession en 1869.
Ii pouvait 6crire en toute v6rit6, des son arrivte: ( La
plus iprouv~e de toutes nos Missions est I'Abyssinie. ,
Cette annbe-lh meme, en effet, le chef du Tigri, Kassa,
appeljJean IV, fit publier: ( Les pretres seront
enchainbs, les catholiques qui refuseront de revenir
a la foi de I'abouna auront les mains coup6es et les
biens confisqu6s.,
En 1871, quatre r6sidences de missionnaires sont
brfil6es, sept 6glises incendi6es. En 1881, une bande
d'un millier de pillards se pr6cipite sur Alitiina; des
soldats abyssins braquent leurs fusils sur Mgr Touvier, qui c6l6brait la messe, brilent la Mission et
1'glise, et emminent prisonniers Touvier, Coulbeaux,
Barthez et le Frbre Cl6ment. On juche ces deux derniers A 3ooo metres d'altitude sur I'amba Tsion, une
de ces terrasses a pic dont la silhouette caracterise la
geologie de l'Ethiopie. ( L'escarpement de ces plateaux citadelles est souvent tel qu'on peut s'asseoir
sur le bord, les jambes pendantes dans le vide comme
si l'on occupait la margelle d'un puits. Quelques-uns
de ces ambas ou monts-forts, hauts de plusieurs centaines de mbtres, ont un plateau assez 6tendu, des
sources et des terres arables pour nourrir une bonne
garnison. ,
A peine sorti d'Aiba, oui il 6tait detenu, Mgr Tou5.
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vier rentre A Keren et reprend ses travaux avec une
ardeur croissante. A son arriv6e, chacun « avait bais6
cette main vinirable, d6pouillee de I'anneau pastoral
par la rapacite de ses pers6cuteurs ,. Mgr Touvier
travaillait vraiment de ses mains: avant d'entrer an
seminaire, cil avait fait 1'apprentissage du mitier de
charpentier et il maniait vigoureusement la hache et
le marteau ). Persiverant dans l'effort, il 6tait toujours pret A rentrer dans la place d'oi on l'avait
chasse. II avait itabli le centre de la Mission a K6ren,
sous la protection de la garnison 6gyptienne. LA, il
avait installi sa residence, son seminaire et, en 1878,
y avait accueilli les Filles de la Charit6.
Le vaste quadrilat!re que formaient les batiments
de la Mission 6tait solide. Quatre freres coadjuteurs,
(cintrepides ouvriers n, tenaient forge, menuiserie,
imprimerie, reliure, tandis que le frere Cazeau 6tait
au jardin de Deari et que le frere Joseph Collard
dirigeait la ferme de Chennera on Chiniara, A 8 kilometres de Keren.
Mais, en 1884, l'Egypte c6da le territoire de Keren
A l'Ethiopie. Aussit6t, Aloula, 6mule de Kassa, songea
A chasser les missionnaires. Plus de sicurit6 dans le
pays; les Filles de la Charite descendirent i Massaoua
aux premiers jours de 1886.
Le 23 aoit 1887, cinq cents soldats abyssins cernent la Mission de Koren, enchainent pretres indigenes, s6minaristes et principaux catholiques et conduisent ces cinquante-neuf hommes, lies, A Asmara.
Le maitre de chant est flagell avec des lanieres
d'hippopotame. Apres quarante-cinq coups de fouet,
Ras Aloula l'interroge: ( Quelle est la v6ritable
Iglise ? - L'Eglise catholique, repond OueldW-Sdlassie. - Recommence: cent coups, deux cents coups de
fouet n, ordonne Aloula. Le sang coule. Les assistants-
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schismatiques dlclarent entre eux: a Voili la veritL :
les catholiques souffrent pour elle... Nous n'en ferions
pas autant. n
, L'lthiopie est plus malheureuse que coupable »,
disait Mgr Touvier. Mgr Crouzet 6crivait en 1889:
( Je me demande d'oii vient la reputation feroce dont
souffre l'Abyssinie. Pourquoi, en Ethiopie, 1'apostolat
catholique est-il particulibrement apre et epineux ? u
Et M. Paul Gimalac, un Missionnaire de li-bas, r6pond : i Les Missionnaires se sont heurt6s a une nation
schismatique oi peuple, clerg6 et pouvoir civil, identifis a leur christianisme alt&r6, forment un bloc
unique et ne distinguent pas entre religion et patrie.
Les prijuges, la peur du chef, l'emprise du clerge
schismatique, la facile morale retiennent ce peuple
dans le schisme oii ii tomba comme malgr lui. )
Pour brisercette tyrannie schismatique de l'abouna,
appuye sur les lances du ras ithiopien, et pour secouer
cet esclavage que subissait l'esprit populaire, il fallait
un bras qui assoierait la paix en etablissant la libert6.
L'Italie, qui menait ses soldats a l'assaut du plateau
abyssin, allait etre cette main qui bouscule l'obstacle,
debarrasse le sol et construit le refuge.
Mgr Crouzet arrivait au moment oi le clairon venait
de sonner la charge. Mais le soldat italien, tant6t rendu
inquiet par la derobade de l'ennemi, tant6t impatient6
par la resistance, ne prendrait-il pas ombrage du
missionnaire 6tranger qui, pacifiquement, gagnerait la
confiance des cceurs, en apportant la lumiere ai;:.
Ames, et ainsi paraitrait accaparer I'affection de ces
peuplades?
Mgr Touvier n'avait-il pas souffert ddji de ces conflits, que les rivalites d'influence rendent plus Apres
encore que la jalousie si corrosive de l'entente cordiale? La mort - une mort brusqube par les fatigues
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et l'excessive chaleur - l'avait delivre de ses peines.
Rentr6 dans la fournaise de Massaoua, au mois de
juillet 1888, pour voir s'6teindre subitement son cher
compagnon, M. Adeodat Duflos, Mgr Touvier avait
hAte de gagner K6ren,ou les oeuvres et un climat plus
temp&er I'appelaient. Haletant, suffoqu6 par I'air
embras6, il s'affaissa sur les sentiers brilants du desert, loin des siens, A 35 kilometres de Massaoua. Son
corps, roul ia la bhte dans une peau de vache, fut
couch4 dans une fosse A peine creus6e dans le sol
rocailleux. On entassa sur lui des blocs de pierre
p.ur le soustraire aux griffes des hyenes. Sur cette
tombe, l6argie par les rochers voisins avec lesquels
elle se confondait, et aussi 6mouvante que le silence
du d6sert, ne passa, durant neuf mois, que l'ombre
fuyante des aigles. Loin des hommes, seul, dans cette
immensit6 inanim&e, Mgr Touvier semblait vraiment
reposer dans l'incommensurable paix du Createur. In
pace, in idipsum, dormiam et requiescam.

En avril 1889, son successeur, Mgr Jacques Crouzet,
partit pour le retirer de ce repos lointain et lui
donner une place plus digne du souvenir de ses
frbres.

Le gen'ral Baldissera fit escorter le vicaire apostolique et son compagnon, M. Giannone, par deux cent
cinquante soldats abyssins, command6s par un lieutenant. En reprenant le cheval, le mardi 26 aoit, A
quatre heures du matin, sur la place d'Arkiko, le
lieutenant Bettini, qui commandait I'escorte, , vint
me communiquer, icrivait Mgr Crouzet, que d&s ce
moment, p r ordre superieur, il etait a mes ordres.
Je le remerciai, en 1'assurant que nous lui obbirions
comme de simples soldats. En cheminant an fond de
cette vallke brfilante, je pensais i mon courageux predecesseur, cet homme de foi, ce coeur g6n6reux, ce
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martyr du devoir. Sur notre route, une grande croix
de bois, charg6e de couronnes. Nous saluames pieusement. C'est la que tomberent, frappes d'insolation,
sous le ciel en feu de 1't&6, dix-huit jeunes soldats de
I'arm6e d'Italie. A huit heures, nous fimes obliges de
mettre pied a terre: nos montures ne pouvaierit plus
nous hisser sur la montagne que nous devions gravir.
A neuf heures, au pied d'un buisson, quelques pierres
6:aient entass6es. C'est 1l que Mgr Touvier s'6tait
assis, c'est la qu'il avait rendu le dernier soupir. Je
me decouvris, je priai. A c6te de moi, M. Giannone,
le lieutenant, le pharmacien priaient aussi.
" A 500 metres de la, nous debarrassimes de ses
grosses pierres le petit tertre qui recouvrait la fosse.
Nous enveloppimes le corps dans trois grands draps
et une nouvelle peau de vache, et le plaýAmes, surmont6 d'une croix, sur une bete de charge. Le lieutenant detacha douze hommes qui, l'arme au bras et
en silence, accompagnerent le convoi jusqu'i Massaoua, oi nous arrivames a minuit. ,
Et le lendemain, dans l'6glise de Massaoua, apres
avoir prononc6 l'Floge funebre de Mgr Touvier, s'adressant au g6n6ral Baldissera, l'6veque concluait:
( Vous aviez, g&neral, une profonde estime pour cet
homme de Dieu, vous avez voulu que les honneurs
funebres lui fussent rendus et, pour cela, la genarosit6 chevaleresque de votre caractere n'a reculk devant
aucun obstacle. Merci! Merci en mon nom, merci au
nom de la Mission! Nous avons contract6 envers vous
une dette de reconnaissance que nos coeurs s'efforceront d'acquitter. ,
Cette reconnaissance envers le geniral Baldissera,
qu'il proclame, dans ses lettres, grand et genCreux,
il la manifestera en toute circonstance envers tous les
gouverneurs de la colonie d'trythree, et personne
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ne pourra jamais lui reprocher d'avoir manque a cette
( justice du coeur ,.
Avant cette exhumation, le premier voyage du
vicaire apostolique dans ses terres avait ressembl ai
une expedition de ravitaillement. Quarante-cinq chameaux, quatre mulets, le nombreux personnel pour
accompagner cette caravane avaient sollicite l'exp6rience et I'activit6 de M. Cabroullier, son vicaire
g6neral.
Le vieux Biano, serviteur d.voud, aussi attache
ala Mission qu'un immeuble, directeur de tous les
voyages entre Massaoua et Keren, et dont les longues 6tudes de la langue francaise, sons la direction
paternelle du frere Claret, avaient abouti a lui permettre de s'6crier, dans les circonstances un peu
chaudes : ccQuelle pazienze, Seigneur, quelle pazienze! n, le vieux Biano guidait la marche, la main
sur un fusil aux batteries rouill6es. A peine sorti de
l'ilot de Massaoua, la caravane voulait s'arreter i
Emkoullou, propri6td de la Mission, sise au septikme
kilomitre. L'eau, I'herbe tendre et quelque diable
aussi la poussant, une mule s'enfuit an bon endroit.
On la rattrapa une heure apres, mais on alla camper,
selon 'itineraire, sur un plateau completement nu, a
trois heures de li. II fallut retrousser les manches,
aller au bois etsouper a dix heures etdemie. MgrCrouzet allait apprendre, comme tous les d6butants, que
patience et longueur de temps, en Afrique surtout,
avancent parfois les affaires plus rapidement que
l'execution integrale des horaires fixs.
Arriv6s a Dahari, jardin de la Mission, a vingt-cinq
minutes de K6ren, , nous nous prosternimes au pied
de la statue de Marie, plac6e dans le tronc creux d'un
immense baobab transform6 en oratoire domestique.
Que de souvenirs! Que de pensies aupres de I'image
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de notre bonne Mere: le passe, I'avenir, I'inconnu
Confiance et courage !
a Nous envoyames un de nos bons freres prevenir
M. Picard, qui nous conjura, par lettre, d'attendre
deux ou trois heures, le temps n6cessaire pour reunir
le ban et I'arriere-ban de son troupeau. Hl6as ! M. Picard avait affaire a des impatients et, un quart d'heure
plus tard, nous 6tions en vue de notre pauvre 6glise.
L'entree ne fut pas tout a fait manquee. La population 6tait mass6e sur les deux c6tis de la route, dont
le milieu 6tait occupi par les s6minaristes, nos freres
et nos confreres. M. Picard commandait la manoeuvre
et se faisait suivre d'un el6ve, brandissant un inorme
parasol chinois a ramages, surmont6 d'une lanterne
aux verres multicolores. Nous mimes pied a terre.; on
s'embrassa avec effusion; je dus me placer sous le
parasol, qui subissait les plus varies balancements;
les chants abyssins s'eleverent vers le ciel ; la poudre
parla, les femmes poussaient leurs cris aigus et prolong6s et la cloche, dominant tout ce bruit, faisait
entendre ses plus joyeux accents. La reception, quoique improvisee, a 6t6 sympathique; quelques larmes
ont 6t6 repandues. »
A Kiren, le vicaire apostolique trouvait 3 confreres,
4 pretres indigenes, 7 freres coadjuteurs, 33 seminaristes, 7 orphelins, plus un personnel de 80 personnes,
employees aux divers travaux de la Mission et des
propriet6s. Le jardin de Dahari fournissait les 16gumes, et la ferme de Chiniara, une moyenne de 4 ooo
decalitres de grains. Mais en cette annie 1888, sur
3oo boeufs, 250 taient morts, et le troupeau de ch6vres 6tait d6cime.
La famine qui d6charne la population, 1'ipizootie
qui aniantit les bestiaux, les installations nouvelles
si pressantes !e prioccupent, mais avant tout, au pre-
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mier plan de sa sollicitude, ceque ses yeux cherchent,
ce que son Ame r6clame, c'est 1'6cole. u A K6ren, ditii, on s'occupe des enfants, et j'ai recommand6 qu'on
s'en occupAt beaucoup. Une ecole externe 6tait diji
etablie pour les garcons, j'en ai etabli une pour les
filles. ,
son d6sir quotidien, le but de
Voici done exprimr
tous ses pas. I1 laissera ses confreres, Coulbeaux, Barthez, etc., et surtout Picard, s'attaquer avec tout leur
zele A la conversion des vieux et des adultes ; pour
lui, il bondira sur la piste des jeunes pour les rattraper
et les conquerir. Dans les villages qu'il visitera, il
observera surtout les enfants: ( Vous savez, ecrit-il,
ce qu'est un village abyssin, ou mieux, pour 6tre plus
exact, un village bogos, car nous sommes en pays
bogos: c'est une reunion plus on moins considerable
de maisons construites en bois et en branchages, recouvertes de paille, percees d'une ouverture de
8o centimetres de c6t6, representant une superficie de
8 A 12 metres carr6s. Dans l'interieur vivent, s'agitent, autour d'un feu constamment entretenu, hommes,
femmes, enfants, chbvres, vaches... Ces maisons sont
placies sans ordre, entourees g6neralement d'une
haie d'epines pour en d6fendre l'acces A la hyene et
au leopard. La population enfantine est tres nombreuse, tres affable, fort caressante. I1 m'est arrive de
traverser une partie de ces villages avec un gamin a
chacun de mes dix doigts! ) (22 f6vrier 1889.)
Le 26 avril, quatre mois seulement apres son
arrivee, il r6sumait ainsi la visite qu'il avait faite du
district d'Akrour : a Ces deux ceuvres, celle des
ecoles et celle des catechismes, me tiennent profondement A cceur, et je ne serai satisfait que lorsque je
les verrai bien 6tablies et en.activit6 dans le vicariat.
On me demande si j'ai des ressources particulibres
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pour cela; je suis bien oblige de r6pondre que non;
mais enfin, si nous voulons une Mission et une Mission

qui prospere, ne nous contentons pas de revalider des
mariages, de reconcilier de vieux endurcis, de ramener
des adultes la foi; occupons-nous serieusement de
l'enfance : 1 reside l'avenir. Avoir une Mission prospere et ne pas s'occuper des enfants est impossible;
il faut redresser ces tiges temnres encore et flexibles,
il faut imprimer sur ces coeurs jeunes et soumis de
bonnes pensees, de bons sentiments; il faut habituer
cette cire malleable k recevoir les impressions de la
grace; il faut elever vers le ciel ces esprits ignorants
et materiels. Faut-il attendre pour cela que nous
n'ayons devant nous que des etres d6ja enracin6s dans
Ie mal? Or, nous n'avons pas d'&coles; jusqu'ici, il a
et6 impossible d'en fonder. I1 est permis de faire une
tentative en ce moment. Je me regarderais comme coupable si je ne me livrais tout entier a ce travail. Je
vais done essayer de m'en tirer; si je ne le puis tout
seul, ce qui est certain, je crierai au secours; si je ne
suis pas &cout6, eh bien! alors, je dirai comme M. Picard : , Dieu est grand ! n Pour plus de clartk, voici
les conclusions de ma visite dans ce district :
Akrour, l'6cole promet de bons resultats ; Saganeiti,
fondation d'une ecole; a Haddengafou, fondation
d'une 6cole; a Doggras, r6paration de l'6glise, fondation d'une ecole; a Halai, reconstruction de l'6glise,
fondation d'une ecole. Que le bon Dieu nous aide
dans ce travail! »
Le bon Dieu devait I'aider; n'a-t-il pas dit : a Ce
que vous faites aux plus petits, c'est a moi que vous le
faites ,? Et quoi de plus petit et de plus faible que
l'enfant!
Pour prendre soin de ces petits, il comptait beaucoup sur leurs m6resc surnaturelles ,, les Filles de la
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Chariti qui, en 1884, avaient di fair devant 1'ennemi
et abandonner Keren. i J'espere bien que nos cheres
sceurs n'ont pas dit un adieu 6ternel g Keren; et, sans
rien prejuger, je crois qu'elles esperent y revenir.
i Comprenez-vous cela? me disait un jour le g6neral
( Baldissera. Pendant 1'6t, j'avais remarqu6 que les
a Filles de la Charite itaient fatiguees, et je leur proa posai, sous forme de plaisanterie, de leur procurer
a un voyage. - Nous acceptons avec empressement,
i me r6pondirent-elles, a condition que nous irons a
u K&ren! - Quelle n'a pas 6t6 ma surprise, moi qui
x voulais parler d'aller h Naples on a. Paris ! ) II n'y a

rien 1l, cependant, de nature a surprendre. A K&ren,
nos sceurs ont fait le plus grand bien: leurs anciennes
eleves sont devenues de bonnes meres de famille bien
chretiennes, 6levant leurs enfants et restant dans le
devoir. C'est par elles que nous arriverons a un but
serieux : fonder la famille chretienne. La divine Providence ramenera nos soeurs a K&ren; elles y sont

n&cessaires. , Braves sceurs! Elles travaillaient a
Massaoua a sur un sol qui, six mois de l'annie, est
brfl6 par une tempprature qui varie de 40 a 45 degrbs
dans les appartements et qui, exceptionnellement,
atteint 5o et meme 52 degr6s! Cheres sceurs! Elles
sont la pour stimuler l'activit6 : cat6chismes, reunions,
enfants pauvres, que sais-je? Leur charit6, plus ingnieuse que toute diplomatie, trouve toujours une
mis&re a soulager, une ignorance

a instruire. Pauvres

sceurs! sont-elles a plaindre ou dignes d'envie ? Vous
les verriez, je ne dis pas vigoureuses, car un souffle
les renverserait, mais alertes, souriantes, disposees i
courir, alors qu'elles peuvent tout juste marcher. Ah !
ce Massaoua! n
Tandis que Keren, compare a Massaoua, est un
kden : , Beau pays, climat d6licieux, nourriture saine,
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gens bien disposes, et avec cela, I'occasion de se
devouer et les moyens de sauver les ames dans les
environs, i des distances relativement rapproch6es,
une trentaine de villages ne demandant qu'a etre
instruits. ,
Le 2 juin 1889, le drapeau italien flottait sur le fort
de K6ren. Aussit6t, la petite ville reprenait vie avec le
trafic et retrouvait la joie en revoyant la cornette des
sceurs. Le 20 juillet, en effet, sept orphelines, une
soeur indigene et deux Filles de la Charit6 avaient
quitt6 Massaoua sous la conduite de la soeur supirieure
et de Mgr Crouzet, itaient rentrees dans leur maison,
abandonn6e depuis quatre ans et demi, et avaient
61argi l'6cole, oi la jeunesse s'engouffrait.
Bient6t, leurs ceuvres d6passaient celles de Massaoua : orphelins et orphelines, classes externes,
visite des pauvres, Sainte-Enfance, tout cela 6tait
remis en train et reprenait l'impulsion de vie qui lui
avait &t6 communiquie par une forte main, la main de
la M&re Lequette, dont l'ceuvre privil6gibe 6tait les
courses dans les villages environnants. ,( II y a la un
bien trop grand a faire et trop d'enfants A qui on
pourrait ouvrir les portes du ciel pour rester plus
longtemps A s'en tenir aux considerations et aux petits
travaux intra mtros, disait I'6veque. C'est par cesvisites
dans les villages que nos soeurs seront A la hauteur de
leur mission. Les orphelins et les orphelines qui
absorbent bien souvent I'activit6 de tant d'excellents
sujets sont une graine qui, en Abyssinie, donne un
fruit d'extr&me raret6. Vivent les oeuvres externes!
C'est par la qu'on marquera son passage sur la voie
oh Dieu nous a places! 1,
L'quipe des missionnaires qui ouvrait les oeuvres
du Christ sur ce vaste champ 6thiopien, dont la terre
paraissait trop rocailleuse parfois pour nourrir long-
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temps la semence catholique, 6tait riche d'experience
et musclee dans chacun de ses membres par l'incessant labeur. Barthez, Cabroullier, Coulbeaux, Picard,
Boh6, Baudrez, Crombette, Giannone, Longinotti,
Jougla, itablis dans les quatre principales residences
du Vicariat, a Massaoua, Kiren, Aliti&na et Akrour,
rayonnaient dans tout le pays. Aides dans les paroisses
par les pr6tres indigenes, second6s dans les travaux
manuels par neuf freres coadjuteurs, tous charpentiers, iorgerons, masons, jardiniers, cuisiniers selon
les circonstances de temps et de lieux, nos dix missionnaires, sans repit, besognaient a perte de souffle.
En un an, quatre d'entre eux, Cabroullier, Boh6, Baudrez, Longinotti, abattus par les fatigues, tomberent
sur les chemins. Cabroullier, pour lequel Mgr Crouzet
avait une si particuhlre estime qu'il l'avait choisi
pour vicaire, expire en murmurant les prixres de la
messe : il se croyait a l'autel. Introibo ad aliareDei, et
il entrait de plain-pied aupres de Dieu, qui avait 6et
la joie amoureuse de sa jeunesse.
A la Noel de 1889, un an apres son arriv6e,
Mgr Crouzet ordonnait dans 1'6glise de Keren dix
pr&tres abyssins. Intelligents et pieux, ces indigenes
avaient fait leurs 6tudes thoologiques au s6minaire
de la Mission, oix MM. Jougla et Baudrez professaient
le latin, la theologie, I'histoire, tandis que des maitres
6thiopiens enseignaient le ghez, 1'amharique et le
chant selon la liturgie 6thiopienne A une quarantaine
de s6minaristes. ( Pleins de jeunesse, d'6nergie et de
zele, nous les envoyons un peu comme Notre-Seigneur
envoyait ses ap6tres, en leur disant avec une confiance
que nous partageons : Nihil solliciti sitis. Aprbs leur
ordination, nous leur donnons une couverture, quelques
coudees de toile et nous leur disons : lie. Ils n'ont
point d'autre fortune. Ils ne se plaignent pas. Us se
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contentent de demander des livres. Its ont raison. Que
peut devenir un jeune pretre sans livres de pi 6 te ou

de theologie? Et que pouvaient-ils faire dans une
6glise d'une malpropret6 r6voltante, d'une exiguite
telle que le pretre et son servant suffsent a la remplir?
C'est pourquoi, l'Abyssin ne va pas a la messe ; il ne
peut y aller, ne sachant ou se mettre. I1 se prisente
au seuil de 1'6glise, en baise la pierre et se retire satisfait du devoir accompli. n
Bitir des 6glises est done une n6cessit6 urgente.

t Il est une petite ville, c6lIbre dans les Annales de
la Mission, Halai, siege 6piscopal de Mgr de Jacobis,
qui posside une 6glise construite, dans les environs
de 1784, par les habitants, alors schismatiques. Je me
sens incapable de vous la d6crire: une ruine debout,
un tas de pierres mal placees, des murs qui tombent,
un toit qui s'6croule, des arceaux qui s'ouvrent et des
portes qui ne peuvent s'ouvrir, des fen&tres absentes,
un rempart d'ordures, une enceinte de tombeaux;
voilh pour l'exterieur. L'obscurit6, l'humjdit6, la boue,
voil&pour l'intbrieur. Six troncs d'arbres creus6s, renfermant les ossements de personnages d'occasion, en
constituent l'ameublement. Seul, I'autel m6rite l'attention, il est sorti des mains de notre cher frire Philippini. Le coeur se brise quand on assiste li au saint
sacrifice; on se prend A regretter 1'6table de la Nativit6. Nous d6sirons, d'abord, rendre plus propre cette
6table de Bethl6hem. Mais parfois, comme a Hadinghafou, la r6sistance est vive, les tetes dures, la
crainte d'un travail de plusieurs jours effrayante. Le
missionnaire s'y rend un matin, met de la conviction
dans ses paroles, s'empare d'une pioche, et, devant le
village 6bahi, se met lui-meme &l'ceuvre. ,
Le bon frere Pierre Renaudin, qui, plus tard, travaillera tant A Madagascar, est 1l. II bAtit, avec
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M. Jougla, des eglises a Degra,

.t Morreda,

a Bara-

kil-Nichto, a Barallil-Abi, et a deux ou trois autres
stations. A Saganeiti, t une spendide 6glise, due k
la g6nerosite de la Propagande, des gouverneurs de
la colonie et de la Mission *, est en construction. Partout, avec de maigres ressources qne la famine, qui
sivit souvent dans le pays, reduit a pas grand'chose,
les 6glises se relevent ou s'agrandissent. Sur tous les
points de son vicariat, le jeune 6veque voudrait des
6glises, sans doute, mais desservies toutes par des
pretres a demeure. Dans le seul district d'Akrour, il
se rejouit de voir au travail vingt pr6tres indigines,
et, dans la province du Senait, huit 6glises, i la tate
desquelles sont dix pretres 6thiopiens instruits et
actifs. « I ne suffit pas, 6crira-t-il, que nos pritres
r6sidant i K6ren ou a Akrour fassent une apparition
hedomadaire dans les villages. On n'obtient ainsi
aucun resultat: il faut qu'ils restent au milieu de ces
braves gens, qu'ils les habituent a entendre parler de
Dieu, et surtout qu'ils instruisent les enfants. n
Les enfants! lui-mrme s'en occupe. a Notre s6minaire compte quarante d61ves, bons, studieux, s'adonnant a la pidt6 et se formant, sous la direction habituelle de M. Pag6s, aux vertus de la vie sacerdotale.
Quel bon petit monde! Et quel monde interessant!
Mais aussi, que de soins. que de peines, que de soucis il nous procure! La formation de ces enfants est
d'autant plus difficile qu'ils n'ont pas Fair, tout
d'abord, d'avoir besoin de formation. Le lendemain
de leur riception, ils tranchent sur lears camarades de
la veille. A voir marcher, droit, sirieux, solennel,
mystirieux, ce petit personnage, vetu d'une toge
blanche, il vous serait impossible de reconnaitre ce
gamin qui, hier encore,

a peine couvert d'une loque

ou d'un ruban, se trainait dans la poussiere du che-
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min. L'ilive entre imm6diatement dans son r6le et
s'enveloppe de la dignit6 orientale en mettant une
chemise. Mais, bient6t, le caractere se dessine, les
aspirit6s se font voir, lasusceptibilite montrel'oreille.
La premiere faute est commise, et,si la reprimande
ne plait pas, les adieux sont vite faits. L'ilimination
qui s'opire ainsi nous permet de n'avoir que d'excellents sujets qui arrivent an sacerdoce. ,
Grice a ces jeunes et anciens pr&tres, sortis du
s6minaire, 1'oeuvre des paroisses commencait a prendre
un developpement pratique. (c Autour de Keren, les
Bogos eux-m&mes, ,vangelisis par M. Picard, et diss6minis autrefois un peu partout, se reunissent et forment quelques villages catholiques. Aux grands jours,
tel le triduum du bienheureux Perboyre, d&s la veille,
le clerg6 indigene de tout le district, descendant
des hauts cantons par les abruptes ravines, arrive
peu & peu a Akrour. Tous ont revetu leurs grands
atours de f&te : la longue chemise blanche, la toge,
dont la large bande rouge rend la blancheur plus
&clatante; le tout surmonte, comme une colonne de
son chapiteau, du turban savamment enroulk sur la
tete par des tresses montantes. A trois heures du soir,
toutes nos cloches et nos tambours sonnaient aux
champs. Nos cloches? c'est splendide. Ce soot nos
quatre pierres resonnantes suspendues entre deux
poutres, prLs de notre sacristie. A leur euphonic, joignez la sourde timbale, nos campanules criardes, et
vous vous repr6senterez 1'appel fait i la paroisse pour
les premieres vepres 6thiopiennes. Le chmeur 6tait au
grand complet: tous nos pretres, diacres, professeurs,
6lbves, r6unis en fer a cheval au fond de la nef, du
c6t6 de I'6vangile; une quarantaine de chantres de
tout age, debout, avec la houlette a la main. D'abord,
comme a demi-voix commenci, !e concert de louanages
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alla peu h peu crescendo; ce furent des effets de
masse, altern6s de solos on duos, accompagnes du
battement cadenc6 du tambour, aux doubles sons
graves ou sonores, et legers ou d6licatement frapp6s,
s'accordant aux variations de la voix humaine.
Le lendemain, au matin, entre sept et huit heures,
comme le tambour commencait a animer l'hymne de
la marche 6thiopienne pour la procession, les lou-loulou des femmes partis en cris percants de dessous
tous les toits annoncaient l'arrivie du Dedjaz-match,
chef des bandes abyssines. Le tambour battit, sinon
plus fort, au moins avec une cadence plus 6tudie, les
danses davidiques du clerg6 eurent un ensemble parfait. Enfin, le tour de l'6glise se fit ainsi lentement,
avec des stations de quelques minutes aux quatre
points cardmaux. La c6lbration de la messe, selon
le rite 6thiopien, acheva cette pieuse matin6e. Chant6e
solennellement, elle dura au moins deux heures.
Aux yeux del'Africain, la longueur des c6r6monies
ne leur fait peedre rien deleur solennit6, au contraire.
Pourrait-on, du reste, trouver excessif ce gofit du
calme dans la lenteur grandiose, quand l'Europeen
passe des apres-midi a contempler immobile un film,
un jeu de boules, un match, ou un concours de pkche
. la ligne?
La leiteur,toutefois, ne convenait guere a 1'humeur
tres vive de Jacques Crouzet. Stationner, pietiner
sur place lui 6taient aussi odieux que les baillements
de l'inaction, aussi insupportables que la crasseuse
torpeur de la paresse. A peine arriv6 sur les rivages
de la mer Rouge, il accompagne un convoi de ravitaillement aux affames des hauts plateaux. I1 repart a
cheval a Hornob, pour ramener dans I'6glise des soeurs
de Massaoua les c reliques » de Mgr Touvier. II
envoie encore une caravane de cent chameaux char-
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g6s de dourah i M. Picard pour calmer la fivre des
famCliques. a Apres trois longs mois d'attente, trois
mois d'ailleurs bien employes, j'ai pu enfin me rendre
a Akrour et visiter cette partie si int6ressante de
notre Mission! a 6crit-il le 26 avril 1889, quatre mois
apres son d6barquement. Enfin! Trois voyages en
quatre mois ne lui avaient probablement pas offert le
loisir de d6sincruster des moules sur les r6cifs de
l'ilot de Massaoua. Mais loin de ses oeuvres les plus
vivantes, ces trois mois c bien employes , avaient et6
pour lui une longue attente.
Les incidents du voyage ne l'etonnent ni ne l'ntimident, mais le trouvent pret a la riposte; s'il ne fr6mit
jamais de crainte, la prudence lui tient l'oeil ouvert.
Malgre sa 16gire myopie, il regarde si bien que, grace
a elle, il enregistre tout l'int&rat des d6tails, ce qui,
dans ses recits, rendra son style si savoureux. t Je
ne vous &cris point notre maniere de voyager, dira-t-il.
Qui ne sait comment cela se pratique en Abyssinie?
On s'installe aussi commod6ment que l'on peut sur uue
bonne petite mule et on franchit ainsi monts et vallees, comptant sur la Providence et sur les pieds de sa
bete. On arrive pros d'une mare d'eau, on campe et
l'on repart le lendemain. Si l'on est distrait, une
branche d'arbre vous saisit sons le menton ou sous le
nez et..:on remonte apres, voild tout. II s'agit de
savo -tomber. Je le sais, par ma propre exp6rience.
Nous 6tions dans le lit d'un torrent tres profondement
encaiss6 entre deux montagnes. Ce passage est le
repaire ordinaire des voleurs et des rebelles. Ces
dr6les n'en veulent pas a votre personne, mais ils ont
seulement resolu de vous emprunter quelquescentaines
de francs. Le cri d'alarme nous arrache a nos m6ditations. Les Abyssins sont un peu comme les Indiens
des tribus, ils 6tudient la terre. Or, ils venaient de
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decouvrir de nombreuses traces de pas fraichement
empreintes sur le sable et se dirigeant vers un col profond et bois6. Tous nos soldats se d6barrasserent dece
qui pouvait les gener dans leur course et, le fusil en
main, disparurent, sous la conduite de leur chef Hend
Gambessa, , fils du lion n. Une heure apres, ils revinrent tout morfondus. Ils n'avaient pu, disaient-ils,
qu'6changer quelques balles avec les fuyards, dont
un au moins avait etC blesse, ainsi qu'un des n6tres,
qui revenait avec le bras travers6 par une balle. A
huit heures du soir, nous frappions a la porte de la
maison d'Akrour, oii on nous attendait. M. Boh6
s'6tait si bien barricade que nous aurions &t6 obliges
d'attendre assez longtemps si M. Coulbeaux n'avait
reussi i decouvrir une porte ouverte. M. Bohe nous
avoua que, si cette porte 6tait rest6e ouverte, c'itait
uniquement par oubli: il craignait les voleurs! ,
Ailleurs, il ~ crra encore : ( Le vieux Biano ouvrait la
marche, armr d'un antique fusil. C'6tait notre avantgarde contre les fauves et les maraudeurs. Apres lui
et une mule bless6e, suivaient dix hommes armbs de
lances. Pour fermer la marche, une quinzaine de
braves gens, la lance sur l'Npaule, le bouclier au
bras.
, Malgr cet attirail guerrier, nous devions avoir
l'air pacifiques, car nous avons it6 arr6ets par un seul
homme. Nous venions de rencontrer une quarantaine
de chameliers; on s'etait saluos et chacun filait de son
c6tt, lorsqu'un rude gaillard arrive au galop de ses.
deux jambes, se plante devant ma mule et me dit:
Vous n'ires pas plus loin. Cela me parut un pen brusque,

j'essayai bien de froncer les sourcils, mais mon homme
n'etait nullement 6mu. Enfin, on s'explique. Je.suis
accuse de lui avoir vol6 ses souliers. Cela devient
s6rieux. I1 consent a me laisser avancer, mais exige
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que tous les hommes presents se laissent fouiller.
Tous mes lanciers durent se soumettre. Les souliers
furent retrouvs; ils valaient dix-sept sous. Un coquin
s'en etait empar6 et les avait caches dans un petit sac
en peau, dans lequel se trouvait sa provision de farine
pour la route. Le voleut fut conspu6 et mis au ban de
la caravane. Je me rappelai alors une parole du general Baldissera: (Mfiez-vous de tout le monde et sur,1tout de ceux qui s'attachent

a vos pas!

))

a Un autre jour, levis de grand matin - notre itape
6tait terminee t huit heures - nous dressames nos
tentes aupris d'un torrent, lorsque I'un de

nous,

revenant d'une course, annonce qu'il a vu les traces
fraiches des pas du lion. Rien d'6tonnant, repondent
nos guides, le lion a une pr6ference marquee pour le
torrent, oi se trouve I'eau et oh la nourriture ne lui
manque pas. Je comprenais tres bien les preferences
du lion; mais, comme il s'agissait de passer cinq ou
six heures dans son voisinage, il me sembla bon d'aller
aux informations. J'aurais &t6 d6sol6 qu'une de nos
mules servit de dejeuner au roi des forets. Je ne parle
pas de nous. On part avec un enthousiasme restreint:
l'expedition, cependant, 6tait s6rieuse : un vieux
fusil, une lance, an sabre, un biton ferr6. - Voill le
lion! s'6crie quelqu'un. Emotion brusque: le fusil se
met en garde, la lance en arret, le sabre tincelle au
soleil, le biton ferr6 tourne prodigieusement. Ce
n'6tait point le lion. L'expedition a continue son exploration et a constati que la presence du roi des animaux 6tait au moins douteuse. On a done camp6 tranquillement. )
Les histoires de lions on de brigands, Mgr Crouzet
ne les a pas 6crites; mais il les racontait si a propos
et avec une telle discretion qu'elles avaient plus de sel
encore. De sa bouche, elles acqueraient cette saveur
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piquante qu'a la poudre. II les narrait en termes precis, mais avec ce ton disabus6 qui semble dire a l'auditeur de n'y croire qu'a demi, car lui-meme paraissait
ne plus y croire, tant il avait entendu d' a histoires ,
dans sa longue vie exotique !
Sur les chemins d'Abyssinie, sa taille, sa tete, son
regard et jusqu'a sa barbe largement 6tal6e en imposaient aux passants, a P'encontre de son predecesseur,
court, tass6, une petite barbe en pointe, qui ne repondait point aux sarcasmes des trainards des caravanes.
II avait rachet6 de l'esclavage un jeune Soudanais,
Belatcho, qui cumulait a la Mission " les fonctions
de commissionnaire et d'apprenti relieur ». Un jour
qu'il remontait a Keren, il dit a l'enfant: a Allons
jusque la-bas, nous tirerons un lievre et nous rejoindrons la caravane. n I1 savait I'endroit giboyeux. II
prit le fusil. Comme ils 6taient A 700 ou 8oo metres
de la caravane, l'enfant, dont les yeux vifs 6taient en
quete, se rapprocha tout a coup de lui en tremblant:
, Vois-tu ces hommes, lui dit-il, je crois que ce sont
mes anciens maitres. n Monseigneur glissa deux cartouches a charge un peu plus forte que pour le libvre,
et, quand les marchands d'esclaves furent a trente
pas, de la main il leur fit signe de passer a droite.
Geste que les 6trangers s'adressent sur la route, tant
en Abyssinie qu'en Syrie, pour 6viter toute collision.
A Massaoua, oi il se trouvait, il apprit un jour que
les derviches menacaient K6ren. II partit avec M. Coulbeaux a marches forc6es. La nuit venue, la mule gravissait une pente fort raide. Comme elle arrivait au
faite, elle buta du pied et degringola avec son cavalier qui, pour toute blessure, n'eut qu'une main rempie d'echardes et d'6pines. Ce fut miraculeux de ne
s'6tre point rompu les os. ( C'est le seul miracle de
ma vie! ), disait-il en souriant. Deja « Biribi ,, son
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domestique, estimant qu'il 6tait tr6pass6, avait commenc6 & hurler dans les tinebres la ( lamentation
des morts ).

L'alerte n'6tait pas vaine: les derviches fanatiques
avancaient. Soucieux de la s6curit6 des siens et particulibrement des Fillts de la Charite, il les dirigea
sur Asmara, a mi-chemin de Massaoua. En deux heures, Sceurs et enfants furent mis en route. Les plus

grands allaient Apied, ayant sur le dos une couverture
(on etait en d6cembre) et un petit sac de farine qui
permettrait de cuire quelques galettes aux 6tapes. Les
malingres 6taient charges sur les cblameaux de la
Mission. Sur chaque mule, une Soeur avec un petit en
croupe. C'6tait un peu la fuite en lgypte ! Les derviches, battus par les. Italiens & Agordat, le 21 decembre, reculerent. Les Sceurs revinrent aussit6t sur
leurs pas, mais la joie du retour fut attrist6e par la
chute de Sceur Robert, qui, tombant de sa mule, se
brisa la clavicule droite.
Jacques Crouzet n'6tait point peureux, mais, d'instinct, il s'&cartait des prisomptueux et des timiraires.
La responsabiliti qu'il avait assumee en acceptant la
direction d'un vicariat o si tourment ,, lui dictait
la prudence dans ses paroles, dans ses actes, dans ses
ordres surtout. Ne vaut-il pas mieux prevenir que
guirir ?
A la saison des pluies, les orages rendent dangereux
les ravins, chemins ordinaires et uniques des caravanes. Tandis que l'on chemine par un ciel clair, dans
les gorges 6troites des vallees, le torrent, que rien n'a
annonc6, bondit, mugissant au-devant des voyageurs
trop coniants aux pieds strs de leurs mules.
Ainsi, un soir, Mgr Touvier, assailli & l'improviste
par le flot imp6tueux, se jeta, par un vigoureux effort
de sa mule, sur la pente escarp6e de la gorge, alors
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que la caravane s'enfuyait sur l'autre pente. II dut
passer la nuit sur une roche, tandis que ses hommes,
sur la pente opposee, entretenaient a peu de distance
de grands feux pour le mettre A l'abri des fauves et
veillaient le fusil h la main. Pour 6viter de tels inconvenients, Mgr Crouzet avait soin de recommander a
tous ses gens de prendre tel c6te de la vallee, et faisait souvent preceder la caravane d'un eclaireur.
Ses gofts pour la chasse, accrus par le souci de se
d6fendre contre bates et gens, qui, a chaque detour
du chemin, menacent votre existence, lui faisaient
appr6cier une bonne arme. Mais il se servait de son
fusil comme on use d'un rembde dangereux. II estimait que,lorsqu'on voyage avec des compagnons, les
precautions doivent d6passer la prudence, car on met
en risque la vie de son voisin. Ilvoyageait vers Hbo,
avec un m6decin, pour faire la reconnaissance du
tombeau et des restes du v6n6rable Justin de Jacobis.
Le soir tombant, ils firent halte en un lieu qui avait la
r6putation d'etre frbquent6 par les lions. En se couchant, le m6decin, un peu inquiet, chargea sa carabine, I'arma et la d6posa entre lui et Mgr Crouzet, qui
ne ferma l'ceil qu'apres avoir entendu les premiers
ronflements de son voisin et aussi d6sarm6 et d6charg6
la carabine. (( Mettre deux cartouches, armer son
fusil, c'est si vite fait! Pourquoi risquer de casser la
figure de son compagnon ? ,
Au cours de sa vie voyageuse, il entendit 6clater
dans le dos tant de coups de feu lfch6s par des chasseurs improvises ou imprudents, qu'il leur c6dait
volontiers le pas, bien qu'il aimat a placer un t donbl6 , sur un vol de canards ou une bande de pintades.
Bon fusil, la fumee de la poudre ne lui deplaisait pas,
et volontiers il ravitaillait la caravane. A une halte,
au bord d'un ruisseau, il abattit avec son compa-
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gnon, M. Giannone, cent quatre-vingts katakata, perdrix abyssines, et une gazelle, en une heure! Des
vivres pour deux jours!
Mais le coup de fusil le plus remarquable, et celui
qui 6tonna I'Abyssin qui l'accompagnait et qui l'6bahit
lui-meme, fut celui qu'il tira sur deux gazelles. 11 visa
la premiere, qu'il croyait seule, et la seconde, qu'il ne
pouvait apercevoir du fond du ravin, tomba raide
Dans ses courses, il prenait volontiers le frere
Joseph Collard. Frere Joseph itait un homme courageux. * J'ai vu chez d'autres autant de courage,
disait plus tard Mgr Crouzet, mais chez aucun je n'ai
trouv6 autant de sang-froid. v Rien ne 1'6tonnait: il
semblait avoir pr6vu le plus violent imprvu.! Une
fois, pourtant, il eut peur... apres coup. En revenant
de la ferme de Chiniara, qu'il dirigeait, un soir, sur
sa mule, comme il passait en un endroit resserr6 par
les buissons ipineux, - barrieres de ronces que les
Abyssins 6tablissaient autour de leur champ de doura,
- un lion bondit sur lui, effleura sa poitrine et la tete
de la mule: un tronc d'arbre avait fait d6vier le saut
du fauve, qui, peut-etre aussi, le regard gene par les
6pines, avait pris trop t6t son elan. Sans perdre Ia
tate, frere Joseph tint sa mule, tira en l'air deux coups
de fusil: mais, un instant apres, la reaction nerveuse
se produisit: il se mit a trembler, la mule tremblait
aussi. Puis, la bete prit le galop, un galop affole jusqu'a la maison. Le frere Joseph semait sur le sentier
son chapeau, son sac. En arrivant, apres avoir racontt
I'aventure, il disait, riant: u Quand la mule est partie
an galop, je ne l'ai pas arret6e; je crois meme que je
tapais dessus! *
Lui signalait-on un leopard, il allait a lui, et, a
dix pas, si l'animal 1'attendait, pan! en pleine poitrine, comme il eMt tire sur une caille!
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Un soir, au campement. il dit
a Mgr Crouzet: a Je
crois qu'il y a des cailles, l a , tout
pr e s. J'y vais. , I!
navait pas fait cinquante pas,
pan! pan! Monseigneur
dit au domestique: ( DWja
des pintades? On ne
double pas aux cailles. Impossible,
il n'y a pas de
pintades ici; je vais voir. ,
Le fr6re Joseph rentrait
dj, disant: ( C'est un
1eopard. II 6 t ait IL sur
la
roche, aplati, me regardant
venir. Je I'aitir6 a I' paule
et comme il partait. (a saigne!
,
Le 1l opard, le gu6pard 6taient
souvent dans la
campagne voisine de K6ren.
Le chien de chasse de
Monseigneur en avait lev6
bien des fois. Un jour qu'il
6
tait sorti pour chasser quelques
cailles pour M. Coulbeaux, qui relevait de
maladie, le chien s'arreta,
se
retourna comme il faisait
d'habitude lorsqu'il marquait larr t; puis se retourna
encore. a Bourre! ,
ui
l cria
onsegneur croyant avoir
affaire n des
cailles. Le chien s'l6anga dans
le fourr,a d'o i le 16opard bondt. Deux coups de
fusil commel 1 passait
par le travers, ne firent
voler que le poil.
Un autre jour, en compagnie
de M. Coubeaux, it
chassait encore la caille,
lorsque le chen s'arreta
devant l'unique buisson de
la petite plaine que bordait
ia oret Obeissant
l'ordre, le chien attaque
h
un aniral,quit e met en sang. I
a
revient
la
charge,
et
1
d busque un lynx,
qui est
fusll. L'emporter? II 6tait abattu d'un seul coup de
trop lourd! Revenir avec
du renfort? C'ktait faire
un voyage inutile; les
leopards ou les hy)nes
auraient op~r6 I'enlIvement
Dans une courette adoss6e
i 1'6 cole de KIren, les
ch~vres b•,ndissaient et faisaient
fumer le sol au lever
du jour. Un jeune leopard
avait franchi le mur-en
pierres scches et se promenait
en maitre dans le parc,
cherchant de Fceil
le meilleur morceau.
Les bitons
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des 6elves ne lui permirent pas de faire son choix.
Les hyenes 6taient redoutables, parfois autant que
les leopards; elles enlevaient des enfants. A deux ou
trois reprises, les freres Collard et Pierre durent
faire feu sur des animaux qui attaquaient des fillettes
attardees a ramasser du bois ou a puiser de l'eau. A
Keren, il y avait des puits, mais, a Akrour, les jeunes
filles allaient puiser l'eau dans le lit d'un torrent, dont
elles creusaient le sable, aune grosse demi-heure du
village. Elles 6taient toujours accompagnees par trois
ou quatre hommes, arm6s de fusils ou de lances, pour
les preserver d'un enlnvement par les vendeurs d'esclaves ou par les fauves.
Le lion est plus redoutable dans la soir6e que le
matin, car il est souvent rassasie par sa chasse nocturne. Dans les hautes herbes, on n'aperqoit dans les
ondulements des gramin6es que sa queue relevee.
Souvent paisible, il attaque vivement des qu'il est
blesse. Aussi, Mgr Crouzet d6fendait-il a ses hommes
de tirer sur le lion. II connaissait ce fauve; il connaissait surtout ses hommes. Des que les Abyssins sont en
groupe, ils s'empressent de tirer sur le lion d'autant
plus pr6cipitamment que, si la bate est tuee, le premier qui a tire est cense avoir abattu I'animal. Et ils
tirent d'autant plus mal qu'ils se hitent, alors que, d'ordinaire, ils ne lchent leur coup de fusil que tris prudemment et A coup stir.
Cailles, katakata ou francolins, pintades, libvres et
gazelles 6taient l'ordinaire gibier des etapes. Au bord
de I'eau, tous les animaux se rassemblent pour boire
ou pour se nourrir. Leopards et lions s'y tiennent A
l'affft.
« Monseigneur, une gazelle, lA, tout pres. - Tuezla, frere Joseph, nous la mangerons. , Aussit6t fait,
une balle dans la t&te, la b&te tomba et... fut emportee
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par un leopard avant que le frere Joseph

eit le

temps de ressaisir son fusil, qu'il venait de poser
contre un buisson pour enlever sur l'epaule la gazelle.
En revanche, M. Jougla fut plus heureux que lui.

Un jour qu'il etait a bout de provisions, un leopard
superbe bondit a dix pas, 6trangla une petite antilope, et, effraye lui-m6me du disordre qn'il avait jet6

dans la caravane, s'enfuit, abandonnant sa victime
aux soins de notre voyageur.
Quand recru de fatigue par quatorze heures de
marche, tant6t a mule, tantbt t pied, Monseigneur

rejoignait Keren avec M. Coulbeaux pour prevenir
l'attaque des derviches, ils s'endormirent sur une peau
de vache qui leur servait de lit, sans allumer du feu,
comme ils faisaient chaque soir a chaque &tape. Its
furent reveillks en sursaut par Ts6fafa, un de leurs
serviteurs, qui frappait a coups de baton et a tour de
bras : ( C'6tait le leopard ,, leur dit-il en riant, et il
alluma quelques brindilles.
Les singes, ces pillards incorrigibles, sortis par
bandes des forets, 6taient n6fastes aux cer6ales; ils
d6vastaient en quelques heures les plantations de la
ferme de Chiniara. Pauvre doura! II etait saccage
par la horde, qui decampait hurlante aux premiers
coups de fusil. Ces macaques n'6taient f6roces que
contre le chasseur qui venait tirer sur leurs reunions solennelles. Quels cris! quel vacarme! lorsque
les anciens, ces vieilles barbes de la troupe, tenaient
conseil sur les rochers ou dans les clairieres !
(A suivre.)

SItienne CANITROT.
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ETHIOPIE

M. CORNEILLE DE WIT
M. Corneille-Marie de Wit" naquit le 7 mai 1883
A Purmer, commune de Monnikendam, diocese de
Haarlem, en cette fervente et g6nereuse Hollande qui
fournit A 1'6vangelisation le dixibme des missionnaires. Deux de ses seurs, si je ne me trompe, sont
religieuses. Le 9 juin 1907, ayant recu, A Panningen,
la visite d'un de ses freres, il s'6crie: ( Quelle reconnaissance ne dois-je pas A Dieu qui m'a donn6 de si
bons freres, seurs, parents, si pieux, si dignes de
Dieu ! ) A l'occasion d'un anniversaire, le missionnaire d'Ethiopie note, le 3o mai 1919: c Messe pour
ma bonne sainte mere. Merci, mon Dieu, de toutes
les graces que vous m'avez donnees par elle. Sans
elle, sans la formation [qu'elle m'a donnee], sans les
prieres qu'elle a faites pour moi, non, sans elle, je ne
serais pas pr6tre. a Lorsque M. Wagenaar, de la
maison de Nimegue, envoy6 par M. le Visiteur de la
province de Hollande, annoncera a la mere de M. de
Wit la mort de son fils, cette femme chr6tienne
avouera que n'avoir plus de missionnaire parmi ses
enfants sera d6sormais une de ses douleurs.
L'adolescent commenca, A Amsterdam, I'apprentissage du metier de patissier, et entra un pen tardivement a 1'6cole apostolique de Wernhout. 11 se dira
« heureux comme un enfant , en apprenant que la
guerre 1914-1918, perturbatrice et desorganisatrice
x. De Wit signifie en franFais: Le Blanc.
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de tant d'ceuvres similaires, a laiss6 Wernhout intact;
Sce moment, I'c enfant n de Wernhout sera seul a

Gouala, aux avant-postes de la Mission du Tigre.
M. de Wit est admis dans la Congregation de la
Mission a Saint-Lazare, le 18 septembre 1904, acheve
le seminaire interne a Panningen, et prononce les
saints vceux le 19 septembre 1906.
Seminariste, il ecrit: « A mon age, les jeunes gens
du monde ne parlent guere des affaires du salut, du
bon Dieu. L'amour de la creature occupe leur coeur.
Je serais all plus loin, si j'avais continue mon premier m6tier, loin des yeux paternels, abandonne aux
passions de mon age. O Dieu, quel bienfait de m'avoir
conduit, sans merite de ma part, dans ce milieu [du
seminaire interne], oh 1'on vous aime seul, oh 1'on
vous sert seul, oh 1'on ne parle que de vous directement ou indirectement. - Mon ame vivra eternellement : que ne dois-je pas faire pour rendre cette vie
heureuse! - Je sens mon coeur encore attache i la
terre, mais le ciel l'emporte. - Que j'ai encore peu
fait en consid6rant les saints ! - Tout ce que je puis
faire n'est rien en comparaison de l'amour de Dieu
envers moi, ni le martyre, ni une vie obscure, souffrante. - L'avenir me reserve beaucoup de sacrifices;
comment les supporter, si je n'aime pas Notre-Seigueur? , Et, sur le point de faire les vceux: a Qu'il
me tarde de faire pour Dieu cet acte d'amour parfait ! )
Frere Hofstee, seminariste, agonise. M. de Wit,
quelque peu prompt, s'offre en victime: c Frere Hofstee, qui a beaucoup de qualites, est capable de rendre
beaucoup de gloire h Dieu, bien plus que moi. I1
vaut done mieux, au point de vue du salut des ames,
que frere Hofst6e vive et que je meure a sa place. ,
Plus tard, le missionnaire, dans le secret de sa priere,
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renouvellera cet acte de charit6 en faveur de son sup6rieur, d'un confrre malade.
Le caractere de M. de Wit n'est pas, tant s'en faut,
mesur6, endormi, renfrogn6, scrupuleux. La vivacite
et 1'exub6rance de son temperament lui donne du souci,
de l'exercice. II joue six parties d'6cbecs en un jour;
la manoeuvre des pi&ces lui revient en m6moire et
trouble l'oraison. L'examen de conscience lui revele
un penchant derbgl6 pour le croquet. I1 remplit I'office
de coiffeur et entend dire que les cheveux ne sont
plus convenablement coup6s; 1'amour-propre gronde,
transpire au dehors et se r6sout en tapage. Les mouvements interieurs ne sont pas moins , surveiller.
( Mars g198. J'ai parl

hier a la classe de hollandais.

J'avais riussi. Je m'attendais a quelque bonne appreciation a la r&cr6ation. Rien. Me voilk desappoint6,
parce que personne ne me disait: vous avez bien fait.
Si j'Atais aussi jaloux de l'appr6ciation divine! ,
Chassant I'ecureuil, M. de Wit se munit d'un madrier
et, au risque de les meurtrir, frappe avec vigueur les
arbres o- se rifugie l'innocente bte. Le second mois
apres les voeux, le nouvel 6tudiant, poursuivi, penetre
dans la cour des s6minaristes: ces derniers s'interposent, veulent l'arreter; desordre, jeu de main. L'incartade est notable. M. de Wit implore pardon et
le directeur lui fait r6citer les sept psaumes de la
penitence.
M. de Wit, il le reconnait, eut des saints pour formateurs. Recueilli, applique, il comprit, non sans
tressaillir, sa divine destin4e, l'amour de Dieu, le
besoin, la maniere d'y correspondre : a L'amour de
Notre-Seigneur d6passe infiniment nos conceptions;
donc faire plus que notre devoir. » Apres un premier
semestre de philosophie, sa plume gaie et fervente
note: c Vivent les vacances! Je m'appliquerai surtout,
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cette semaine, au recueillement tant ext6rieur qu'interieur! n I1 obtient, pour six mois, la permission de
porter le cilice. Le 16 juin 90o8, il consigne une forte
pensee: 4 L'intensit6 seule est feconde. Un pr&tre
ordinaire est propre a conserver le bien; il ne l'augmente pas. Pour creer, il faut trancher sur les autres.
L'intensit6 seule est feconde parce que Dieu la b6nit,
ficonde parce que les hommes y voient la manifestation du divin, feconde parce que seule elle met en jea
toutes nos ressources. »
Pendant la thoologie, M. de Wit 6crit : a Novembre 1909. Le bon Dieu m'attire depuis longtemps,
mais surtout ces derniers jours, a lui. II me fait sentir
combien les joies spirituelles 1'emportent sur les temporelles. Les m6ditations me sont plus faciles. J'ai
compris hier la gratuit de ma vocation au sacerdoce.
J'ai refiechi aujourd'hui sur cette vie divine qui s'empare de nous par la sainte communion. Dieu vit en
moi; c'est la r6alit6; 6 bonheur! - 6 janvier 19io.
J'ai fait ce matin une de ces oraisons qui ne coftent
rien A la nature, parce que Dieu en fait les frais.
Comme on volt clairement quand Dieu nous illumine!
On comprend tout: on va au fond des choses; on voit
en quelques secondes ce que Dieu desire de nous;
toutes les imperfections se presentent en ce moment
a notre vue. Mediter est une oeuvre surnaturelle :
je dois prier chaque matin pour que Dieu me
seconde.
A !a maison Saint-Joseph de Panningen, le 16 juillet i911, M. de Wit, ag6 de vingt-huit ans, est
ordonn6 prtre par Mgr Lasne, coadjuteur de Madagascar-sud. Pendant la retraite pr6paratoire, il
s'adresse au souverain Pretre: O Jesus, je viens vous
demander votre Coeur sacr6, votre Cceur sacerdotal.
Vous me chargez de vous remplacer ici-bas, de pr&-
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cher, d'absoudre, d'offrir a votre Pere le sacrifice
ineffable. Je dois faire vos fonctions divines. Combien peu ferai-je si je ne suis rempli de vos sentiments! Vos sentiments au moment de 1'institution
de la sainte Eucharistie et du sacerdoce, 6 Jesus, que
je voudrais les connaitre! Je soupconne comme un
ciel d'amour. Je serai vraiment en pouvoir un alter
Christus; en pouvoir, je dois l'&tre aussi en saintet6.
Je dois faire mes actions comme vous les faisiez vousmeme; meme amour, meme purete, meme zele. C'est
done votre Cceur qu'il me faut, 6 Jesus. Donnez-moi
votre Caeur, 6 Jesus. Je ne sais dire que cela. ,
L'6tudiant de Panningen regardait an delh des verts
paysages et du vaporeux horizon: a 19 janvier 1911.

Nous avons patin6 hier. Je m'y suis beaucoup amuse.
C'est sans doute pour moi la derniere fois. ) I songe
a la Perse, d'od ii reooit des lettres; an Perou, dont
Mgr Lisson expose les besoins en conf&rence spirituelle, surtout au Brisil et a la Chine. M: Canduglia
a 61.A tu6 an Kiangsi; M. de Wit note le 2 octobre 1907 : ,c Comme il est probable que je

serai

envoyi en Chine, ii y a chance pour moi d'tre massacre, sinon martyris6. ,
Le T. H. P. Fiat, venu
a Panningen, fixe les impatiences et aspirations
saintes du jeune diacre; M. de Wit remplacera en
Ethiopie M. Jacques van Ravesteyn, qui va en Chine
et a quitt6 Alitiina en dicembre 190o. 11 agree, avec
l'6motion qu'on devine, la d6cision inattendue.
" 24 juin 1911. L'Abyssinie! Y avais-je jamais pens6?
Je ne suis rien dans cette d6signation. Tout est done
de Dieu. Le Pere m'y envoie pour que je fasse du
bien aux imes, mais surtout, dit-il, pour que je devienne un saint, un Mgr de Jacobis. Le sacrifice est
fait... Que je serai heureux sur mon lit de mort! , Le
missionnaire fait les adieux a sa famille le 5 aofit.

Avec les freres Alphonse Blandeau et Paul Cabanes,
il debarque, le I5 septembre, a Massaoua, arrive, le
22, a Alitiena, dans la Mission d'Ethiopie, ( oii Dieu
m'a appel6, remarque-t-il, oi je suis heureux, d'oii
je partirai pour le ciel ,.

Vingt et un ans separent M. de Wit de 1'kternite.
Sauf des intervalles de six mois, un an, trois ans, A
Aiga, en Europe, a Gouala, il servira Dieu et les
pauvres a Alitiena, procureur quasi inamovible, directeur du poste

a partir de 1924.

Le tour d'horizon a Alitiena n'a rien de hollandais.
Les yeux bleus de M. de Wit ne verront plus le moulin a vent, ni l'ccluse giante, ni le frais polder, ni les
cultures perfectionnies s'itendant a perte de vue. Le
fils de la terre plate, grasse, plantureuse, baign6e
d'humidite, gorg&e d'humus, stride de canaux, vein6e
de fleuves larges et disciplines, ne se fera pas sans
peine a un pays de desolation, de precipices, de
gorges assoiff6es, d'ardoises incandescentes, de
croupes entassies, houle pttrifi6e que barbouille et
noircit le maquis tenu, pays que la seule piste ardue,
caillouteuse, capricieuse de Monoxeito relie et rattache au reste du monde. M. de Wit mentionne, en
novembre 1916, une de ses douleurs: ( C'6tait d'avoir
laiss6 mon beau pays, si fertile, si vivant, si riche,
pour m'enfermer ici comme dans une prison, oh je ne
revoyais rien de ce qui avait charmi mon enfance.
Voil, plus de cinq ans que je ne puis plus m8me parler
ma langue maternelle. ,
Le nouveau missionnaire, queles malades appellent,
et qui, aux labeurs de la r6flexion sur les livres, prefire la vie extirieure du ministare, fait connaissance
avec la topographie et le relief bourru du pays Irob. En
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- 161 juillet 1915, il va d'Alitiena a Kafna et n'6prouve aucune fatigue: ( Dieu soit b6ni de ce qu'il me donne
cette force pour marcher dans les montagnes pour sa
gloire! , II visite Kessad-Megueba, Afale, Merfato,
Roba ou Endeli, Balasso, Hos et autres hameaux de
Senguede, Silah, Olalto, etc. , 15 octobre 1915. Nous
sommes sur la plus haute montagne du pays des Irob.
Tour a tour on marche, on glisse, on rampe, on roule.
Mes mains saignaient. Mais que je fus heureux de
penser au bienheureux Jean-Gabriel [Perboyre] qui,
en pareilles circonstances, disait qu'au besoin il se
serait servi de ses dents pour avancer! Je contemplais
au-dessus de moi le ciel ktoile, reflet du veritable ciel
oi les missionnaires se sent donne rendez-vous. Juin 1916. L'immensit6, la d6solation et le silence du
d6sert me font rover. -

12 octobre 1919. Depuis huit

jours, je suis descendu trois fois a Hos. Ce matin, je
suis parti & une heure, portant le saint Sacrement A
quatre malades, a Senguede. Porter Jesus dans cet
affreux desert, sous un ciel aussi ravissant! S'il daignait bient6t me prendre ! Je porte toujours Jesus
dans mon coeur, et je n'y pense pas! Mon cceur est son
tabernacle, son ciel. , A Magaouma, octobre 1920,
M. de Wit baptise un musulman moribond, Abdl6a,
puis la femme et les huit enfants.
II avoue : O Jesus, je voudrais surtout vous servir
par mes fatigues en courant au service des ames; vous
avez voulu que je vous serve surtout par les ennuis et
les multiples occupations tracassieres de ma vie en
soubresaut a la maison. Tout & votre plus grande
gloire par Marie! i Au temps oi M. de Wit fut procureur a Alitiena, la charge n'etait pas une sinecure.
En juillet 1914, le pain est trop cher; on parle de
licencier les 61eves. En avril 1916, le procureur constate: , Le grain est au prix d'un thaler les sept
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gobelets]. Qu'allons-nous devenir? ) En jain 1917, le
conseil d'Alitiena met a 1'Ntude quelques economies.
En novembre, les thalers manquent; pas de rentree.
En 1918, M. Edouard Gruson, supirieur du vicariat
apostolique d'Abyssinie, achete a Addis-Abeba
4 ooo thalers, et,contre vents et maree, les achemine,
par la mer Rouge. vers Alitiuna. Enjuillet 1919,
En fevrier 1920, le cahier
famine sans pr6c6dent,.
des conseils signale encore le phinomene redouti,

rar6faction du thaler.
Le procureur d'Alitiena est tiraillk en tous sens.
Les pauvres l'importunent. II n'a pas un moment a
lui. II achete des chevres, marchande une brebis, distribue du savon, mesure de la toile, pese i la balance
romaine une peau remplie de miel, envoie ines et
mulets a Adi Caiý et perd quelquefois sa bonne
humeur A preparer bagages et caravanes; fatigue, il
lui arrive d'aligner dans la meme colonne chiffresde lires et chiffres de thalers. Petites peines que M. de
Wit agree en esprit d'ob6issance. Le recueillement le
defend contre la dissipation des travaux extbrieursUne ombre d'impatience effarouche sa conscience.
,, Mai 1912. I1 faut tacher de tourner les obstacles en.

moyen. Ainsi, je pourrai profiter des nombreux d&rangements pour m'unir a Dieu. Je veux faire une oraison jaculatoire a chaque changement d'occupation.
- Dcembre 1912. J'ai 6t quinze jours occupe a bitir

avec vingt a quarante hommes; ce qui a pris tous mes,
moments. Ma vie spirituelle va encore assez bien. Novembre 1916. Ces occupations me rdpugnent. Que
tout soit pour Jesus; il a si faim de mes petits pr&sents! - 17 novembre 1919. Aujourd'hui, a demand6b

manger un homme qui, d'une facon odieuse, nous a
pris cent francs. Je lui ai fait repondre par le portier
dites-lui que, s'il rend les cent francs, nous lui don-
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nerons a manger, sinon, non. J'ai fait part de ma
cruaut6 h M. B..., qui m'a 6videmment blame. ,
Le schisme condamne A l'impuissance l'effr missionnaire en Ethiopie, a telle enseigne que, dans la
moiti6 des residences, les confreres ne peuvent encore
porter I'habit eccl6siastique. M. de Wit, z616, jeune
aussi, debordant de sant6, d'entrain, souffrit de ne
pas realiser les rives d'ivang6lisation form6s a Panningen.

(

D6tembre 1913. 0 J6sus, dans cette Mis-

sion si ipronvee, je ne puis vous amener une ame. Je
voudrais vous offrir une riche moisson. Je vous offre
la douleur de ne le pouvoir pas. J'immole le d6sir que
j'ai de sauver les imes. A d'autres ce bonheur! Qne
cette immolation soit profitable au ministare de mes
amis en Chine, et en Amirique! -

J6sus, pour

Novembre

i919.

cette pauvre Mission, je donne mes forces,
mes jours, ma vie. Je vous donne tout ce que vous
voulez pour que vous tiriez de ce malheureux pays
votre plusgrande gloire, le plus grand bien des ames. ,
M. de Wit est visiblement heureux d'entendre les
confessions bebdomadaires des catholiques d'Aliti6na.
11 regoit quelques abjurations, se contente de rares
baptimes d'adultes. L'heure n'est pas venue de la
peche au filet. Les d6ceptions r6gulirement renouvel6es, les bonds en avant implacablement arr&t6s fortifizrent et clairerent 1'exp6rience de M. de Wit. Son
intelligence, facile et souple, qui maintenait sa maniere de voir quand elle Atait juste, et en changeait
des qu'une lumiere plus forte lui manifestait autrement leschoses, comprit mieux, les dernikres annees,
le r6le do missionnaire en Ethiopie, eut davantage le
ssens du navire ,, crut de moins en moins aux esp6rances et aubes immediates.
Penser que 1'fglise, qui est mire, peut se d6sintiresser du schisme serait blaspheme. Celle qui donne a
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Jesus-Christ de nouveaux fiddles en terre paienne
ne lui est pas moins agreable en essayant de lui ramener des fils 6gares. Tache n6cessaire, tiche difficile.
En Lthiopie, une progression notable, rapide, est a
peu pres impossible, et dans 1'etat actuel du pays, non
evolu6, dot6 depuis 1920 de cinq eveques schismatiques, un succes catholique amenerait une reaction
aisement victorieuse, r6action moins violente qu'aux
dix-septi6me et dix-neuvieme siecles, mais 6galement
destructrice. Selon le vent, la voile. Plus que d'enthousiasme, le missionnaire d'Ethiopie a besoin de
patience, autre forme du zele et de l'amour de Dieu.
Il doit, semble-t-il, accepter l'attitude de 1'attente,
attitude aussi eloign6e de l'inertie que de I'inutile
effort, attente de sereine activit6, qui calcule et pr&pare l'avenir. 11 peut toujours s'adonner, a l'exemple
de M. de Wit, au labeur sublime de la sanctification
personnelle et faire la volont6 de Dieu en ex6cutant
les consignes de l'Eglise; les ceuvres scolaires, pour
humbles qu'elles soient, 6puiseront et absorberont
tout d6sir d'activit6 et de travail en profondeur. La
Mission d'Ethiopie est une ombre, mais l'ombre d'une
grande chose. Elle prepare le retour d'un peuple A
l'unit6 catholique et aux vertus chr6tiennes.
Pour qui ne peut batir l'6difice spirituel, faire des
murs est a consolation. M. Etienne Sournac, M. de
Wit, Frere Blandeau reconstruisent, en 1913 et 1914,
I'6glise d'Aiga, ( notre 6glise ,, disaient-ils entre
eux. MIchante pierre, sable grossier, eau difficile a
trouver, le travail fut rude, la fatigue intense. M. de
Wit ressentit quelques accis d'h6maturie, que l'6tat
gen6ral satisfaisant fit bient6t oublier. En contact
prolong6 avec les ouvriers et manoeuvres Irob, il commenia a parler le saho, qu'il poss6dera tres convenablement dans la suite.
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Le 31 juillet 1916, a H6bo, M. de Wit assiste a la
reconnaissance du corps de Mgr de Jacobis. Invite
par Mgr Carrara, vicaire apostolique d'lrythrbe, il
retire les restes ven6rables du tombeau oif Mgr Crouzet et MM. Coulbeaux, Cabroulier, Longinotti les
d6poserent, le 26 septembre 1889; avec le R. P. Francesco da Bassano, missionnaire capucin, il les porte
de l'ancienne eglise a la nouvelle. II 6couta ce que lui.
disaient les ossements.: Sur la terre que tu travailles,
la moisson est bien petite et la tiche lourde. Rappelle-toi le nom de tes devanciers. Il y en a de tres
connus, de trbs marquants. Dieu aurait-il envoye des
hommes de cette valeur pour difricher un champ destin6 a demeurer sterile? Confiance! Patientia opus perfectum habel. )
A ras Mekonnen succ6da ras Oueli6 comme chef
du Tigr6. Le gouvernement de la province fut ensuite
partag6 entre dedjatche Gubbre-Sellassi6, dedj.
Abreha, Choum-AgamiS Desta. La succession de Mnelik II, roi d'ithiopie, ouverte deux ans avant sa
mort, occasionna une longue crise politique, et la
faiblesse du pouvoir central donna libre jeu a la turbulence tigr6enne. En 1913, le bruit court a Alitiena
que cinq cents rivolt6s de l'Enderta approchent. Le
12 fevrier 1914, a la sanglante rencontre d'Akora
(Haramat), les gens de dedj. Guibr&-Sellassi6 tuent
ras Sebhat et ses deux fils: dedj. Asgubdom et
dedj. Araia. Dedj. Sioum met en fuite dedj. GubbreSellassi6 et recoit le titre de ras. En mars 1914,
ras Oueldi-Guiorguis, chef du Beguimder, campe a
Adoua, avec quelques dizaines de mille hommes. Les
march6s sont fermes, les approvisionnements difficiles.
Le 2 f6vrier 1916, M. Gruson, superieur, devant
faire visite & ras Sioum, chef du Tigr6, part pour

Adoua. M. de Wit est du voyage : c Ma vie spirituelle
n'a ni gagne ni perdu. Vu de tres belles contrees,
des montagnes de toutes formes; les unes paraissant
taillbes par la main de I'homme: Debre-Dammo; les
antres frustes, sauvages: celles d'Adona, mais toutes
parlant de Dieu, proclamant sa puissance. Vu des
plateaux immenses, des campagnes fertiles. Et tout
ce pays est schismatique. ),Le ras fut accueillant et
rien ne faisait prevoir un imminent orage.
Quinze jours plus tard,une menue altercation entre
catholiques de Gouala et schismatiques d'Addigrat
reveille l'hostilit6 agam6enne, et pendant quelques
mois la Mission va riler. Coup sur coup, M. Gruson,
puis M. Sournac et abba Tesfa-Sellassii6 quittent
Alitiena et vont a Adoua defendre les catholiques,
accuses au tribunal de ras Sioum. Le 14 mars 1916,
an envoyi de Sioum et de fitoourari Liben - aujourd'hui dedjatche - arrive a Alitiena, recherchant
M. Groson, qui d'Adoua est alle Amara. Le 27 mars,
le hiraut crie sur le marche d'Addigrat la sentence
d'Adoua: a Les catholiques d'Agami6 doivent partir
ou accepter la foi schismatique. u M. Sournac, de
Gouala, adresse an billet a M. de Wit :
Gouala,
mercredi soir, 4 avril. Sceur Ouba et les jeunes filles,
qu'on voulait enchainer aujourd'hui, vous diront Its
nouvelles... Le tour de Mai-Berazio a commence
aujourd'hui, semble-t-il; prions et tichons de secourir
ces pauvres exil6s. Les prtres schismatiques ont
ferm6 toutes leurs 6glises, ne disent plus la messe,
n'ont. mme pas voalu enterrer une femme morte
auaourd'hui & Addigrat, et cela durera dans tout
l'Agami] jusqu'a ce que tons les catholiques, surtont
nous deux [MM. Gruson et Sournac], aient quitt6
Gouala, Mai-Berazio et Aiga, k moins que Dien n'y
mette ordre: an incendie a d6vor: trente on quarante
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maisons a Adoua. Nos [deux] prisonniers [d'Adoua]
sont de plus en plus maltraites. »
Alitiena est le refuge de ceux que menace la haine
schismatique. Abba Johannes Tesfai arrive de Gouala
le 2 avril 1916; abba Teoublde-Medhen Kakssai arrive
de Mai-Berazio le 6 avril; MM. Gruson et Sournac
arrivent de Gouala le 8 avril; abba Hadgon arrive
d'Aiga le 13 avril.
. Le 12 avril, fiteari Liben et Choum-Agami6 Kassa
Sebhat, qui Ctait devenu, en 1915, a l'age de douze
ans environ, chef d'Addigrat, se presentent a la mission de Gouala et d6clarent au gardien: u Ras Sioum,
mecontent de ce que les missionnaires ont taxid6 lui
obbir, nous ordonne d'entrer dans la maison. , Le
carnet de M. de Wit porte en date du 3o avril 1916:
,BBlatta Meratche, de Sebba, fait la visite des villages
qui sont sous la d6pendance des chefs de l'Agami6.
D6ji Kessad-Megubba, Kereda, Medea et Tsendeita
ont 6t6 visit6s. Que d'apostasies! Quel coup pour le
9
caur des missionnaires et du bon Dieu surtout!
Le 2 mai 1916, fitari Tesfai et fiteari Tedlaviennent
a Alitiena, parlant d'enchainer Ona Oueld-Guiorguis,
chef des Irob Boukneito. La Mission est menac6e de
perdre ses employs ; elle licencie, le 3 mai, la plapart des 6elves et meme les seurs indigenes. Le 4 mai,
fit. Abreha arrive a Alitiena, accompagn6 de deux
soldats. M. de Wit entend dire a cet ennemi des
catholiques que tous les fidiles d'Alitiana seront chasses; on fera seulement grace aux pretres et sours
indigenes. Le 5 mai, dans la soir6e, les trois fitari
s'6loignent. Peu 4 peu, les craintes se dissipent.
Le 8 juillet 1916, le vice-roi Mikael, chef du Oublio
et du Tigre, autorise les catholiques de Gouala et
Mai-B&razio k rentrer chez eux. Le t6legramme 1hbrateur, port6 d'Adoua au Choum-Agamik Kakka, chef
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d'Addigrat, fut communique la Mission catholique
le 6 aoilt. Le 7 aoft, M. Sournac rioccupa le poste
de Gouala. Dans cette affaire, Alitiena en fut quitte
pour la peur; l'Agami6, o, les catholiques sont a
l'6tat sporadique, diplora environ soixante-dix defections, dont une cinquantaine temporaires.
Ras Sioum et Choum-Agami6 Kassa 6tant partis au
Choa, leurs remplaqants, dedj. Kassa Sioum et fit.
Soubagadis, se soulevrent, au debut de 1918, contre
le pouvoir central. Les Boukneito, sollicit.s, se garderent d'entrer dans la r6volte. Choum-Agamie Kassa
revient d'Addis-Ab6ba, en mai ig918 M. de Wit,
plac6 en septembre ý Gouala pour huit mois, est plus
souvent qu'il ne le desire en tete a tete avec le jeune
chef d'Addigrat, et tient devotement compagnie i
l'h6te de marque, l'existence de la Mission d6pendant,
i cette 6poque,d'un caprice d'adolescent. u 31 janvier 1919. Depuis trois jours, sept a huit personnes a

Addigrat sont mortes de la [grippe]. Le Choum-Agami6 en est effrayi; il prolonge son sejour chez nous.
Je suis toute la journee avec lui. Rire, parler, boire,
tuer le temps, voila a quoi je m'occupe. Vive Jesus!
-

io f6vrier 1919. Le Choum-Agamie est un libre

penseur et un libre faiseur. Ainsi,il a l'habitude, inouie
parmi nos schismatiques, de manger de la viande le
mercredi et le vendredi, et d'en faire manger a ses
soldats. Hier, il m'a fait une peine immense par ses
questions scandaleuses: Pourquoi Dien nous a-t-ii
difendu de mal faire ? Que je le reconnaisse comme
Cr6ateur, et cela suffit. Mais surtout son rire sonnait
mal. -

I5 f6vrier 1919. Choum-Agami6 ne cache pas

que Sioum voudrait donner [le fief d'Addigrat] a un
autre : que [SioumJ se batte, s'il Pose, j'ai autant de
fusils que lui; et mille autres enfantillages. [Quelqu'un] me disait avant-hier : je n'ai jamais vu jusqu'a

quel point nos chefs sont inutiles et meme nuisibles
pour le peuple par lears enfantillages et leurs vices;
je le vois maintenant... Si nous perdons notre gentil
Choum-Agami6, qu'allons-nous devenir?- 18 f6vrier
1919. Le Choum-Agami6 vient de quitter notre maison
apres un s6jour de quatre semaines et quatre jours. Et
de tout mon coeur je m'icrie: Deogratias!Je ne faisais
plus aucun travail s6rieux. Toute la journ6e,j'6tais
avec lui... C'itait pour la Mission. Merci a vous, mon
Dieu, de votre assistance; vous veillez sur notre maison; tant de mal aurait pu se faire!... Mais ce pauvre
Choum-Agami6 ira-t-il. vraiment a Adoua pour s'entendre avec dedj. Kassa contre Sioum? Ce matin, des
chefs plus serieux iui ont conseill de se r4concilier
avec son suzerain Sioum; les aura-t-il ecoutes? n
M. de Wit apaise des contestations et chicanes survenues.entre catholiques de Gouala. En f6vrier 1919,
Kegnazmatche Bahia se bat, A Mamma (Sassi), contre
les ils .de dedj. Ouessen. 11 y a quelques morts et
blesses. Le prktre catholique ne soigne pas d'ordinaire un cas grave: I'issue fatale lui serait imput6e et
nuirait a son ministire: non fare bene, che male te ne
vene. Nkcessit& douloureuse.au missionnaire, laquelle,
d'ailleurs, ne va pas sans exception. M. de Wit et le
pretre indigene de Biera, pansent et traitent comme
ils peuvent Gubbre Gouechou, de Beati-Atal. Une
balle a.traverse la tete de part en part. La putrefaction a commence et la blessure est mortelle.
Le 13 mai 1922, M. de Wit reparait en Agami6,
cette fois pour deux ans. Je dois aller occuper le
poste de Gouala. Je crois que ma vie d'union t Jesus
et aýMarie y sera plus intense. » Le missionnaire,
r6sidant i Gouala, riunissait trois on quatre elives.
M. de Wit arrive avec mandat d'augmenter le nombre

et d'organiser une petite 6cole, avec Plaide de prktres
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indigenes et d'un maitre de chant ethiopien. Les
6lives sont dix en 1922, quinze en 1923, la plupart
fils de notables. Jusqu'a novembre 1924, ils occupent
le local actuellement (1933) affectd a l'oeuvre des sceurs
indigenes. IIn'y a pas encore d'enceinte ni de mur
exterieur; les anes du village, bravant l'indignation
et 1'exasp&ration des ileves, boivent quelquefois au
tonneau qui contient l'eau riservee au personnel de
l'icole.
En f6vrier 1923, M. de Coppet, ministre de France

en Ethiopie, allant d'Addis-Abida i Asmara, visite
Gouala, et constate c la situation satisfaisante oa,
apres de longues epreuves, se trouve notre Mission,
grace aux: excellents rapports qu'elle entretient avec
le chef du pays et a la consid&ration dont elle jouit
aupres du gouvernement central l ., M. de Wit observe
de son c6t6: < M. le Ministre et Mme de Coppet ont
passe dans notre Mission. J'ai &t6 profondement touche de lear simplicit6 et de leur condescendance. Ils
ont voulu venir trois fois dans notre pauvre maison.
Ils avaient les larmes aux yeux en partant. Comme ils
aiment M. Ie Supirier ! La France eat vraiment un
chic pays. II ne faut pas desesp6rerde notre Mission. ,
Le I5 septembre 1923, Kassa Sebhat, promu ded-

jatche, revient par Massaoua et I'Erythr6e d'un nouveau voyage i Addis-Abiba. M. de Witet abba Jossi6f
GuEbrou vont a sa rencontre a Mai-Godouf. Dans le
cortige, le jeune chef place les deux pretres catholiques, I'un a sa droite, I'autre a sa gauche. Le Iooctobre, fnyant de nouveau 1'6pid6mie, Kassa s'installe
a Gouala. pc ar quelques semaines. Dans la suite, il

fait aux missionnaires de r6gulieres visites. Toute la
journýe, M. de Wit subit conscienciensement la pr6 '.

La..Gcgraipie,revue mensuelie, Paris. Novembie z9a3..
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sence et la u conversation ind6finiment matiriellc,
de son h6te. Les l6Ives en sont quittes pour un cong.
suppl6mentaire. Kassa n'a-t-il pas eu le front de dire
au missionnaire: u Quand vous venez me voir A Addigrat, je vous tiens compagnie, je ne vous laisse jamais
seul. Vous devez me traiter de mEme. ,
A la fin de 1923, le Gouala schismatique est en
6bullition, les catholiques ayant parl de relever les
ruines de l'ancienne maison de Mgr de Jacobis. Le
I1 octobre, dedj. Kassa dit en presence de M. de Wit:
, Vous avez du roi l'autorisation de vous fixer a
Gouala; cela vent dire d'y occuper un terrain et une
maison Avous. On ne salt pas au Choa que vous habitez une maison de louage. Ces mines [de la maison

de Mgr Jacobis] et l'emplacement sont votre bien.
Qui peut vous accuser? Si quelqu'un est accus4, cc

sera moi, et non pas vous. .M. Gruson, Sipirieur, vint d'Aliti6na, et accepta que. la Mission, abandonnant ses droits sur les ruines, recut en compensation le terrain d'tda-Kouadja, sur le chemin
d'Addigrat, plys spacieux, Rloigne de 1'eglise schismatique. ,Le 5 novembre, au ,dernier moment, les
signatures echangbes et les cadeaux recus, Kassa, que
fit. Liben et fit. OuEldd-Ygssous pressaient, declarA:
SJe ne puis autoriser la Mission a s'etablix a EdaKo4adja pn m'accuserait an Choa. ,- .
. 1,
Le 4 aoft 1924, M. de Wit tant au rdfectoire

e

Gouala, la foudxe tombe en face de 1'entr6e, sur:k
rocher. II. confesse: " Je n'aurais pas. craint. de
mourir. n
.
A. La messe de Paues 1924, A Gouala, M. de, Wit
compte quatre-vingt-deux communions.. 11 iscri,
avant. d'tre relev6, les fruits spirituei, de A'6cole :
, 25 aout 1924. M. le ,uprieur.a dorqn hier l con-

firmnation ;nep trentaine d'eqfants ,doi nseize gaos
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convertis. - 12 septembre 1924. Les 6elves partent
aujourd'hui [en vacances]. Merci, mon Dieu, d'avoir
b6ni 1'6cole cette annie. Sur treize 6lves schismatiques entres, onze ont 6t6 baptiss ; les deux autres,
Hagos Tesfai et Guessesseou Redda, ont demand6 le
bapt6me [mais leurs parents s'y opposent]. n
M. de Wit, attach6 a ses confreres, note des dates
joyeuses et douloureuses. M. Sournac, d6sign6 pour
fonder la procure d'Addis-Abeba, part de Gouala
le 27 aofit 1918, s'embarque i Massaoua le 3o aoit.
a 14 mai 1919. Hier, retour de M. Baeteman, apres
six ans et apres la guerre; j'ai dit une messe d'action
de graces. , M. de Wit itait sur le point de conduire
a Alexandrie frere Cabanes, an6mii, lorsque celui-ci
mourut subitement, le Io octobre 1920, a Alitiena.
M. Granier, nomm6 superieur de la maison d'AddisAbeba, quitta Alitiena le 25 septembre 1923. M. de
Wit, avec qui je passai un jour a Mangalalo, confluent
des torrents de Goul6-Mekada et Monoxhito, me dit:
,Ici, je fis mes adieux a M. Granier. ),
M. de Wit demanda a son superieur d'etre envoye
a Tchelga pour 1'6vang6lisation des Kemant. II prit
un vif int6r&t a la fondation du poste de Dessi6,
entreprise que M. Bringer et abba Iossief Guebrou
menent avec entrain et succes. En juin 1932, Alitiena
apprit que les fouilles en vue de trouver le corps du
bienheureux Ghebre-Mikael n'avaient pas abouti et
M. de Wit prit sa part de la commune affliction. Son
devouement de frere ain6 allait aux nouveaux confreres. Sa derniere maladie le surprit compilant
un itin6raire d6taill6 Massaoua-Alitiina, destin6 i
M. Max Zwick, qui arriva A Aiga, dans la Mission,
le 20 novembre 1932. II coop6ra de son mieux A la
redaction du bulletin S' Vincentius a Paulo, que public
la province de Hollande. La correction et tenue im-
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peccable de cette revue missionnaire le charmait. Une
fois, a la veriti, une seule fois, je l'entendis faire des
reserves et d6savouer le ton de certaines pages, signees
de son nom, intitules : Portraits noirs, Vues noires .
M. Ed. Gruson, supirieur du vicariat apostolique
d'Abyssinie, r6side t Gouala a partir de novembre
1924. M. de Wit descend a Alitiena; huit ans, il regle
les affaires de la paroisse et du district d'Aliti6na,
fait la classe, le cat6chisme, preche aux fideles, aux
vierges indigenes, aux pr&tres, et, cela va sans dire,
gere la Procure. Les Irob, nomades, 6chappent habituellement au contact du missionnaire et a l'instruction religieuse. M. de Wit pare comme il peut au
danger d'affaiblissement de la foi, danger mortel pour
une tribu qui groupe plus des trois quarts des catholiques du vicariat et qu'un effort peu ordinaire, soutenu jusqu'en 1924, mena a la pratique assidue des
devoirs religieux.
Les Boukneito n'agreerent pas le transfert de l'cole
d'Aliti6na a Gouala en novembre 1924, et se dirent
delaisses. Ils menachrent notamment d'enlever le jardin i la mission d'Alitiena. M. de Wit subit avec
patience les chocs et manifestations ficheuses de cette
mauvaise humeur.
Les Irob reservaient aux missionnaires d'autres
amertumes. En mai 1924, de leur propre autorit6,
sans demander aucunement conseil, its condamnerent
un des leurs i la peine capitale et le fusillerent a Aliti6na, la nuit tomb6e. Ona Ouilde-Guiorguis, chef
des Boukneito, mourut le 20 fevrier 1925; dans la
suite, les brigues et luttes d'iufluence ont exasper6,
multipli les dissensions, emp&ch6 la petite tribu de
i. Articles resum6s dans les Annales de la Congr de la Mission, annie
1923, pages 2a5, 538.
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se donner un nouveau chef. A ces misires s'ajouta le
fltaudes sauterelles. De 1927 a 1932, elles mangirent
les maigres r6coltes et aftamirent le pays, augmentant
les soucis de M. de Wit et mettant en relief sa compatissante bonti. Apres sa mort, un notable Boukneito me dit: ccNous avoas passe le temps mauvais
grace a M. de Wit. ,

Les superieurs avaient envoye M. de Wit en Ithiopiepour qu'il devint un saint. M. de Wit eut toujours
faim et soif de sanctification et de moyens de sanctification : , Avril Ig9.. O mon Dieu, je ne suis pas.
digne de mon appel [en Ethiopie], ob I'on se sanctifie
si facilement. Faites que je ne perde aucune des graces
que vous vous proposiez de m'accorder en m'envoyant
ici. - Juin 1916. O J6sus, la vie pure, d6sinteressee,
fondue en vous, que j'entrevois, qu'elle ne soit pas
un rave, mais devienne une r6alit6! - Mai 1917. J'ai
pens6 aux graces que Jesus me fait. Cela me donne
le vertige. Et je ne le servirais pas, et je calculerais! x
La maladie qui emporta M. de Wit commenqa pen
de temps avant la date fixee pour la retraite annuelle.
Je dis i ce pieux conf rre : a Vraisemblablement, vous
ferez la retraite au lit. - Quel dommage! J'en avais
tant besoin! a
Pour prendre de la hauteur et allumer les saints
d6sirs, M. de Wit sature et enivre son Ame de lectures
spirituelles. Ii est avide de clartis, d'6lans, d'6clairs
et de flammes, de sublime et. d'intuitions
iblouissantes, de tout ce qui tleve et refllte Dieu et le divin,
II vibre de tous les nobles sentiments qui enrichissent
les oeuvres de sainte Gertrude, de sainte MargueriteMarie, du chaaoine Beaudenom, les biographies de la

Mere Marie de Jesus Deluil-Martiny, de saeur Elisa-
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beth de la Trinit6, religieuse carmelite,

de sccur

Benigna-Consolata Ferrero, religieuse de la Visitation. 11 regoit: Lettere ed estari della serva di Di.k

Gemma Galgani. a La lecture me fait vivre dans un
autre monde de lumiere, de puret6, d'amour, d'union
a Jesus. ) 11 6crit, le 20 juin 1916: A Hier, j'ai lu dans
le journal une lettre admirable d'un jeune pretre,
mort au champ de bataille. Ren6 Bazin dit qu'il n'est
guire possible a une cr6ature humaine de monter plus
.haut. O J6sus, vous medonnez ce sentiment-li. Merci! 1,
M. de Wit affectionne 1'acte d'offrande: 4 Jesus,
pretre adorable, venez et dites sur moi: ceci est mon
corps, ceci est mon sang. Que je sois votre hostie
d'immolation, pour votre gloire, pour le salut des
Ames, surtout pour ce malheureux peuple. ý*II celibre
la messe pour le tres honori Pire, pour I'Ethiopie,
pour que Dieu soit glorifik, pour remercier Dieu de
la redemption, pour obtenir le pardon a l'univers.
Le carnet marque d'autres intentions : t Offrande
A Marie. Pour passer ce mois avec Marie. Merci,
bonne Mere! Y La d6votion de M. de Wit envers la
:sainte Vierge est tendre, forte, etonnante. II vit dans
.l'intimit6 de Marie, lui parle comme un enfant a sa
mere. - a Mai 1917. Marie, quand entendrai-je le
doux timbre de votre voix? - Novembre 1917. M'en-

tendre dire une parole, une de ces paroles douces, oth
passera tout son cceur maternel; m'entendre dire une
parole par la sainte Vierge! - D6cembre 1917. Etre
avec Marie, lui donner le doux nom de mire, voir
tout ce qu'elle a fait pour moi: graces innombrables;
pouvoir l'en remercier; voir ses doux yeux se reposer
sur moi avec affection. - F4vrier gg99. Je voudrais
que tous les hommes vous reconnussent pour aussi
bonne et belle que vous ktes tn r6alit6, comme le
iont les anges et Jesus lui-rame au ciel. Et moi, que
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je voudrais vous voir, admirer! - Novembre 1919.
Tout ce que j'ai fait on ferai, je l'ai fait on je le ferai
pour vous. M. de Wit, nature sensible, impressionnable, a une
piet6 sensible, affective; mais la pikte de ce fils de
saint Vincent n'est ni sentimentalisme pur, ni 6motivite, ni mievrerie. Comme son sauveur et modele,
Jesus-Christ, il va a Dieu, au Pere, par la voie royale,
stre, du renoncement. u Avrl 1912. 11 faut faire des
actes de vertu, des actes positifs. - Mars 1912. Je
veux choisir le plus dur. Je ne recule pas devant les
grands sacrifices de l'obeissance; mais je cherche mes
aises dans le d6tail de la vie. Je vis suivant le courant
de la nature, et c'est l'agendo contra qui devrait 6tre
ma regle. Donc, le plus dur, le plus parfait. - Octobre
1920. O Jesus, que vous devez souffrir! Nous vous
crucifions. Je vous demande, bonne Mere, de m'offrir
en victime A Dieu pour r6parer mes fautes et celles
de mes freres. Je veux tout souffrir; je veux mourir.
- Juillet 1923. O mon Sauveur, je ne vous demande
pas les consolations, mais les souffrances. Vous savez
que vous pouvez me demander n'importe quel sacrifice. )
L'effort, la contrainte repugne A cet organisme et
complexion de bon vivant. 11 est porte au caprice, an
rire, a l'empressement, i la recherche de ses aises.
Notre Seigneur entre en cette Ame, attentive, g6nereuse, obtient toutes les victoires. M. deWit comprend
les divines exigences, suaves, angoissantes. II s'ex6cute, car il croit, il aime. S'il n'arrive pas a maitriser
la sensibilit6, il plie les facultbs a la vie int6rieure,
assujitit le corps, brise peu A peu les attaches, a la fin
donne tout. Les saints deviennent saints parce qu'ils
se renoncent tous les jours. Tous les jours, M. de Wit
se reprend, se remet 4 l'incessant combat. Il se
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reproche amerement une visite au saint Sacrement
mal faite, un manquement A la charite, une n6gligence
dans la recitation du briviaire, le d6sir d'etre estim6,
aim6, I'infid6lit6
la grace, le " sentiment subsconscient de ne pas faire plaisir a Dieu '.
II reprime sans piti6 les moindres manifestations
de tendances mauvaises: t En principe, je ne veux
aucun plaisir ici-bas, mais je me suis toujours occup6
a me rechercher. Le matin, me lever comme si le feu
6tait A mon lit. Je satisfais mes d6sirs aussit6t qu'ils

naissent. Point de r6sistance; point d'attente. C'est li
un grand malheur. Oh cela aboutira-t-il ? Augmentation de sensualit6, affaiblissement de volont6. N'estil pas honteux que je goute si souvent aux choses dont
je dispose en. tant qu'6conome? Je me mets difficilement a un travail un peu p6nible. Me defaire drune
longue-vue que j'ai en chambre. Elle. est cause de
perte de temps et d'un affaiblissement de recueillemeat. ) I1 oublie une fois d'annoncer le mois de saint
Joseph; un vendredi, ii c6lbre la messe votive de la
sainte Vierge rbservie au samedi, et se confond en
excuses aupres de sa Mere du ciel.
a Je suis froissk quand on ne fait que pen ou point
d'attention A moi, peine quand on m'oublie. Je suis
trop sensible A un compliment. Je n'aime pas qu'on
s'apercoive de mes d6fauts. Je veux passer pour plus
que je ne suis. , Pour que d'autres s'apercoivent qu'il
lit les Pensies de Pascal, il a plac6 le livre en 6vidence... M. de Wit ne se laisse rien passer.
A l'entendre, il a quelquefois l'air a fich6 contre
tout le monde ". II prend la r6solution de ne donner
t aucun signe d'impatience )), de garder c une figure
honn&te a quand le portier annonce l'ind6sirable visiteur. ( 9 juillet 1916. Hier, j'ai fait un pch6 d'impatience. O Jesus, A quoi me servent tant de belles pen-
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s&es, si elles n'ont aucune influence sur mes actes!
C'ktait un pauvre homme, apostat de la persicution
actuelle. Mais il se presentait comme ayant 6ti en-

chainý pour la foi. Alors je me suis f acb ; j'ai refus6
de l'6couter, de le recevoir. Et J6sus, mon module,
qui accueillait avec tant de douceur les picheursl Si
j'avais recu le mien avec patience, j'aurais pu le convaincre de son tort et le ramener i Dieu. Heureuse-

mnent, je pourrai sans doute r6parer ma faute. Je le
ferai. - Mars 1928., Tous me demandent quelque
chose. Je ne sais oui me cacher. Mais j'ai tort de
m'aigrir, de parler de ces tracasseries, de perdre mon
calme, de ne pas penser a Jesus, selon ma pratique.
Pendant ces cinq mois de famine qui restent, je dois
m'appliquer

a. la douceur et a la patience. )

L'ame que la grace tourmente et sollicite ne saurait negliger 1lhumilit6. M. de Wit copie dans la vie
de M. de Andreis' de persuasives considerations snr
cette vertu. En juin 1919, son directeur I'engage ((
ne faire d'autre lecture spirituelle , que sur l'humilite, de s'en " faire une id6e fixe, une obsession, et
cela au moins une ann6e ,. A la retraite suivante,

M. de Wit, docile, dresse une liste, d'humiliations :
( Dire toujours en confession quelque chose qui coite
et humilie. -

Purifier son intention avant de faire

quelque chose en public, predication, etc. - Quand on
me fait un 6loge, compliment, quand on obtient un
succes, regarder le crucifix. - Ne jamais se decourager de rien et pour rien: c'est de l'amoar-propre d6guis. - Grand respect pour les pauvres: se dire en
les voyant : voici Jesus-Christ. - Reciter chaque jour
dix, vingt, cinquante fois: Jesus doux et humble de
IR. R Ricciardelli. Vita dcl Servo di Dio Fdice d' A ,;dr.is. Rome,
1923. Voir fgge 66.
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coeur, etc. - Accepter peines, tentations, ennuis,
degouts, dicouragements comme pleinement mbritis.
- S'ingenier i demander des permissions (pauvret6 et
autres). - Estimer maes fonctions au-dessus de ceque
je vaux. - Devant le saint Sacrement ou apres la
sainte communion, attirer en moi l'humiliti ineffable
de Jesus-Christ et sa douceur communicative. ,
M. de Wit multiplie les actes d'union a Dieu :
hier a soixante-dixsept unions. - Novembre 1921. 11 faut que j'arrive
aujourd'hoi a quarante actes d'union. - Avril 192;.
u Septembre 1920. Je suis arriv

Hier, j'ai etC assez fidile a [pratiquer] en tout le plus
parfait. * II fit, des qu'il en entendit parler, ;l'acte
h6roique de charit6. 11 donna son noma !'archiconfrerie de la Sainte-Agonie de Notrp-Seigneur JesusChrist, a l'association de R6paration sacerdotale.
Pendant la retraite de 1917, il songe A faire le voeu
du plus parfait; son directeur l'en dissuade : cCe vaeu
a beaucoup d'inconv6nieats : scrupules, minuties,
amour-propre (je suis plus que les autres; la voie
ordinaire neme suffit pas). D'ailleurs, nos rlgles communes ne nous suffisent-elles pas? Ne trouvons-nous
pas IA le voeu du plus parfait, quand elles nous disent
qu'entre deux choses indifferentes, nous devons choisir celle qui contrarie le plus notre nature? Il n'y a
pas d'acte qui ne soit rigi par nos saintes regles. Donc,
tout ce que je fais revet la valeur du voeu de religion. ,
M. de Wit appricia, aima la vocation, les regles,
les voeux, l'obbissance,.vertu que j'admirai le plus en
lui, la Mission d'Ethiopie, I'ceuvre de saint Vincent.
« Septembre 1906. U se pourrait que mon voeu d'obeissance me fit souffrir trcute, quarante ans de ma
vie, en me forqant de ceste 3-upn emploi qui pe me va
pas. Tant mieux, pourvu que Dieu soit glorijid.Etqui
suis-je pour m'opposer aux desseins qu'il a sur moi?
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- Octobre 1909. Je compare ma vie A celle que menent
les personnes du monde, meme les ecclesiastiques.
Quels avantages nous avons sur eux: funeste libert6
enlev6e, heureuse necessit6 qui oblige au mieux!
-Octobre
19io. Mes saintes rbgles. Que d'hummes
ignorent qu'ils doivent aller au ciel! J'aurais pu tre
de ceux-la. D'autres ignorent le chemin qui conduit
au ciel; pour moi, ma route est trac6e; je la lis dans
ce bienheureux petit livre; je ne puis pas me tromper.
- Novembre 1911. Rester dans la Compagnie, c'est
aller au ciel; en sortir, c'est le ciel a moiti6 manque.
- Janvier 1914. Quel bonheur j'aurai au lit de mort
quand j'ai v6cu toute ma vie, longue ou courte, sous
l'obbissance des supirieurs, occup6 au salut des
pauvres. 11 y a a la fin de la formule : Dei omnipotentis gratia adjuvante. Vu ma misere, je ne resterais pas
longtemps dans la Compagnie, ni dans ce pays; cela
est au-dessus de mes forces. Mais la grace de Dieu
est lh, du Dieu tout-puissant. - Novembre 1923. La
Congr6gation m'a tout donn6: formation a la vertu et
A la science, en dehors des biens du corps. Ce que je
suis, je le suis grace A elle. Elle m'a prodigu6 tant de
soins que j'aurais pu etre un bienbeureux Jean-Gabriel.
Je veux servir la Compagnie aux d6pens de mes bras
et A la sueur de mon visage. Je veux lui faire honneur. Je veux surtout profiter des secours spirituels
qu'elle nous donne. C'est ce qu'elle veut elle-meme:
Primo pfopriae perfectioni studere. ,
II 6crit, le 22 janvier 1918, h un confrere:: Depuis
mon depart de [Panningen), j'ai pleuri bien des fois,
et je sais que plusieurs croix m'attendent encore;
mais je sais aussi que ce sont des marques de l'amour
divin dont je suis indigne. Jusqu'ici, je n'ai pas manqui de force, et pour I'avenir Dieu me fortifiera.
Tout pour Lui et pour la Mission [d'Lthiopie]! »
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Le 19 juillet 1924, il prie saint Vincent: (( Aidezmoi a devenir humble et charitable. Secourez la Congr6gation et les Filles de la Charit, chaque membre,
chaque supbrieur, le Trbs Honor6 Pere surtout. Augmentez le nombre des vocations. Envoyez des missionnaires en Abyssinie. ,
L'action de graces fleurit les chemins du sacrifice:
a Mars 1918. O Jesus, combien de reconnaissance ne

vous dois-je pas pour ma vocation sublime de religieux et de missionnaire en Ahyssinie, de ma gu6rison et de mon retour dans cette pauvre Mission! Faites
que je vous y serve, vous y aime chaque jour davantage, et que j'y meure. ,
M. de Wit pense a la mort, an ciel. Un tressaillement, une joie qui n'est plus de ce monde soulrve
l'Ame detach6e, aimante, toute i Dieu: (t Je me vois
toujours aussi loin de mon id6al. Que ferez-vous donc,
6 mon Jesus, 6 ma douce Mere? Vous me ferez des
surprises, dignes de la grandeur devosimes et dignes
de votre amour. J'ai confiance qu', 1'heure de la mort,
vous me revetirez de votre justice, et que, pendant
toute l'6ternit6, mon indignit6 disparaitra sous votre
grandeur, qui de toutes parts rayonnera en moi et au
dehors de moi, avec l'6clat inenarrable propre a vous,
au point que je serai unifi en vous... J'ai pense aux
perfections de Dieu. Que de beaut6s ! Quel 6blouissement ce sera! Bient6t, je verrai la Sainte Trinite,
Jesus, le Sacr6-Coeur, Marie, les anges. Que je voudrais mourir aujourd'hui! J6sus, quand me reposerai-je
sur votre Coeur ?... Quitter cette terre, etre avec vous
an ciel, vous voir! O J-sus, quand me reviendrez-vous
chercher? Quand m'appellerez-vous? Veni, Domine
Jesut, veni! a)
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La Providence dota M. de Wit d'une tres robuste
sant&. Sauf quelques atteintes de sciatique a partir
de 1918, on peut dire qu'il ne connut ni la maladie
ni la fatigue. Une piece du magnifque organisme
tait faussie. A la fin de 1925, an retour d'une visite

de malade, M. de Wit tomba, frapp6 d'insolation,
sur le chemin de Kessad-Mggueba, ressentit en mmem
temps des douleurs dans la region lombaire droite,
requt I'Extreme-Onction. Par ordre du medecin, on lui
fait a Alitiena des injections intra-musculaires; le
defaut d'asepsie provoqueun vaste abces,qui imprigne
et contamine les tissus profonds. Du 5 novembre 1925
au 20 janvier 1926, M. de Wit est traitS, gratuite-

meat, A l'h6pital gouvernemental Regina Elena d'Asmara, et des interventions chirurgicales font disparaitre l'infection. Le veritable mal restait. M. de Wit
va en Europe, et les midecins de I'h6pital SaintJoseph, a Paris, en avril 1926, se r6solvent a l'ablation
du rein droit. Le missionnaire revit la Hollande, sa
famille, se reposa, assista, a Rome, A la beatification
du bienheareux Ghebrd-Mikael.
M. de Wit se demande s'il retournera en Ethiopie,
et s'applique a dicouvrir ce que Dieu vent, souhaite
de lui. La consultation du docteur Papin, 25 sep-

tembre 1926, est nette: a Je dois vous d6clarer que
votre depart pour I'Abyssinie serait simplement imprudent. Vous avez une fonction ranale imparfaite.
Vous devez rester a portte des soins medicaux, suivre
un regime. Le sejour en Abyssinie constitue pour vous
un danger. , Les confrkres dU Tigr6 d4siraient le
retour. En Ethiopie, oi la cQntinuit6 fait la valeur du
missionnaire, ot plusieurs anapes d'attentive exporience ne sont pas de trop pour prendre & boq escient
une b6nigne decision et rggler une affaire innocente,
la presence de M. de Wit avait du prix. Revenant &
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Alitibna, M. de Wit hitait sa mort, mais etait plus
utile qu'ailleurs. Hater sa mort au service de JesusChrist, mourir les armes a la main n'etait pas pour
d6plaire i cet enfant de saint Vincent. Le r6 janvier
1927, M. de Wit expose an T. H. P. Verdier les
raisons pour et contre; il conclut: t Je voudrais recevoir la d6cision de l'ob6issance. ) La reponse ne tarde
pas: " 25 janvier 1927. Nous nous sommes occup6s

de vous en notre dernier conseiL.. II nous a paru que
nous pouvions vous autoriser i partir, et aLpartir
aussit6t que possible. ,
En fevrier 1927, M. de Wit est

& Notre-Dame

du

Pouy, parle devant les 6tudiants; plus d'un, assuret-on, fut ktonne d'apprendre que la Mission d'Ethiopie est tellement pauvre qu'on ne trouverait pas sur
son ample territoire une humble brouette. M. de Wit
part de Dax avec le frere Lacour. I1. est h Lourdes
le jr mars, fait de courtes haltes i Montolieu, Montpellier, Nice, Rome, Naples, et, le 29 du meme mois,
arrive a Alitibna.

Les Boukneito lui d6clarent sans ambages qu'il a
vieilli. II est plus r6fl&chi, moins expansif, un peu
affaiblL II ne pent visiter les malades eloignes, comme
autrefois. Je le vis & la fin de Igz27: I'expression souffreteuse de ses traits me frappa. Aller a mulet d'Alitiena a Gouala, promenade et distraction pour les
autres, itait pour lui douloureux et penible. En 1928,
il avoue: 4, Je d&is m'attendre A la mort subite ,, et
fait.allusion aux « quelques mois a qui lui restent.
La sensibilit6 que la maladie, semble-t-il, accentue
et qui jamaisn'est Acharge aux autres, le fait souffrir.
Une bagatelle le d6monte. II est des choses qu'un
sage discernement, sans plus d'attention, laisse tomber. Un manque d'id6al chez les autres peinait M. de
Wit. Inconsciemment, il voulaitchacun mortifie comme
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lui. Alors qu'un refus motive, exprim6 avec amenit6,
nettet6, est moins difficile qu'on ne pense et rnussit
mieux que la m6thode des concessions, rebuter les
quemandeurs lui coitait et prenait ais6ment je ne sais
quelle tournure dramatique. A 1'heure de la classe, au
lieu d'aller lui-meme de la residence a 1'•cole, plus
d'une fois M. de Wit fit venir les 6lves de l'6cole a
la residence; et cela, pour 6viter, dans le trajet, les
demandes et dol6ances des pauvres gens. En butte
aux m&mes difficultes, en ces memes lieux, M. Pierre
Picard, autre temperament, coupait court, et, pour
renvoyer les affaires, avait le mot: ( L'heure, c'est
l'heure. Le 9 septembre 1928, le pire de M. de Wit mourut
a Purmer (Hollande), a l'age de soixante-douze ans.
Le jour mEme, la nouvelle fut transmise a Adi-Casi,
dernier bureau de poste aux confins de la colonie
d'Erythree. La Mission du Tigr6, 6tablie en pays non
organise et faisant porter le courrier a son compte, ne
connait pas la distribution postale quotidienne. M. de
Wit apprit la mort de son pere le 24 septembre. En
janvier 1931, M. Lon Lerouge mourut h Madagascar,
ag6 de quarante et un ans. En septembre 1932, M. Leon
Sieben mourut au Congo Belge, ag6 de quarante-six
ans. En fevrier 1931, Frire Blandeau mourut a Dessie, .g6 de cinquante-deux ans. M. de Wit connut
les deux premiers au cours des fraternelles annies de
formation; seul avec le troisiime, ili vcut assez longtemps a Alitibna. Ces brusques departs le heurterent
coup sur coup et 1'affligerent.
Le docteur Ciottola, directeur de 1'h6pital d'Asmara, examine en avril 1928 le rein, 1'unique rein, le
trouve en bon 6tat. Peu k pen, la vitalit6 de cette
forte constitution reprend le dessus; ce n'est pas que
MN.de Wit ait une particulihre sollicitude pour.sa
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santi. II ne se m6fie guere du piment, assaisonnement oblig6 de la cuisine du pays. II s'expose au
soleil malfami d'Ethiopie. A Aliti6na, je ne le vis
jamais prendre le casque pour aller de la residence a
l'6glise. De temps a autre, M. de Wit se permet une
longue marche, rappelant les charitables raids des
premibres ann6es. En mars ig3o, j'allais d'Alitibna A
Tsendiita, trois on quatre heures de chemin, visiter
une femme qui s'etait fracture le crane dans une chute,
accident assez frequent en un pays de precipices. A
Kinekineta, je rencontre M. de Wit, venant de Gouala,
ayant commence 1'6tape bien avant l'aube. Il me dit,
imperatif: a Cette femme ne parle que saho; vous
ne parlez pas saho; c'est moi qui dois aller & Tsendeita. » Nous &changeons le mulet, et il part sons un
soleil d'aprbs-midi, sans m&me s'apercevoir qu'il
s'attribuait un suppl6ment de fatigue.
M. de Wit savait le danger qui le menacait. Ses
confreres le savaient; ils 6taient davantage accoutum6s a voir un missionnaire exp&riment&, edifiant,
s'acquitter de sa tache avec zele et activit6. M. de Wit
venait d'6crire i sa mere qu'il allait bien, que les Irob
ne souffraient plus de la faim, lorsqu'une crise d'ur6mie, en moins de douze jours, brisa cet organisme de
quarante-neuf ans, puissant et robuste.
M. de Wit s'alita le 14 octobre 1932; douleur vive
dans le rein, oppression de tte, soif continue, forte
transpiration, finvre intermittente. Le troisieme jour,
il dit: a Je suis bien malade. , Le huitieme jour, la
voix, voix qui ne fut jamais lassie, s'alt6ra et devint
rauque. Vers le dixieme jour, le front vermeil blanchit, pilit. Jusqu'i la fin, la poitrine, saine, respira
avec force. Sauf d'heureux intervalles, qui donnerent
le change, M. de Wit fut habituellement affaiss6,
prostr6. Je lui dis:- Maintenant, reposez-vous. - Y

a-t-il pour moi un instant de repos ?u Dans l'assoupissement comateux que produit I'intoxication progressive du sang, M. de Wit parla peu. Ses yeux regardaient an dela des details terrestres. Toute sa vie, it
avait taut didaigne, trop dedaigne, ce monde, qui
est pourtant le champ ou germe, a c6td de I'ivraie,
la gloire de Dieu. M. Gruson, supirieur, vint de
Gouala, le 20 octobre, MM. Atsbeha et Kieffer,
le 22. Un medecin italien, que M. le gouverneur
d'Erythree envoya, examina plusieurs fois le malade,
fit des piqiires de camphre, d'adrenaline; le pouls
marquait cent vingt pulsations par minute. Quand
je parlai des derniers sacrements, M. de Wit avoua :
,(Je n'6prouve aacune crainte. ,) Le dimanche soir,
23 octobre, en presence des confreres et prktres indigenes, M. Grusonadministra I'Extreme-Onction, donna
la b6endiction apostolique I larticle de la mort. Le
lendemain, e portai le saint Viatique. An cours de la
maladie, M. de Wit se confessa deux fois et recut
quatre ou cinq fois la sainte Communion. II desirait
communer tous les jours, mais il ne pouvait rester
a jein, et l'ambiance schismatique rend difficile le
renonvellement du Viatique. Le 26 octobre 1932,
M. de Wit fut a l'extr6mite. A onze heures. M. Gruson r6cita les pridres de la recommandation de 1'ime,
renouvela I'absolution, suggera des actes et invocations. M. de Wit faisait des efforts pour baiser le
crucifix des voeux qu'on lui prisentait. 1 expira a
treize heures et demie. II 4tait Age de quarante-neuf
ans et ciaq mois. Le corps, revetu des ornements
sacerdotaux, resta expos6 sur le lit de mort, et tonte
la nuit fut veill• par les prelres. Le soleil tropical
et la coutume hAtent les enterrements. M. Kieffer
faisait raboter des planches et preparait le cercueil.
Le 27, a quatre heures, sons les 6toiles, le corps, repo-
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sant sur le lit de parade, fut descendu sous le hangar
de l'Ncole. La foule s'approcha, pleura. Seize pretres
furent presents. A dix heures, M,. Grusgn preside
la levee du corps: c6lbre. la grand'messe, fait une
allocution, que coupent les sairglots. Le corps eSt
inhume dans la nef centrale de l'eglise d'Alitiena, du
c6t6 de 1'evangile, a la hauteur du pilier central. Sur
le cercueil on place la cassettecontenant les restes et
ossements de M. Charles Gruson, qui se noya a K4tra,
le 8 juin 19o4 1. Penser que son corps reposerait prbs
des autels du saint sacrifce avait console M. de Wit.

Au sortir de l'eglise, on procede a la ceremonie qui
cl6t Penterrement des chefs et d6funts de marque:

hommes et jeunes gens Irob, rangs en cercle, debout
sous le soleil perpendiculaire; pleureuses qui s'arrachent les cheveux et se flagellent les tempes du
pan de leurs habits; an centre, sur le lit que couvre

un tapis, un. livre liturgique; fusiliers improvis6s,
cartouchiires en sautoir, formant garde d'honneur;

un mulet sell6. Tigrd-Mekonnen Berou, chef schismatique, offrit sa monture pour la parade. Un homme
dit en bouts rimes quelques faits et gestes de M. de

Wit. A la fin, la plaintive supplication: O Seigneur,
ayez piti6 de nous, Christ. , Avant de se retirer, la
population, par groupes: Ao, Seugubde, Edadgueda,
I.

TOMBES DES CONFRxRES EN
E

THIOPIE

Hebo : V6n. J. de Jacobis (1860).
Akrour : M. Von Rolshausen (1878).
Massaouaet Emkoullou: Mgr Biancheri (1864); Fr. Filippini, mort en
Ethiopie, probablement i Massaoua (1864); Fr. Augustin Wolf (1878);
Abba Paoulos Emnntou (188o); M. Duflos (1888); Mgr Touvier (1888);
M. Longinotti (1892).

Kdren : M. Delmonte (1869); M. Cabroulier (1892).
Aliliina: M. Charles Gruson (1904); M. Picard (1904); Fr. Cabanes
(1920); Abba Pietros Gaber (1926); M. de Wit (1932).

Dessii et OuMlo : Bienheureux Guebr&.Mikael (1855) ; Fr. Blandeau
<(931).
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Aiga, Monoxhito, pr6sente de silencieuses condoleances.
Le dimanche suivant, la messe fut cilbr6e a Gouala
et Aliti6na pour 1'1me de M. de Wit. M. Gruson
fit distribuer quarante thalers d'aum6nes. La Mission
se garde de faire abattre des beeuis. Elle emploie son
influence a abolir une coutume d6raisonnable, qui, en
des r6gions oh le bMtail constitue la relative rchesse
(pecus, pecunia), appauvrit la famille du mort, et ajoute
a la souffrance des ames la ruine materielle.
Les lettres de condoleance affluerent, t6moignages
pr6cieux de saintete et vertus qui ont fait honneur a
la petite Compagnie. Mgr Kidani-Mariam Kassa,
notamment, exprima sa douleur et celle du clerg6
indigene d'Erythr6e, a auprts de qui le regrett6
defunt 6tait tenu en grande estime n.
Le jour oi mourut M. de Wit, une jeune voix lut,
au r6fectoire d'Alitiena, les versets de saint Luc:
(( Que vos reins soient ceints et les lampes allumbes
a vos mains. Et vous, soyez semblables a des hommes
qui attendent que leur maitre revienne des noces, afin
que, lorsqu'il arrivera et frappera, ils lui ouvrent aussit6t. Heureux ces serviteurs que le Maitre trouvera
veillant, a son arriv6e 1 ,
Paul GIMALAC,
C. M.

AMERIQUE
COLOMBIE
M.

JEAN

BRET

C'est avec une douce et pieuse 6motion que je
communique quelques renseignements sur la vie de
l'inoubliable et vin&ri M. Bret. Chaque jour, je me
plais a l'invoquer, bien convaincu que, du haut du
ciel, il 6coute mes prieres et m'envoie sa b6nediction,
ainsi que tant de fois il le fit sur cette terre.
C'est a Saint-Joseph de Costa Rica que je connus
M. Bret, alors sup6rieur du petit s6minaire, ou il
m'admit en i883. Il avait alors vingt-neuf ans, et sous
sa direction travaillaient MM. Mal6zieux, Saguet,
Gamarra et Marino. tous de beaucoup ses ain6s. On
6tait ddifi6 et presque surpris de voir la v6neration et
le respect avec lesquels ses confreres le traitaient en
particulier et en public. II en resultait, jusque chez les
plus jeunes 6lives, un sentiment d'admiration, qui ne
fit que s'accroitre de jour en jour.
Un autre Lazariste, relativement jeune, gouvernait
alors l'1glise de Costa Rica, Mgr Bernard-Auguste
Thiel, dont la vertu et le talent imerveillaient tous
ceux qui I'approchaient. Et, coincidence rare, 1'6veque
et le superieur du s6minaire, tous deux d'aspect 0l&gant et d'exquises maniires, renommis dOji par leur
science et leur vertu, apparaissaient, aux yeux du
public, si semblables au physique et au moral, que
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beaucoup de ceux qui ignoraient la diversit6 de leur
origine (l'un etait Allemand et 1'autre Franqais), les
croyaient freres. 11 me semble encore entendre les
6loges que leur decernaient maitres et 616ves, lorsque,
sous les cloitres spacieux du s6minaire, se promenaient
ces deux fils de saint Vincent, au port grave et majestueux. Cela ne les empchait point de donner une
caresse, de dire une.parole aimable au jeune espiegle
qui aimait d'aller a leur rencontre.
Suivant quelques informations recues plus tard,
M. Bret avait 6t6 envoy6 a Costa Rica comme directeur du seminaire interne qui devait s'ouvrir alors avec
quatre s6minaristes : MM. Daniel Hoyos, de Colombie,
Juvenal Arias et Hyacinte Chavez, de Costa Rica, et
un pretre de Nicaragua, M. Arevalo. Mais le retard
occasionn6 par la difficult6 de r6unir les nouveaux
aspirants et la n6cessit6 de changer le sup&rieur du
seminaire eurent pour r6sultat la nomination de
M. Bret a ce dernier poste, qu'il occupa peu de temps
d'ailleurs.
En 1884, envoy6 au Salvador pour remplir une
importante mission, M. Bret ne put rentrer a Costa
Rica, dont il trouva les portes fermees par ordre du
gouvernement liberal qui venait de s'emparer du pouvoir et de declarer la guerre a l'Iglise. II fut alors
destin6 a la Colombie. Apres l'expulsion de Mgr Thiel
et de plusieurs communautes, les Peres Lazaristes, se
voyant refuser le droit d'enseigner, durent abandonner
Costa Rica et chercher un xefuge en Colombie, oh ils
retrouverent leur cher superieur.
En i88f, j'eus, moi aussi, la bonne fortune de
rencontrer de nouveau M. Bret . Cali, oýt.iil tait en
train d'organiser l'Fcole apostolique, qui ddbutait
avec onze l66ves. Mon intention etait d'aller jusqu'W
Popayan; la, je devais mejoindre a quelques compa-

191 triotes qui suivaient les cours du s6minaire; mais le
bon M. Bret me pria de rester a Call, me disant que
tous les professeurs m'etaient connus. Avec lui, en
effet, M. Daniel Hoyos et M. Chavez, diacre a cette
epoque. Telle est la circonstance dont s'est servie la
divine Providence pour m'enraciner a Call, oh je
devais trouver, dans l'aimable asile de I'Ncole apostolique, le don pricieux de la vocation i la Congregation.
Depuis lors, M. Bret fut, pour moi, un veritable pere,
de qui je regus, avec les bienfaits mat6riels, l'inappr4ciable tresor de l'Nducation chr6tienne.
L'intimit6 filiale qui regnait entre les 6elves et leur
superieur m'a permis de graver profondiment en mon
ame la physionomie morale de ce saint missionnaire.
Sa piete, discrete sans doute, mais tendre et fervente,
nous 6difiait grandement : digne et majestueux a
l'autel, enthousiaste quand il dirigeait les chants
sacres, il se montrait plein de sollicitude pour
6veiller dans 1'ame de ses 6elves la devotion au SacreC(eur et a la sainte Vierge. II allait meme jusqu'i
copier, pour eux, diverses prieres remplies de sentiments pieux et enrichies de nombreuses indulgences.
Je me rappelle en particulier la veritable passion
qu'il eveilla en nous pour la recitation du rosaire da
Sacr6-Cceur, au point que non seulement les 616ves les
plus serieux, comme Pierre-Paul Martinez et Vincent
Ordonez, mais m&me les plus jeunes, nous abandonnions les jeux pour reciter pendant la r6creation le
plus grand nombre possible de rosaires. Inutile
d'ajouter que le promoteur de cette pratique,. Ie boa
M. Bret, se chargea lui-meme de corriger notre piease
exag6ration.
Etant oblig6s, professeurs et eleves, de vivre dans.
la plus grande intimit6e cause de l'exiguit6 du local,
-
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nous pimes plus facilement nous rendre compte des
vertus qui ornaient l'Fme de notre sup6rieur.
La pauvret6 franciscaine que pratiquaient les
confreres dans cette maison, r6cemment fond6e, les
obligeait a bien des privations; la relation en paraitra
aujourd'hui un peu exagerie. Durant un certain temps,
M. Bret me chargea du soin de la lingerie de la
communautb; ceci me permit de constater que, pendant
un an ou deux, les confreres n'eurent chacun qu'une
seule chemise de rechange. Durant quelque temps, le
sup6rieur se contenta, comme cuvette, d'une des tasses
qui servaient au r6fectoire.
Son esprit de mortification nous itonnait, surtout a
1'6poque oii commencirent ses attaques 6pileptiques,
dont jamais nous ne l'avons entendu se plaindre. II
souffrait 6galement de fr6quentes migraines, mais
jamais nous ne le vimes, pour ce motif, se retirer ou
s'aliter. Quand la violence de la douleur 1'empechait
de faire sa classe, il se promenait dans les corridors,
le rosaire A la main, et attendait que l'acces fit
passe.
Jamais on ne l'entendit parler de sa famille ou de
sa patrie; ii en paraissait totalement d6tach6. II mon-

trait, au contraire, un vif intiret pour la Colombie,
dont ii connaissait I'histoire ancienne et moderne
dans tous ses d6tails.
Dans ses relations avec les eleves, il se montra toujours digne et r6serv6, tout en 6tant communicatif,

simple et meme affectueux. II avait toujours pour les
plus pauvres des d6licatesses, des tendresses de bonne
maman.

A Yanaconas, maison
naut6, oh le froid etait
les personnes habitudes
avait coutume, au lever

de campagne de la Commurelativement rigoureux pour
au climat ardent de Cali, il
de quatre heures, de passer
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discretement ses couvertures a quelque enfant qu'il
en jugeait plus d6pourvu.
Respect6 de tdus, il ne 'ddaignait pas de jouer
avec ses eleves; mais, chose digne de remarque, ceuxci jamais n'osirent abuser de la confiance et de la
bont6 qu'il leur manifestait. Pendant les vacances,
que nous passions a la maison de campagne situde
dans la montagne, connaissant notre attrait pour la
chasse et pour la p&che, il nous procurait ces distractions chaque fois qu'il le pouvait et se montrait le
plus enthousiaste des exp6ditionnaires. Quelques
ann4es plus tard, charge accidentellement de l'office
de directeur du s6minaire interne, j'ai souvenance
qu'en une occasion il demanda publiquement pardon
Ala Communaut6 des mauvais exemples qu'il lui avait
donn6s par ces sortes de divertissements.
Dans un style alerte et 6elgant, ii nous fit une description pittoresque des pieges et des expedients
cruels et inhumains que, tant de fois, il avait employes
pour prendre les poissons et les oiseaux, cr66s par
Dieu pour l'ornementation de la nature. Le jugement
qu'il porta alors sur sa propre conduite fut si dur et si
humiliant que nous autres, les vrais responsables de
si 6normes scandales. nous en ffimes tris pein6s et
plus humilies que lui.
Ceux qui ont eu, comme moi, le bonheur de vivre
sous sa direction A Cali, lui doivent une eternelle
reconnaissance pour le devouement avec lequel ii se
donna A nous, A tel point que, en dehors des rares
voyages qu'il dut faire a Popayan par obeissance,
jamais il ne sortit de la maison sans ses 616ves, qui
paraissaient absorber toute son attention.
Tels sont les quelques souvenirs du temps heureux
passe aux c6t6s de ce bon Pere, epoque de douce
m6moire qui dura jusqu'en 1892; il requt alors la mis-
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sion de fonder le seminaire de Tunja. Depuis cette
date, je n'eus occasion de le voir qu'en.passant, mais
sa memoire restera toujours vivante dans mon cceur.
Joseph VILLANEA.
A ces notes edifiantes sur M. Bret, M. Prades ajoute:
Durant 1'ann6e 1888, alors que le seminaire interne
des Sceurs de la province 6tait a l'h6pital de Popayan,
M. Bret, superieurde 1'Ecole apostohque de Call, se
presenta avec une soutane si usee que la soeur directrice, soeur Winton, crut bon de la lui demander, le
soir, afin de l'arranger. \Mais, comme le lendemain
etait un dimanche, les sceurs durent travailler une
partie de la nuit pour refaire tout le bas de la soutane, en se servant de morceaux de merinos destines a
I'habit des petites sceurs du s6minaire. Quelques mois
plus tard, quand le s6minaire interne des sceurs se
transfera A Cali, la sceur directrice s'empressa de lui
faire une nouvelle soutane avec le m&rinos de la Communaut6; car elle s'apercut avec stupeur que M. Bret
n'avait pas d'autre soutane que celle qu'elle lui avait
arrang6e i Popayan. Voili un exemple admirable de
la pauvret6 de cet excellent missionnaire.
M. Bret fut toujours ennemi des visites inutiles.
Quand il 6tablit a Cali la premiere Pcole apostolique,
les meres venaientlui recommander leurs enfants. En
entrant au parloir, il d6posait sa barrette sur la table
et s'asseyait pour recevoir la visite. Mais des qu'il
notait que la conversation se prolongeait, il se levait
respectueusement et allait prendre sa barrette. Les
dames savaient ce que cela voulait dire; elles se
levaient aussit6t et se retiraient.
Victor PRADES.
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EQUATEUR
Lettre de Sowur SAVOYE, Fille de la Chariti,
Sour
c
LEVADOUX
Guayaquil, 26 juillet 1933.

MA RESPECTABLE SCEUR,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous

four jamais.

Hilas! vous savez d6ji depuis plusieurs jours
1'preuve de notre province : la mort successive, en
trois jours, de trois sceurs servantes. La premiere, ma
sceur Peltier, emport6e par une attaque c6erbrale en
quelques jours, au moment oa elle avait fait le sacrifice de s'habituer a Cuenca. Le lendemain de la mort
de ma sceur Peltier, mourait a Quito ma soeur Quero,
loin de ma soeur Mahieux, qui 6tait a Guayaquil. Sa
maladie, commenc6e par une pulmonie, se terminait
par une hemorragie intestinale, consequence d'un
nouveau fibrome. Le surlendemain, mourait a l'h6pital
general de Guayaquil soeur Munoz, d'un cancer,
qu'elle avait cachi et soign. seule tant qu'elle avait pu.
Comme le bon Dieu est vraiment Pere pour nous!
Comme II cherche toujours A nous purifier avant de
nous appeler a Lui, afin de n'avoir qu'A nous recompenser! Je vous avoue que ces trois morts m'ont beaucoup impressionn6e.
Le dimanche suivant, je partais a Babahoyo pour
y installer soeur Navas. Elle a Wt6 tris bien revue par
1'administration, les malades, les employ6s. Je suis
rest6e quatre jours avec elle pour la mettre bien au
courant, malgr6 ma hate de rentrer pour pr6parer la

belle fete de notre saint Fondateur, que nous avons
eue cette ann6e comme jamais; on se serait cru &
Paris.
A sept heures, messe de communion devant les
Dames de la Charit6, les messieurs de la Conference
de Saint-Vincent-de-Paul, les pauvres, nos enfants
internes et externes; la chapelle 6tait trop petite.
Apres la messe, tout le monde alia dejeuner a la Providence, excepte les pauvres, qui 6taient convoqubs
pour une fete sp6ciale le dimanche 23. Deuxieme
messe a neuf heures, chantee par le Vicaire general,
car nous n'avons plus d'Eveque; au chceur, quarante
seminaristes, fort bien exercts au chant grigorien,
nous faisaient penser a Saint-Lazare. Le panegyrique, pr&ch6 par le Suprieur des Jesuites, nous a
ravies pendant une bonne demi-heure, qui nous a parn
une minute; il nous a montri le genie de saint Vincent
en toutes ses oeuvres de charite.

Le soir, a trois heures, vepres, chanties par les
seminaristes; comme assistance, en plus de nos
enfants internes et externes, nous avions les garcons
et filles du cat6chisme de banlieue, qui se sont
conduits comme des anges.
Le reste de la semaine, j'ai fait des paquets. Figurez-vous que nous avions a remplir 225 bourses de
papier de 6 livres de riz; autant, de 3 livres de
grains differents : haricots, feves, mais, farine, etc.;
autant, de 2 livres de sucre. En tout, pres de 800 sacs
de papier. Ajoutez a cela 3oo paquets de pommes de
terre, 3oo d'oignons; du savon, des bougies; la veille
de la distribution, j'ai recu encore 8o livres de cafe en
paquets d'une livre. Vous voyez ma joie!
Le dimanche matin, j'etais all6e a la messe de cinq
heures a San-Jos6 avec trois employees; mes compagnes 6tant toutes tres occup6es avec les enfants et
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obligees, pour la surveillance, d'assister A la messe de
sept heures cbez nous. A cette messe de sept heures,
comme tous les dimanches, assistaient et communiaient
les messieurs de la Conference et le college. A la
messe de huit heures, notre chapelle etait comble;
deux cent soixante pauvres 6taient presents; une bonne
partie a commjni6.
Dans la cour des classes, 6taient pr6parses seize
grandes tables sur deux files de huit. La, sur des
nappes bien blanches, taient servis, pour eux, du
pain, des gateaux, du fromage, des confitures. Ces
messieurs ont conduit les pauvres A leur place et servi
eux-memes la grande tasse de chocolat. Pendant le
dejeuner, les enfants internes ont jou6 une petite
com6die, qui a bien amuse les pauvres; puis le phonographe a fait entendre ses airs.
Le dejeuner termin6, nos pauvres furent conduits an
salon, leur carte d'entrie a la main, pour recevoir
chacun, dans un grand sac de papier, le sac de riz
(6 livres), celui de grains (3 livres), celui de sucre
(2 livres) et celui de caf6 (i livre), le paquet de
pommes de terre et le savon. Les coupons d'6toffes
etaient pour les families assist6es par la Conference
et quelques pauvres honteux. Tons sortaient heureux
et bien charg6s, en remerciant leurs bienfaiteurs.
Pendant ce,temps, plus de cinquante pauvres attendaient leur tour A la porte; bien qu'ils n'eussent pas
de carte, un dejeuner leur fut servi et des vivres leur
furent donn6s, mais pas aussi abondamment qu'aux
autres. Tous, ceux du dehors comme ceux du dedans,
regurent la ch&re M6daille, qu'ils ont emport6e hers
et heureux. Vous voyez que les deux cent vingt-cinq
sacs de papier n'auraient pas suffi, si nous n'avions eu
la precaution d'en augmenter le nombre et de les
garder A part comme reserve en divalisant la pauvre
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d6pense de la Providence. Beau nom pour notre maison, je vous assure, car elle est une image, quoique
bien petite et bien pauvre, de la Providence; toutes
les oeuvres y sont reunies.
Je voudrais bien une petite relation de notre f&te
dans les Annales.
Excusez cette longue lettre, je vous en prie. Priez
bien pour moi, qui le fais pour vous de tout coeur
chaque jour et veuillez me croire en Jesus et Marie
Immaculee, ma Respectable Soeur,
Votre tres respectueuse et affectionnie, qui vous
embrasse de tout coeur,
Soeur SAVOYE,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

BRESIL
Lettre de Saeu BERNIARE, Fille de la Chariti,
i la TRts HONOREE MERE
Barbacena, 15 juillet

1933.

MA TRtS HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Le college de I'Immaculde-Conception de Barbacena 6tend de plus en plus ses oeuvres, grace a Dieu,
et en cette annee sainte et particulierement benie
pour la Communaut6, il a eu la grande consolation de
voir se r6aliser, le 4 juin, beau jour de la Pentec6te,
la belle fte de l'inauguration de sa nouvelle chapelie,
c6r6monie qui fut faite d'une facon particulierement
solennelle et grandiose.
Depuis longtemps, I'on revait de donner une
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demeure plus convenable A Notre-Seigneur, en meme
temps qu'assez spacieuse pour le personnel de l'6tablissement et le peuple du quartier, vu qu'il ne se
trouve aucune 6glise de notre c6t6, le college 6tant
assez retire de la ville.
Avec le secours et la protection de la divine Providence, le concours de personnes charitables et le zele
de nos cheres sceurs et 6leves, nous avons pu faire
construire le cher edifice sous le vocable de NotreDame de la M6daille-Miraculeuse. Notre bonne Mere
Immacul6e se trouve belle et majestueuse dans sa
niche, au fond du sanctuaire, oi le beau soleil du
Bresil jette ses rayons & travers les vitres orangees,
ce qui donne l'aspect d'une apparition constante aux
premieres lueurs de l'aurore.
Les deux vitraux, de chaque c6te, repr6sentent les
diverses apparitions &notre Bienheureuse Sceur Catherine Labour6 et & Sceur Apolline Andriveau. Notre
chapelle est assez vaste, tres claire, avec communication lat6rale pour les el6ves. L'entree principaie, pour
le peuple, se trouve A la facade. M. le prifet, tres bon
catholique, a fait poser I'installation 6lectrique sans
que nous ayons eu un sou & d6bourser.
Le beau jour de la Pentec6te fut d6sign6 pour
l'inauguration. Mgr I'archev&que du diocese, Dom
Helvecio Gomes de Oliveira, avait lui-meme pose la
premiere pierre I'ann6e pr6c6dente, accompagn6 du
president de l'Etat; il voulait 6tre de cette nouvelle
fete. Ce fut lui qui c6elbra la messe, la premiere qui
fit dite a Barbacena; il y avait foule.
De grand matin, nous fi~mes 6veill6es par les detonations vibrantes de fusees, parties du voisinage. I y
eut communion g6nerale pour tout le personnel de la
maison et ses diverses associations; les 6leves 6taient
vetues de blanc, avec ceinture blcue, et portaient le
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cher blason sur la poitrine. A huit heures, btnediction
de Ia chapelle par Mgr I'archevaque. Etaient presents
un grand nombre d'ecclesiastiques et de religienses,
les autoriths de la ville, ]e commandant de la place et
son 6tat-major. M. le chanoine Braga fut le pr&dicateur de la journke. 11 compara cette fete a la belle
fete de la Pentec6te, oit le Saint-Esprit ne pouvait que
diverser abondamment ses graces et benedictions sur
cbacun des assistants et particuliirement sur les personnes qui avaient contriboe i l'6rection de ce temple
divin.
La messe fut chantee pai les orphelines de l'asile et
les 6lves du collge, accompagnees de divers instraments de musique, tandis qu'au dehors, I'air retentissait des vibrations sonores de f'orchestre imposant do
neuvime bataillon des militaires, faisant echo & la
voix argentine des cloches, qui s'ebranlaient dans la
belle tour dominant la colline.
Un banquet, preparE et servi par les anciennes
eleves, reunit ensuite le clerg6. A la fin, Son Excellence fit tirer les dons du Saint-Esprit aux assistants.
La presidente des Enfants de Marie remercia Sa
Grandeur au nom des t~eves et de I'Association. Le
digne prxlat, toachC, r6pondit tres paternellement,
exprimant sa grande satisfaction de se trouver au
milieu des membres de la famille de saint Vincent en
an jour aussi solennel.
A deux heures, reunion A la salle des fetes, situde
au-dessous de la chapelle. Les 6EIves avaient prepare
une s6ance d6licieuse en I'honneur de Son Excellence.

Les vivats et les applaudissements ne manquarent pas
A l'adresse de Mgr l'archeveque, de la chere Communaute et des insignes bienfaiteurs. On f&tait en
meme temps I'inauguration de la vaste salle destin6e
anx seances dramatiques, litteraires et rcer6atives, de
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mime qu'au cinema 6ducatif. Une partie de la salle
est destin6e a la salle d'etudes.
Le soir, eut lieu un salut solennel,suivi du TeDeum
et du couronnement de la sainte Vierge, oi bon
nombre d'anges et d'Enfants de Marie, ricenment
admises dans l'Association, formerent un vrai cortege

c6leste, pour d6poser sur la tete de notre auguste
Reine du Ciel le precieux diademe, de mwme que
1'offrande d'un grand coeur qui contenait les noms de
tous les bienfaiteurs. Rien ne manqua a cette consolante et belle journe, qui fut encore agrhmentie par
une atmosphere azur4e et des plus pures, oiu se reflbtaient les multiples rayons du bel astre tropical, si
doux et si suave en cette saison.
Aussi, c'est en b6nissant Dieu que nous cloturimes
ce beau jour, reconnaissants envers le bon Maitre qui
ne fait jamais d6faut a qui met en lui son entiere
confiance.
Le lendemain, la chapelle ouvrait de nouveau sa
grande porte pour une messe en 'honneur des insignes
bienfaiteurs, qui se trouvaient tout heureux d'avoir si
bien employ6 leur offrande.
Depuis lors, notre chore Immacul6e recoit quotidiennement de nombreux visiteurs, qui s'agenouillent
a ses pieds, pleins de confiance; ils nous assurent
qu'ils obtiennent beaucoup de graces, par l'intercession de la Bienheureuse Saeur Catherine. Nous en profitons souvent pour distribuer la chere Medaille, tout
en faisant connaitre son origine.
Quant a notre college, il continue paisiblement ses
oeuvres sous la protection de sa precieuse Patronne,
Mere toute-puissante et particulierement vigilante sur
notre ecole normale, ses internes, demi-internes et
externes; Mere douce et compatissante pour nos
nombreuses petites pauvres de l'externat Saint-Michel.
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Avant de terminer I'ann6e scolaire, nous f&tei-ons

aussi solennellement la beatification de notre chore
Soeur Catherine, de concert avec nos trois autres maisons de seurs, qui, avec nous, ne font qu'un cceur;
elles se trouveront doublement unies pour redire a
Marie son amour et ses bienfaits. Enfants et sceurs
rivalisent deja pour les pr6paratifs, non seulement en
d6cors, mais en petits bouquets spirituels, fruits de
leurs efforts annuels; ce qui sera une double offrande
a notre bonne Mere du Ciel, par I'intercession de son
humble Voyante. Et, une fois de plus, en cette Annie
Sainte, les vofites sonores de notre pieux sanctuaire
retentiront au son du Magnificat, oi les voix harmonieuses de toutes les Enfants de Marie de Barbacena
reunies, en ce beau jour, rediront i la Reine du Ciel
sa gloire et ses grandeurs, de meme que notre 6ternelle reconnaissance.
C'est en la suppliant pour vous et nos v6nir6s Sup6rieurs dans une humble priere, confiante et ardente,
que je me redis, en 1'amour de Jesus et de Marie
Immacul6e, ma Tris Honor6e Mere, votre tres humble
et ob6issante fille.
Soeur BERNIERE,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

ACTES DU SAINT-SIEGE
L'OFFICE DE SAINT GABRIEL A VIRGINE PERDOLENIE
Par dicret du 13 avril 1932, la Sacree Congrigation des
Rites a concde P1'office de saint Gabriel a Virgine perdolente.
La procure g6ndrale se tient a la disposition des superieurs
qui voudront recevoir les feuilles du missel et du briviaire.
LA BIENHEUREUSE LOUISE DE MARILLAC
DECRET D'APPROBATION DES MIRACLES

DECRETUM
Parisicn. Canonizationis B. Ludovicae de Matillac,
Viduae Le Gras, ConfundatricisSocietatis Puellarum
a Caritate.
SUPER DUBIO

An et de quibus miraculis constet #ost indultam eidem Beatae
ab Apostolica Sede venerationem in casu
et ad effectum de quo agitur.
Miserentis Dei providentia ut tot tantisque malis occurreret,

quae ex bellis profluebant seu externis seu civilibus, decimo septimo saeculo Galliam ita vastantibus, ut horrenda quae
losephus Flavius in historia de iudaico bello narrat, facta
quaedam renovarentur, insignem suscitavit virum, Vincentium a Paulo, eique coadiutricem efficacissimam in eo arduo
caritatis opere perficiendo adiunxit, LUDOVICAM DE MARILLAC,
Viduam LE GRAS. Ea Parisiis, sub saeculi XVI exitum, e
nobili gente orta, brevi annorum spatio utroque parente
orbata, et tutelae piissimi avunculi Michaelis commissa,
claustralis vitae amplexandae desiderium, quod mature
conceperat, moderatoris conscientiae suae consilio humiliter
postponens, Antonio Le Gras, genere et christianarum
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virtutum splendore spectatissimo, anno 1613 nupsit, ex eoque
filium genuit.
Anno 1625, viro pie defuncto, viduitatis votum nuncupavit,
et sub prudenti et sanctissimo Vincentii a Paulo moderamine,
,omnigenis caritatis operibus ad mortem usque heroice incubuit. Qua urgente caritate, novo in Ecclesia exemplo, mulierum Societatem condendam feliciter suscepit, quae extra
claustra omnibus pauperum necessitatibus subvenirent;
sapientissimis ad id regulis, eodem S. Vincentio approbante,
ab ea conscriptis.
Meritis onusta die decima quinta Martii anno 1660 ad
Superos evolavit.
Leonis Papae XIII s. m. auctoritate, Beatificationis huius
Dei Famulae causa apud Sacram Rituum Congregationem

introducta est : servatisque de iure servandis, Benedictus
Papa XV fel. rec. Beatificationis honores ei die 9 Maii a. 1920
solemniter contulit.
Novis a Deo, ut ferebatur, eius intercessione patratis portentis, biennio post, Canonizationis causa fuit resumpta, et
super duabus sanationibus Parisiis et Panormi adornati sunt
processus, pro quorum iuridico valore diebus 8 Iulii a. 1925
et 20 Aprilis a. 1932 ab hac Sacra Congregatione edita sunt

decreta. Quum autem postea, quae Panormi evenerat, sanatio
seposita fuerit, de alia mira sanatione Labaci processus est
constructus, cuius iuridica vis per decretum datum die
i Februarii anni huius probata fuit. Itaque de sanationibus,
quae Lutetiae Parisiorum et Labaoi contigerunt, disceptatum
est.
Soror Teresia (in sacculo Maria) Darracq, e Societate
Puellarum a caritate S. Vincentii a Paulo, iam inde ab

anno 19o8 Pottiano morbo tentari coepit, qui per duodecim
annos, accedente meningite spinali tuberculari, eamdem dire
vexavit adeo ut, flaccidis paralysi inertibusque cruribus,
lecto affixa, viribusque corporis in dies deficientibus, iam
morti proxima videretur. Quum incassum omnes medicae
curatioaes cessissent, Beatae Matris LUDOVICAE auxilium per
binas integras norendiales preces infirma et consorores
implorarunt. Et miruml dum ipso mane diei 28 Maii
anno 19ao, decimae nonae post Eiusdem Beatificationem, in
pessimis, uti antea, versabatur teterrimi morbi conditionibus,
hera ante meridiem decima, Sorer Teresia derepente, depulsis
illico doloribus, novam veluti vitam in se influere sentit, e
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lecto surgit, ad domesticum sacellum, nemine adiuvante, seý
confert perfecte sanata.
In quem morbum, uti periti physici testantar, non amplius
reincidit. Unanimis est Peritorum sententia in amiraculo
conclamando. Parisiis haec evenere.
Soror Veronica, in saeculo Agnes, Hocevar, ex eadem Societate, tuberculari diathesi ab adolescentia affecta, primaria
adenopathia hilari peribronchiali et mediastinica tu-berculari
laboraverat, pleurite par.tcr tuberculari fuerat afflicta Exiede
pleuropericardicae adhaesiones cum myocardica insufficientia
processerunt, quae in iuge vitae periculum Sororem adduxerunt, quaeque insanabiles erant, uti concorditer docent in
arte Periti. Eo autem res derenerat, ut infirma anhelo saepe
pectore spiritum aegre traheret, frequentibus cordis pulsationibus moleste laboraret, totoque debilitata corpore in peius
quotidie, sine ulla spe, rueret.
lamvero hora post meridiem quinta diei 29 Januarii
anno 1926, novendialium precum ad B. LuDOwICAE implorandam intercessionem ultimae, Soror Veronica in instanti et
perfecte sanata est, ita ut graviter laboriosa officia, a quibus
diutissime omnino impediebatur,sine ullo incommodo iterum
suscipere valuerit, et in optima a praegresso morbo recuperata valetudine, perseveraverit, uti periti physici testantur.
Ex quibus omaibas miraculi character dare in hac sanatione
elucet, prouti etiam omnes adlecti ab hac Sacra Congregatione periti unanimi sententia agnoscunt.
Sanatio haec Labaci contigit.
De priori sanatione Parisiensi, Antepraeparatoria Comitia
apud Rmum Card. Alexandrum Verde, Causae Ponentem seu
Relatorem, die 28 lunii 1932 habita sunt. De altera Labacensi
Antepraeparatoria Congregatio apud Eumdem Rmum Cardinalem die 9 Maii mensis hoc eodem anno habita est. Praeparatoria ver. de utroque asserto miraculo apud Vaticanas
Aedes die 18 Iulii mensis: Generalis demum coram Ssmo
D. N. die 24 nuper elapsi mensis coacta est. In qua Rmus
Cardinalis Alexander Verde, Causae Ponens seu Relator,
sequens proposuit Dubium: Anet de quibus miraculisconstet.
post indultam Eidem Beatae ab Apostolica Sede veneratione;nt
in casu et ad effectum de quo agitur.Rmi Cardinales, Officiales
Praelati et PP. Consultores suum quisque protulere suffragium. Ssmus vero D. N. cunctari aliquantis perduxit, divini
uminis copiam communibus precibus imploraturus.
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Ad mentem vero suam pandendam hanc diem primam
Novembris mensis congrue selegit, ut in hac sollemni Sanctorum Omnium festivitate novo miraculorum fulgore haec
insignis caritate muller illustrata appareret, quae vere de tribulatione magna ad caelestem patriam victrix pervenit.
Quapropter Rmos Cardinales Camillum Laurenti, S. R. C.
Praefectum, et Alexandrum Verde, Causae Ponentem seu
Relatorem, una cum R. P. Salvatore Natucci, Fidei Promo-

tore Generali, meque infrascripto Secretario ad Se acciri
iussit, et, sacrosancto Eucharistico Sacrificio religiosissime
litato, eisque adstantibus, pronunciavit : Constare de duobus
miraculis, BEATA LUDOVICA DE MARILLAC VIDUA LE GRAS
intercedente, a Deo patratis, scilicet : de instantanea perfectaque sanatione tur
Sororis Teresiae Darracq a morbo
Pottiano dorsali cum spinali meningite tuberculari coniuncto,
tur Sororis Veronicae Hocevar ab insanabilibusadhaesionibus
pleuropericardicis cum insufficientia myocardica.
Hoc autem decretum promulgari et in acta S. R. C. referri
mandavit.
Die i Novembris Anno Domini 1933.

CAMILLUS CARD. LAURENTI,
L. S.

S. R. C. Praefectus.
Alfonsus CARINCI.
S. R. C. Secretorins.
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LIVRES

E. MARIEMY. Saint Vincent de Paul. Toulouse,
tions du Clocher, 1933. In-8 de 64 pages.

Edi-

Delicieux opuscule, plein de gi8ce et de fraicheur, qui sera lu avec
plaisir et fera aimer saint Vincent de Paul.

Ponciano NIETO. La Beata Catalina Labourz y la
Medalla Milagrosa. Madrid, Imprenta Regina, 1933.
In-12 de xiv-3o8 pages.
La Milagrosa est, en Espagne, l'objet d'une profonde veinration.
Dans le dernier numero des Annalesitait annonc6 I'excellent ouvrage
de M. Daydi sur la Bienheureuse Catherine et ses visions; voicd maintenant une seconde vie en espagnol, due & la plume d'un autre confrire,
avantageusement connu par sea ecrits sur les deux families de saint
Vincent.
M. Nieto a eu la bonne fortune de dicouvrir, dans une maison de
sours de Madrid, le premier rkcit des apparitions, kcrit Ie 5 aotis 833
et sign6 du nom de notre ancien confrere, M. Lamboley. Document
encore inidit, oil sont relatees les visions du coeur de saint Vincent et
celles de la medaille.
On sait que Ie creur de saint Vincent apparut & sour Catherine
en 183o, et on ajoute communement aujourd'hui que ce fut pendant la
neuvaine de la translation des reliques. Cette tradition ne remonte pas
bien haut.
Avant iS8S, ii etait reu de tous que I'apparition avait eu lien as
mois de juillet, pendant l'octave de la fete de saint Vincent. C'est ce
que nous lisons :
°1 Dans le document Lamboley (i833);
20 Sur la gravure repandue alors dans toutes nos maisons;
30 Dans la biographie de M. Aladel (1873);
40 Dans la Nolice surle ritablissementde la Congrigalionde la Mission,
par M.

Etienne

(1870).

Nul doute que M. Aladel ne partageAt cc sentiment, car c'est lui qui
a renseigni ses contemporains.
II est vrai, senur Catherine ecrit & M. Aladel, en 1856, que la vision
du cour cut lieu pendant la neuvaine de la translation. Mais, cela
etant, il eat tout naturel que le lecteur se demande :
8
to Pourquoi, avant 1 56, M. A'adel 1'a-t-il plac&e pendant l'oclave de
juillet ?
20 Pourquoi, apris t856, M. Aladel, Uf. Etienne et autres restent-ils
sur leurs positions ?
J'aurais d6sird que M. Nieto s'expliquAt sur ces deux points.
Ce n'cst pas, au reste, la seule circonstance des visions qui ait besoin
d'6claircissements; il en est d'autres sur lesquelles n'a pas encore &t6
pro;ette une lumiere suffisante; un examen attentif pourrait amener
des retouches aux rdcits couramment adoptes aujourd'hui.
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Quoi qu'il en soit, l'ouvrage de M. Nieto est de ceux qu'on n'hisite
pas k recommander.

Ernesto CASSIARI.

La Beata Caterina Labouri.

Roma, 1933. In-8 de 205 pages.
Cette nouvelle biographie de soeur Catherine vient d'etre &clite &
l'occasion de la beatification. C'est une simple vulgarisation, a l'usage
des fideles, du r6cit aujourd'hui repandu de la vie de I'humble skeur,
de ses visions, des origines de 1'Association des Enfants de Marie et
des progris de la Cause de beatification.

Joseph ALOUAN. La Bienkeureuse Catherine Labour4,
voyante de la Midaille miraculeuse. In- 2 de 26 pages.

En arabe.
Recit simple et abrige des apparitions de la nouvelle Bienheureuse.
L'auteur, auquel on doit deji une Notice historigue sur la Midaille
miraculeuse, a voulu de nouveau attirer l'attention des catholiques de
langue arabe sur l'heureuse privilegiie de Marie et les merveilles de la
mbdaille. A l'occasion de la beatification, un renouveau de confiance
s'impose.

Un lys dans la vallie. (En d6p6t a la Maison-Mere

de la rue du Bac.)
Poeme en quatre tableaux, dedid aux Enfants de Marie. Dix personnages et plusieurs figurantes. Une jeune fille pent aislment joner le
role du pere de sceur Catherine, avec une grande blouse de paysan.
D6cors divers. La partic musicale demande a etre soignee. Duxre : une
heure et demie.

Agnes GOLDIE. Histoire de la Midaille miraculeuse
racontie aux enfants.
Ce qu'il faut aun enfants, c'est un r6cit simple, image, accompagn6
d'illustrations colories et nombreuses. Agnes Goldie riussira certainement k les intiresser.

Novena e Lode della B. Caterina Laboure. Casale

Monferrato, casa della Missione. 8 pages.
Simple feuillet de propagande,

Cantates en
Laboure :

k'honneur de la Bienkeureuse Catherine

i° Cantated Marie Immaculee. Musique de l'abbW Louis Boyer.
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2a La Bienhljruse Catherine Labourd. Paroles de P. M. Roque;
musique de I'abbi Louis Boyer.

Pietro CASTAGNOLI. II Cardinale Giulio Alberoni
(Collection Monografie del Collegio Alberoni), t. III.
II Legato Pontificio. Piacenza, College Alberoni, 1932.

In-4 de 305 pages.
Voici, avec le troisieme volume, la fin du grand ouvrage de M. Castagnoli : grand non seulement par l'ampleur, mais aussi par I'importance et la grande somme des recherches qu'ii suppose. Le college
Alberoni se devait de nous donner 1'histoire de son illustre fondateur;
it s'est acquitt6 de sa dette de reconnaissance avec honneur.

Joseph ALOUAN. Abrigi de l'arabe correct. Jounieh,
1932. In-I2 de 114 pages.
Apprecier cet ouvrage est chose vraiment difficile pour qui ne coanait
pas l'arabe. Le nom de l'auteur, au reste, en garantit la valeur.

Joseph ALOUAN. Office, prieres et cantiques en l'honnert de sainte Anne. Beyrouth. In-i8 de 56 pages.
M. Alouan a dcrit ces pages, toujours en arabe, pour la confrdrie de
Sainte-Anne, irigke a Beyrouth dans la maison centrale des Filles de
la Charit,.

Joseph COLSEN. Mr Ariens. In-8 de 118 pages.
Mgr Arins, docteur en thdologie, est mort en Hollande le 7 aofat 9ga8.
M. Colsan a toula perpdtuer son souvenir, et c'est pourquoi ii a compose cette intiressante brochure.

Henri WATTHL. L'(Euvre hospitaliere de la Maison
du Missionnaire. Paris, Hatier, 1933. In-8 de 40 pages.
M. Watth6 est infatigable. Au milieu des occupations absorbantes
que lui donne la Maison du Missionnaire, surtout au fort de 1'te, ii
trouve le temps de prendre la plume pour faire connaitre au loin son
origine, ses progths, ses avantages et le nom des h6tes qu'elle regoit.
Cette courte brochure a 6td compose pour servir d'appendice an Petit
Atlas des Missions catholiques compose par Mgr Boucher.

Quatre-vingts jours aux mains des Rouges (5 octobre23 d6cembre x930). Pikin, Impr. du P6tang, .933.
In-12 de go pages.
Ces pages nous donnent Ie c Journal de captivit6 des Filles de la
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Charit~ dz Kianfu a, tcrit par l'une d'elles. Elles n'appreudront rien
de neuf aux lecteurs des Annales, mais pourront interesser d'autres
milieux et montrer & tous que nos missionnaires, seurs et pratres, out
besoin de beaucoup de courage et de beaucoup de prieres.

Joseph VAN DEN BRANDT. Catalogue des principaux
ouvrages sortis des presses des Lazatistes h Pikin de
z864 A 193o. P6kin, Henri Vetch, I933. In-4 de
124 pages.
La liste comprend 493 ouvrages. Elle montre le beau travail accompli
dana noire imprimerie du Petang depuis soixante-dix ans. En parcourant ce catalogue, on ne peut s'empacher de penser au si bon et si actif
frtre Maes, qui, nommni directeur de Pimprimerie, en mars 187S, par
Mgr Delaplace, est rest6e
son poste jusqu'en l930, donnant i tous
l'exemple du Ita-ail intelligent et acharn6. Arrache i son imprimerie
par I'obeissance, presque A la veille du jour oi ses quatre-vingts ans
allaient sonnet, il est de ces vaillants qui ne comprennent pas qu'il y
ait une limite d'ge quand il s'agit de travailler. Le frbre Van den
Brandt le continue; puisse.t-il, lui aussi, vivre au milieu de ses ouvriers
jusqu'a ce que ses forces soient affaiblies par 1'ge !

Chanoine Francis TROCHU. La Bienheuwezse Jeanne-

Antide Thouret. Lyon, Vitte, 1933. In-8 de 475 pages.
Quand M. Ie chanoine Trochu reiditera son ouvrage, il l'intitulera
Sainte /eanne-Antide Thourct. La Mure Thouret a franchi, en effet, la
dernikre etape dans la voic de la glorification par l'Eglise.
A vingt et un ans, el.c e entit attirie vers les Saeurs hospitalirres
de Beaume-les-Dames. Vint ensuite le disir de s'enfermer au Carmel.
Lea Filles de la Charit6 finirent par I'emporter; la lecture de la conference de saint Vincent de Paul sur les v6ritables filles des champs lui
plut tellement que de son esprit disparut toute hesitation.
Par une nuit de juillet 1787, elle quitte sa famille, franchit Irente
lieues et arrive k l'hI'pital Saint-Luurent de Langres, oi se feront ses
trois mois de postulat. Les jours se succedent. Au soir du Ier novembre,
elle frappe . la Maison-Mere du faubourg Saint-Denis. La M1re Rende
Dubois la recoit affablement.
- Quel Age avez-vous, mon enfant?
- Vingt-deux ans, ma Mere.
- Vingt-deux ans, c'est un bon Age, que savez-vous faire ?
-

Rien, ma MWre.

- C'est bon, ma fille.
Celle qui ne savait lien fut employee, pendant son seminaire, a la
lingerie, h la boulangerie, k la buanderie, a la cuisine, A la basse-cour,
et on s'aper~ut qu'elle savait tout faire.
Mais cette Franc-Comtoise robuste, 6prouvde par la fatigue des
exercices et lea mortifications de la Regle, ne tarda pas i diperir. La
fiwvre la minait; une eruption survint a la tate et gagna le front. Le
jour rlgulier de ia prise d'habit approchait; n'allait-on pas la renvoyer?
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De tout son cour elle priait saint Vincent de !ui venir en aide. Elle
fut exaucee.
Et bient6t, it fallut partir pour Alise-Sainte-Reine. a A Sainte-Reine,
lui dit la Mire Dubois, vous prendrez des bains qui achbveront de vous
guerir. On ne peut pas, lk-bas, avoir les exercices aussi regulibrement
qu'ici; sauvegardez du moins I'oraison du matin. w
La santt ne revint pas vite. Pas de maladie caractirisee, mais une
fihvre debilitante, accompagnek d'*vanouissemeats ; un 4tat de langueur
dont le midecin ne s'expliquait pas la cause.
On jugea prudent de Ia changer d'air un an apres son arriv&e i
Sainte-Reine et meme de la rapprocher de son pays natal en-la planant
SI'h6pital de Langres. L.•, son sejour fat de plus courte durte. Trois
mois aprhs, en janvier 1789. on la transfraiitt 'h6pital de Sceaux.
Vinrent les mauvais jours. L'aum6nier prata serment. Elle demanda
son changement et fut placee dans la capitale, i 1'hospice des Incurables.
Jean de Beyries, assistant au seminaire des Missions Etrangeres,
confessait les soeurs de la maison. Tout alla bien tant qu'il conserva
son emploi. La nomination d'un intrus par I'archeveque constitutionnel
Gobel jeta 1'effroi parmi les scurs. Plus d'exetcices de pi6t6 en commun; on Ie d6fendait. Plus de messe, plus de communion, car les
sowurs ne reconnaissaient pas I'aum6nier. . Chacune s'arrangea comme
elle put. L'ingduieuse Jeanne-Anlide iransforma en oratoire, pour son
usage personnel, le reduit du charbon de Pun des 6tages. Agenouillie
dans le poussier noir, 6clair6e seulement par une fente de la porte, elle
accomplissait de son mieux ses devotions ou faisait les lectures spirituelles prescrites par la Rigle. Un jour qu'on la cherchait, elle quitta si
brusquement sa cachette qu'elle roula dans 'escalier tout proche et
faillit s'y briser une jambe. u
Un jour, des soldats entrirent & 1'h6pital et mirent les sceurs I la
porte. On les recueillit I la Maison-Mere. La directrice du seminaire
lui commanda d'apprendre i 6crire. Quatre legons lui furent donnees,
de la durke de quelques minutes; apris quoi, elle savait signer son
nom et former quelques caractires. Sa premiere lettre fut pour M. de
Beyries, son ancien confessetr.
Au d6but de x79a, Jeanne-Antide etait I l'h6pital de Bray-sur-Somme.
Vers la mi-avril, les sceurs recurent ordre de se r6unir h la chapelle.
Seule, elle manquait I l'appel; elle avait escaladi Ie mur du jardin.
Le president du comite signifia aux religieuses qu'un decret du 4 avril
leur interdisait le port de I'habit religieux, puis, sous menace de graves
peines, il leur intima I'ordre de jurer fid6lit6 aux lois. Les pauvres
soeurs, privies de conseiller et persuadees qu'il n'y avait pas de mal pr&ter serment, se soumirent.
Una bittue da as lenclos fit decouvrir la fugitive. a Ah! tu te sauvais
lui cria un soidat; tu tiens done i etre martyre ! - Je ne demande pas
mieux s, riposta la soeur. Un coup de crosse dans la poitrine lui brisa
deun c6tes, qui se croisbrent. Elle tomba ivanouie. Un repos absolu,
lui fat command6. Quatre mois s'6coulerent dans la souffrance. Comne
le mal empirait, on la mit en observation I I'bhpital de Peronne. Elle
reprit ensuite sa place I Bray, sans aller mieux; mais les discussions
avec sIs compagnes assermentees lui pesaient. Elle revint I Peronne,
puis fut appelke I Paris.
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L, on faillit Is perdre; pendant cinq mais, la mont nlamenaaImpossible de voir ua pretre. La Section ouvrait les portes le matii,
les fermait le soir et gardait les clefts
uit. Dans la jourae, ces
portes etaient suuveillees; Ics soldats entraient h volont de joar pour
faire 'exercice dans les coats. Un pretre fidle pat pen6trer, habill ea
soldat; il confessa et communia la paavre rnalade et lui recnmmanda
d'ofair ses soulfrances pour le salut de Louis XVI, executi q4ieques
jours avant. * Ah! repoadit-elle, que n'ai-je pa me pr6senter pour
mourir asa place ! *
Les seurs de Bray avaient appris avec peine la gravit6 de son mal.
Elles dcrivirent k la Mire gin6rale-une lettre touchante. u Non seulement, disaient-elles, smur Thouret eat innocente; c'est aue saiate fille
dont nons voudrions bien avoir Ies vertus. Enfia, intruites pr son
exemple, nous avons r4lracti un serment prooonce dans un acchs de
frayeur. > En portant celte letre a Ia malade, la snur assistante
observa : Voyez comme Dieu vous garde, ma fille; vous ne voustea
point justifide et il Pa fait pour vou. *
L'Extrame-Onction apporta a guirisoo.
Tsistes jours pour de pauvres religienses que ces jours de sspicion
et de terreurl On se rendait par petits groupes, en grand secret, dans
liK de ces maisons oh P'on savait qu'unpretre fidee cidbrait la messe.
BDs que seur Jeanne-Antide put marcher, la seur assistante la charges
souvent de porter les ornements sacres a des p6tres caches dams
Paris. EIle s'en revCtait sons ses propres vdtements. Comme elle itait
grande et mince, rice

ne paraissait an dehors. Elle risquait sa tete,

mais 'echafaud ae l'efrayait pas, car le martyre ,tait i'objet de ses
desirs.
Vint le jour, un jour d'octobre 1793, oi Ia Convention presacriit la
dissolution immediate de toute association. Jeaane-Antide quitta sl
Maisoa-MIre et se retira danU sa famille. Dans son pays natal, elle se
mit au service des malades, fit l'6cole et se devout, taut qu'elle put,
pour les pretres redfactaires. En quittant Paris, eUe avait loels
d'6migrer a & Pýtranger, au premier moment de calme, mpur y continuer sa vocation P. Le chemin de 1'exil fut celui du calvaire. Elle
passa en Suisse, puis de 1 en Baviere, ea-Autriche eosuite, et, fnaJement, elle revint Sancey, apris mille pripeties douloreuses.
La Compagnie des Fiiles de la Chariti ne s'itait pas encore reconstita6e. En attendant de pouvoir y zepreadre sa place, jeanne-Antide
ouvrit uae 6cole. Des auxiliaires se reunirent pen i pen autoar d'elle
pour s'occuper des eufaats, des pauvres et des maiades. Une de sea
assocides a un aom c'est Anne-Marie Javonuey, plus tard foadatrice
elloe-mee d'une commuunaut vou•e an salut des Noirs.
Quand parut le d6cret qui donnait l'existenee I~gale aux soars de
saint Vincent de Paul, soeur Thouret n'Wtait plus libre de disposer
d'elle-mzme. Ele se devait ses files, qu'elle ne pouvait abandeamer,
etau diocese de Besanqon, doat elle dependait canoaiqueiment. Samosi
dissolution des communsanl
s, elle aurait vicu et sezait morte soa
1'habit des Filles de Ia Chariti. L'amour de eet Institut ae la quitta
jammis. S'il lui fut impossible d'y sepreadre place, da moins eat-elle
coeu de le reproduire parmi ses Alles, aussi exactement qae poesible,
daps leur nom, lear habit, cura oeires, leurs rigles et lear epsit.
La fondatrice des soeurs de Besancon, appli•es par Pie VII a Fille
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de Ia Charit6 sons la protection de saint Vincent de Paul a, mourut le
24 sout 18a6. L'lnstitut comptait, cent ans aprbs, 7 500 membres et
997 fondations en Italie, en France, en Angleterre, en Egypte, en
Syrie et dans le Liban.

Mgr Armand OLICHON. Le pritre Andrt Ly, missionnaire au Se-tchoan (z692-1775). Paris,
In-12 de 421 pages.

Bloud,

1933.

Vie interessante d'un pretre indigene qui fut un ap6tre et un saint.
Andre Ly fut en rapports avec notre confrre
Mgr Mullener, vicaire
apostolique *in Se-tchoan. Le livre fousnit sur ce dernier quelques
renseignements in&dits; c'est pourquoi nous le signalons dans les
Annalcs.

Paul de JAEGHER. Anthologie mystique. Paris, Desclie De Brouwer, 1933. 376 pages.
L'auteur de Confiance n'a pas besoin qu'on le prisente au public, ni
que I'on vante un de ses livres. Le voici qui a recueilli, longuement
prifac6 et annote brirvement des extraits d'auteurs mystiques. Bien
entendu, la galerie n'est pas complete. Intentionnellement, on a laiss6
de c6t6 les grands mystiques, saint Bernard et autres, qui ont ecrit en
latin et dont les ueuvres, souvent traduites, sont partout. Une presentation est faite ici d'auteurs moins rdpandus. Encore ne s'est-on pas
attach6 a retrouver dans leurs ceuvres le developpement d'une m&me
idWe, I'idie de Dicu par exemple, ou celle de la Redemption. A un
cours de thdologie mystique, on a prefer& des extraits varies et on les
presente dans 'ordre chronologique de leurs auteurs.
Le P. de Jaegher justifie bien dans sa remarquable Introduction les
avantages et les fruits de la lecture des mystiques, I'actualit6 du sujet.
Lea faits et experiences dela vie mystique font, de nos jours, 1'objet
de beaucoup d'etudes de psychologie, theologie, asc6tisme. Les noncatholiques eux-memes en acceptent 1'authenticit&, garantie par des
t4moignages dignes de foi et d'attention.
Lea Neaices qui pr6cedent lea extraits situent bien la vie du mystique
et tracent d'un mot son caractere.
Les Extrails eux-mimes ou pages sont choisis de manikre i mettre
en relief, en regard des grAces extraordinaires et des jouissances de
I'amour divin, les rudes sacrifices qui les accompagnent et-en sont
comme la rancon. It etait important de montrer unies joies et croix.
II a'entre evidemment pas dans les intentions de l'auteur que ces
pages mystiques fassent la manne habituelle d'Ames encore pen expirimentdes dans les voies de Dieu. Mais lues avec sagesse, elle peuvent
faire beaucoup de bien. Elles ouvrent des horizons sur I'amour de
Dien, a• beaut6. sea perfections infinies. Eles sanctifieront leIs ames
par I'amour de Jesus-Christ et de sa croix. II y a nombre de pages tris
4mouvantes, toutes brflantes de charit6.

Claude TAVEAU. Le cardinal de Bhulle, maltre de
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vie spirituelle. Paris, Descl6e De Brouwer, 1933. In-i2
de 382 pages.
.pris l'ceuvre magistrale consacrie par M. labbi Bremond i la
gloire de l'Pcole franoaise, on pourrait s'etonner quil y eit place en
libhairie pour un autre travail sur la spiritualitc birullienne. Mais
l'etonaement serait plus grand encore, si la Congrigation de l'Oratoire,
premiire interess6e aus destinees de sa propre doctrine, s'eofermait
plus longtemps dans un silence timide on satisfait. L'Oratoire a pens&
rendre service a la cause tres chire du berullisme en liviant au public
ses experiences intimes.
Le volume qui parait aujourd'hui poursuit une double fin : rendre
accessible aux pretres, aux communautis religieuses, aux fidiles, le
meilleur des 6ciits de Berulle, et marquer un progres dans J'interprie
tation authentique de la doctrine.qui y est exprimee. A Ia fois, done.
pratique et sp6culatif, impersonnel et raisonneur, recutil de disciple et
deposition de timoin, Ie volume offre simultandment a ses lecteurs un
choix de testes et une 6tude de theologie spirituelle.
Autour des textes, rehaussant leur valeur contemplative, on trouvera
des considerations absolumeut neuves sur le g&tt de Berulle pour le
symbolisme, sur l'Plan de la volonte humaine vers Dieu, sur l'indigence
oh nous sommes tous du Christ, sur la psychologie de i'adherence, sur
les racines profondes de notre amour pour Jesus. On trouvera ensuite
une synthbse, la premiere peut-etre aussi complete, de I'asc6tisme de
1'Ecole franýaise.
Ce sont liautant de petites d6couvertes, ou, mieux, autant de modestes r6velations, qui vont tout A I'honneur de la tradition vivante
ripandue dans les milieus de l'Oratoire, et jusqu'k ce jour trop discretement voilie.
Le talent d'une plume jeune, souple, alerte, contribue i rendre
l'ouvrage attrayant pour la lecture spirituelle et suggestif pour la
meditation.

Edmond JOLY. La Chambre dessaints ta Rome. Paris,
Descl6e De Brouwer, 1933. In-12 de 272 pages.
La Chambre des saints d Rome, premiere des ceuvres posthumes
d'Edmond Joly, a par u seuil de 1'Annee sainte, qui a mis en marche
vers la Ville eternelle taut et taut de pelerins.
Rome est la capitale du Christ-Roi. La Chambre des saints k Rome:
C'est pour constituer i leur Souverain comme une garde d'honneur
que les ames pr6destinces de partout y accourent. De cette Rome si
sainte, elles font une Rome plus romaine el plus sainte encore. Les
endroits oh elles se fixent sont, plus que d'autres, des points d'affleurement de i'invisible, tout chauds des traces de l'Esprit divin !
Avee son g6nie universellement reconnu d'historiographe de l'art
sacri, Edmond Joly est le guide admirable qui permet i chacun de
nous de suivre r6ellement, on par la pensee, et d'une manitre vraiment
efficace, ce pilerinage de beaute et de foi. Avant de mourir, le
19 mai x932, it 6crivit a la gloire de la Mere de Dieu ce beau livre
Theotokos qui mettait dffioitivementle monde entre lesmains de Marie.
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La Chambre des saints & Rome est un magnifique hommage a la
splendeur de la ville pontificale. qui est aussi la ville de saint Ignace
t de saint Philippe de Neri etde ces convers franciscainaqui, disait-il,
prodiguaitntdans la rue Ie miracle comme le soleil. Jamais, depuis le
Parfum de Rome de Louis Veuillot, on n'avait manifest6 une telle foi
et trouv6 de tels accents pour c6lebrer la capitale du monde catholique.
le seal a haut lieu n de la terre, et pour nous faire penetrer dans I'iutimit6 mem deselus de Dieu.

Abbe Maurice COULOMBEAU. Chartres. L'Ame de la
Catkidrale. Paris, Desclee De Brouwer, 1933. In-12

de 186 pages, i

illustrations.

La cathedrale de Chartres est une Bible admirable, oh les personnages si nombreux d: ses porches et de ses verrieres presentent aux
yeux de tous la pensee chritienne du moyen Age. Continuant la tradition
de l'tglise, qui, dans les sidcles de foi, avait congu 1'art comme un
enseignement, le distingud archipretre de Notre-Dame de Chartres a
considera
qu'il 6tait de sa mission de faire connaitre a I'Ame de la
Cathedrale a. Les pages les plus remarquables et les plus eloquentes
de ce haut enseignement meritaient d'etre conservees. C'est ce qu'ont
penas les amis ttristes du chanoine Coulombeau, au nombre desquels
M. Louis Gillet, qui presente ces pages au public.
Table des matires. - Preface de Louis Gillet. I : D6dicace de la
Cathedrale; II : les Richesses spirituelles de Chartres; III : la Saintet& de la Crypte; IV : la Femme dans I'iconographie de la Cathidrale;
V : la Cathidrale invisible; VI : la Cathedrale inspirde.

A. Joseph CHAUVIN. La Communion miditle au pied

du saint Sacrement. Paris, Descle De Brouwer, 1933.
In-12 de 758 pages.
Nous empruntons a I'auteur les lignes suivantes :
SL'accueil si favorable qui a ete lait par un grand nombre de pr6tres,
d'ev4ques et m,.ne de princes de I'Eglise aux deux ouvrages : la
Passion midite au fied du saint Sacrement et la Messe mdilie anu ied
du saint Sacrement, a etR pour nous un precieux encouragement a continuer la serie de ces meditations.
La Communion m.dtie au fied du saint Sa:rement, dont nous
faisons paraitre une nouvelle edition, est le corollaire de la Messe
m7ndlee. La communion, en effet, n'est en d6finitive qu'une partie de
la messe, partic sinon essentielle, du moins tles importante, puisque
c'est par la communion que FAme chretienne pent s'identifier k JesusChrist, prtle et victime. a
Cet ourrage contribuera i faire mieux connaitre, aimer et recevoir
I'aimable Sauveur Jesus.

R. P. PIACENTINI. L'Ave Maria avec Bernadette.
Paris, Descl6e De Brouwer, 1933. 148 pages.
Le journal de la grotte de Lourdes apprecie ainsi cet opuscule :
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a Ce livre sort de a banalit : ri:he de fond et de forme, il constitue
un commentaire tlis doctrinal et trispieux de la Salutation ar.glique,
que viennent conirmer et rendre attrayant les paroles, les faits et les
gestes, les exemples de Bernadette. *
, C'est poetiquement pieux, sans minvrerie, ajoute an superieur de
grand seminaire; agreablemeat doctrinal sans pitention; 6leve et
cependant tr~ simple; un genre d'oraison toute faite pour ceux qui
ne croient pas savoir faire oraison et qui ne dedaigneront pas le.s
autres. ,
L'Imitation de J/sus-Christ. Trad. de Charles Grolleau. Paris, Descle De Brouwer, 1933. In-8 de XIV260 pages.
Pourquoi cette traduction nouvelle de 1'Imitation, alors que I'on ne
compte plus celles qui oat paru jusqu'i ce jour, parmi lesquelles
d'excellentes, comme celles de Lameanais et de Gonnelieu?
La reponse est facile. Les travaux anciens sont p6imei et ne peuvent
interesser que les erudits. Ceux plus r6cents, h de tris rares exceptions, out bien souvent laisse se perdre le meilleur de la pensei do
moine inconnu.
Or, une longue intimitE avec le texte original, une etude attentive
de nombreuses traductions francaises et etrangkres, ont persuade l'auteur de la version annonc4e ici que l'Imitation ne pouvait lirrer, dans
sa plenitude, la secrete et bienfaisante vertu, dont ce livre deborde,
qu'W celui qui, se soumettant completement & un module auisi parfait,
ne songerait qu'k le suivre pas i pas, en humble disciple soucieux de
ne rien perdre de ce qui fut trace par la plume iaspiree de I'admirable
maitre.
Si notre epoque rTclame aujourd'hni des traducteurs, quand ii s'agit
de chefs-d'ceuvze profanes, un respect absolu de lear forme et de leur
esprit, quelle discipline ne doit pas s'imposer celui qui tente d'offrir,
dans son integritd, un lirre tel que i'Imitation, trisor siculaire que se
passent de main en main des g6terations de fidHes avides d'en poisider
toute la substance?
M. tmile Baumann, dans son harmoniease et p6n6trante preface,
dit de la traduction de M. Charles Grollean qu'elle a . le m6rite d'une
attentive justesse, une telle aisance que I'on croirait suivre on texte
compos6 dans notre langue ». D'eminents religieux, ayant In les bonnes
feuiiles, ont prononc cc rare Cloge :- On croirait lire le latin. *
Que pourrions-nous ajouter h de tels jugements, sinon que nous
croyons ae pas snos tremper en affirmant que cette traduction nouvelle
rkpond k un besoin profond et deviendra le a livre-compagnon s des
Ames intitieures?

Dynam-V. FUMET. La Divine Oraison. (Cakiers de la

Quinzaine, 2' cahier de la 23" sirie.)
On a bien souvent commandi le Paler. Et cependant, la Divine Oraiso1 ne ressemble gnure & ce qni a et6 ecrit sTr la PriLec exemplaire
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Tant par la forme que par le fond, ce petit livre si dense est extremement curieux. Les sept propositions du Pater y sont creusees dans un
esprit d'adoration absolu et primitif qui rend cette m6ditation singuli&rement attrayante pour ceux que preoccupent les mystires du christianisme et non moins capable de ranimer chez plusieurs une foi chancelante.
II y a II le t6moignage d'une recherche philosophique et religieuse
bien personnelle, mais qui ajoute un 6lement precieux au renouveau
catholique de notre temps. Dynam-V. Fumet est ce musicien a qui
1'el6vation spirituelle et le stye original de ses ceuvres ont fait une place
A part dans le mouvement artistique d'aujourd'hui.

Accompagnement du Cantuale :
Ce precieux soutien du Cantuale nouveau, xzpandu partout en nos
maisons de la Congregation et des Filles de la Charite, vient de parattre,
en deux beaux volumes d'un format plus maniable que l'ancien.
Cea volumes, strictement reservis aux deux families religieses de
saint Vincent, seront envoyes incessamment par la procure de la rue
de Skvres aux nombteux confreres et seurs qui ont dejk donn6 leur
nom.
Ceux on celles qui voudraient s'ajouter k la liste les recevront k leur
tour moyennant 65 francs et lea frais de port.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
58. Sheehan (tdouard), eveque, 8 septembre 1933,
a Nanchang; 45 aDS d'Age, 25 de vocation.
59. Dallaspezia (Louis), pretre, 12 septembre, a Nazareth; 63, 39.
60. Fan (Eltienne), pretre, 5 aoft, A Tonglu; 5i, 22.
61. Weldon (Thomas), pr&tre, 16 septembre, a la Nouvelle-Orl6ans; 85, 56.
62. Defranceschi (Joseph), pr&tre, 23 septembre, a
Rio de Janeiro; 71, 52.
63. O'Reilly (Maurice), pretre, 25 septembre, a
Sydney; 67, 45.
64. Hombach (Augustin), archeveque, 17 octobre, a
Tegucigalpa ; 54, 34.
65. Delany (Richard), pr6tre, 23 octobre, a la Nouvelle-Orleans; 5o, 29.
66. Bacaicoa (Gabriel), pr6tre, 28 octobre, a Madrid;

54, 39.
67. Gonon (Claudius), pr&tre, 3 novembre, AShanghai;
61, 43.
68. Arratibel (Joseph-Michel), coadjuteur,

Io no-

vembre, A Madrid; 63, 57.
69. Silva (Jose-Maria), pretre, 18 novembre, a Funchal; 57, 39.
70. Silva-Monteiro (Joseph), pretre, 30 novembre, L
Felgueiras; 45, 36.
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NOS CHERES SCEURS
Marie Alberti, a Constantinople; 86 ans d'age, 49 ans de
vocation.
Marie Missonier, AClichy ; 79, 53.
Marie Pique, a Montolieu; 79, 54.
Philomene Thepault, A Madrid; 65, 41.
Marie Kumelj, A Novomesto; 63, 42.
Conception Mora, , Costa-Rica; 35, 14.
Marie Matern, a Lankowitz; 63, 37.
Teresa Rocca, A Luserna; 82, 58.
Orsola Pezzini, A Turin; 76, 53.
Daniela Mena, a Puerto; 47, 26.
Placida Goii, a Valdemoro; 76, 52.
Marie Morais, a Madrid; 44, 2r.
Emilie Lhotte, a Dieppe; 5o, 23.
Marie Gillot, a Rennes; 86, 57.
Zo6 Angles, a Clermont-Ferrand; 66, 43.
Marie Girard, A Arcueil; 72, 44.
Marie Horellou, a Montauban; 64, 35.
Marie Falcon, a Alencon; 88, 61.
Eleaonor Fitzpatrick, A Lanark ; 55,32.
Leonor Lagos, a Santiago; 86, 56.
Anna Schiller, a Pinkafeld; 58, 2i.
Ambrosina Cunha, a Seno Frio; 28, 8.
Agnes Redmond, a Dumbarton; 56, 35.
Marie Alex, a Montolieu; 71, 54.
Louise Desicy, A Clichy; 91, 59.
Marie Louvrie, h Narbonne; 69, 39.
Euginie Villain, k Clesmont-Ferrand; 54, 28.
Salezia Schwarz, a Banska-Bystrica; 37, i6.
Thb6rse Mauld, a Dult; 41, 14.
Thirhse Waligorska, a Chelmno; 3o, 8.
Maria Fernandez, I Cadiz; 70, 36.
Maria Urrizburu, a Valdemoro; 70, 45.
Filomena Casaseca, a Valladolid; 85, 57.
Maria Domingo, a Valence; 88, 66.
Victoria Gonzalez, a Valdemoro; 59, 3r.
Maria Pardell, A Jativa: 82, 6o.
Marie Bousquet, A Montolieu; 30, 2.
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Emma Lavallee, a Montolieu; 68, 3i.
Pauline Dumez, a Aniche; 74,
44.
Maria Merolla, a Naples; 58, 35.
Maria Tchao, a Shanghai; 35, ii.
Maria Vierra, a Diamantina; 29, 3.
Josephe Klancar, k Ljubljana; 41, 22.
Angele Kovac, a Ljubljana; 3o, II.
Anastasie Zlatar, a Ljubljana; 39,
14.
Olympe Mercier, a Montolieu ; 53, 3i.
Anna Santoire, a Ans ; So, 56.
PhilomBne Serra, A Turin ; 8, 58.
Maria Masoero, a Turin; 70, 43.
Marguerite Zucchi, a Turin; 74,
5.
Therese Jarc, a Ljubljana; 35, 8.
Antoinette Mussier, a Saint-Michel;
78, 49
Maria Arana, A Jerez ; 38, 8.
Maria Lopez, a Grenade; 71,
46.
Lorenza Pallas, a Cadiz; 40, 21.
Encarnacion Maria, a Tetonan; 29,
5.
Maria Aleman, a Logroio
; 33, 7.
Jeanne Maj, a Varsovie 45, 25.
Marie Mouton, a Bordeaux;
69, 42.
Charlotte Mihalicski, I Kaposvar;
43, ao.
Augusta Boyer, a Rodz ; 68, 44.
Marie Kauba, A Coatantinople;
74, 44.
Julienne Fauster, & Vienne; 38,
t.
Josephine Donciettx, a El Biar; 88,
66.
Marguerite Peyrst, a Casthagne
; 93, 7o.
Marguerite Mayoux, a Clichy; 73,
5r.
Marie Perret, I Montolieu; 7 o ,
5o.
Evangelina Speranza, A Positano;
80, 6o.
Marguerite Pitto, h Naples; 77,
54.
Maria Villani, a Naples; 56, 32.
Maria Ricdl, & Salzbourg; 3o,
5.
Juliana Moser, a Schwarzach;
63, 33.
Maria Polzelberger, a Schwarzach
; 51, 19.
Marie Maierhofer, a Vienne ; 63,
32.
Julie Szabo, a Pecs; 56, 35.
Marie Thivollier, A Saint-Germain-en-Laye;
60, 38.
Jeanne Fouchet, a Clichy;
70, 47.
Genevitve Mother6, A Montolieu;
34, 12.
Marie Moureaux, a Neuilly;
74, So.
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Gioconda Perino, A Alexandrie ; 67, 45.
Marie Primicerio, a Modica; 72, 45.
Eleonora Pucci, a Turin; 86, 64.
Marie Ballario, a Turin ; 49, 20.
Anna Brenner, a Chicago ; 77, 58.
Stefania Zatko, a Ladce; 21, 3.
Trinidad Zuluaga, a Cali; 43, 18.
Maria Aramendi, k Valladolid; 66, 41.

Hermenegilda Velaz, a Madrid ; 76, 58.
Antonia Elizalde, a Carabanchel; 78, 55.
Consuelo Lobete,

. Madrid; 34, 13-

Louise Frin, a Saint-Quentin; 84, 6i.
Jeanne Levrat, a Monastir; 69, 48.
Radegonde de Villedon, a Suresnes ; 38, i6.
Alice Merle, a Compisgne ; 32, 1o.
Anne Quemereuc, a Versailles; 64, 40.
Marie Bretin, a. Beyrouth; 8o, 60.
Eleonora Schneider, a Normandy; 86, 69.
Maria Rodrigues, a Pernambouc; 37, i3.
Helene Urutia, a Conception ; 6, 31.
Therese Pokloschek, a Veszprem; 72, 51.
Helene Hausmann, I Marianosztra; 58, 26.
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HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION
LIVRE IV. CHAPITRE XXVII. SOMMAIRE. -

De 1874 i 1918

M. BoRt, supirieur g6n6ral (suite)

M. Bore et la Maison-Mere. Ses conferences.

Nous avons parcouru les conf6rences de M. Bor6
qui suivent le cycle liturgique. Entre chacune d'elles,
le superieur g6neral intercalait, quand il n'y avait
pas de fete, une conference sur un article de nos
Regles communes. Il nous en reste soixante et une,
dont nous allons signaler les caracteristiques en suivant l'ordre des chapitres.
Le chapitre premier est expliqu6 par six conferences. Cest substantiel et simple. Nous avons deja
eu occasion de signaler que M. Bork a dans ses manuscrits des signes un peu cabalistiques, empruntes
soit A la geomefrie, soit aux langues orientales. En
voici quelques.exemples quise trouvent dans un grand
nombre de conferences: ( Soyez fiddles aux exercices Z.
- Dieu est la justice A. - La justice est le premier
-principe de la 8. - Le recueillement est le rassemblement de toutes les facultes de la Z et de la p. - On
allegue que c'etaient des saints; mais n'avaient-ils
pas la A. - Retranchez cette 9 propre et il n'y a
plus d'enfer, etc., etc. n
Le second chapitre des Regles est le plus riche:
il y a quinze conferences. Dans les maximes 6vang6liques en general, il oppose Jesus-Christ et Satan, et
-

8

-

230 -

il montre que ce mot Satan veut dire adversaire. C'est
un de ses procedes oratoires: il donne toujours 1'6tymologie des noms qu'il rappelle. En voici quelques
exemples empruntbs a diverses conferences : Sainte
Genevieve, dont Ie nom celtique veut dire Fille du
Ciel. - Vincent egale vainqueur, victorieux. - Ananie
signifie nude bienfaisante. - Mathias, don de Dieu,
Dieudonn6. - 11 parle contre les manies de la vie de
communaut6 et il dit que manie (en grec) veut dire
folie. - Agonie indique un combat. - Saintet6 vient
de sancire, c'est comme I'accomplissement d'un pacte
divin. - Saint Andri (Andreios) veut dire fort, viril.
Arretons 1a ces citations, pour ne pas trop ennuyer
nos lecteurs, et reprerons le chapitre 11 des Regles
communes.
Nous avons successivement des conferences pratiques sur les principales vertus recommandkes par
ce chapitre. II suit toujours le texte des Regles et
-divise habituellement sa conference en trois parties:
Motif, Nature, Mayens. Dans la conference sur la confiance en Dieu, il montre combien la recitation des
Psaumes est propre A exciter cette confiance. Dans la
conf6rence sur la simplicite, il compare ceux qui n'ont

pas cette vertu aux personnes qui sont louches; il se
sert du P. Faber pour expliquer la nature de cette
vertu. Remarquons, ce propos, qu'il cite tres souvent
les sources oh il va puiser ses id6es. II dit par exemple:
a Pens6es extraites d'une conference de M. Vicart i"
ce sujet. )) ((J'ai pris mes motifs dans Tertullien. >
« Les id6es de cette conf6rence sont tiries d'un excellent petit ouvrage de M. Mullassoux, cur6 de Bonneuil, pres Gonesse, 2e edition, 1868, chez Watelier,.
19, rue de Sevres.

)

II emprunte des idees a Dupan-

loop, et il dit de ce personnage que c'est un de nos premiers penscurs et ecrivains catholiques. a J'ai tir6 ces
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penskes de Mgr Gay: Vertus chr6tiennes. a 11 cite
souvent le P. Etienne, rapportant surtout les paroles
qu'il avait entendues de lui entre 1866 et 1874 et qu'il
avait pris soin de noter, soit dans son journal intime,
soit a la suite de ses canevas de conferences donn6es avant 1874.
Reprenons les conferences du chapitre II. Elles
fourmillent de traits interessants. Parlant du renoncecement, de I'indifference, il montre que, en nous attachant aux choses de la terre, i nos offices, a notre
maison, etc., nous sommes comme la petite fille qui tient
Ssa pouple, comme le petit garcon qui pleure quand
on lui enleve ses billes, etc. Dans la conference sur
l'uniformit6, il montre que la force des Allemands
dans la guerre de 1870 est venue de l'union; il dit
que nous devons etre uniformes comme les colombes
qui se recherchent entre elles- et qui chassent les corbeaux, lesquels ne leur sont pas uniformes. Ainsi
devons-nous chasser les originaux, qui sont pour nous
comme les corbeaux pour les colombes.
Dans la conference sur les persicutions, il a des
paroles tres fortes. Il rappelle que tons les saints ont
et6 persecutes, m&me dans leur communaut6, par leurs
frbres. II dit, entre autres, de saint Bernard que, 4 lorsqu'il faisait des miracles, sea religieux 1'accusaient
d'etre timiraire et que, lorsqu'il s'en abstenait, ils lui
reprochaient d'enfouir les talents de Dieu ). II a
ensuite des phrases qui paraissent etre des allusions
A des faits personnels, si on les rapproche de son journal intime. (( On examine vos d6fauts, on les exagere.
Etes-vous grave ? on vous dit fier et bautain. Les plus
avancis en spiritualit6 sont quelquefois les plus difficiles. ) I1 console ensuite les superieurs, et sans doute
il se console lui-m&me, en disant: u Dans l'exercice de
1'autoritk, la contradiction est inevitable. II faut risis-
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ter A des volontis opposees, A des intr&ets contraires
et secrets. S'il fallait contenter tout le monde, on
changerait plus souvent que le vent. , I1 termine en
montrant que la contradiction, la persecution sont
providentielles. Elles 6touffent l'orgueil; car l'autoritt porte a la vaine complaisance, a la presomption,
etil cite cette phrase.de Seneque: u Nul ne peut 8tre
parfaitement vertueux s'il n'a un excellent ami et un
grand ennemi. )
Dans la conference sur l'esprit primitif, il rappelle
les belles pages de M. ]tienne et il fait pressentir
celles de son successeur, attestant par la que les dignes
superieurs de la Congregation n'ont pas cherch6 a
rompre avec la tradition, mais qu'ils ont toujours et6
fidles A maintenir ce que M. Bore appelle d'un mot
emprunt6 a M. Alm6ras, u l'esprit traditionnel de la
famille, les pratiques et les usages de notre histoire
domestique ). Parlant ensuite du contraire de l'esprit
primitif, il I'appelle mauvais esprit. II insiste sur
a l'esprit d'opposition, qui n'a jamais 6t6 plus commun que dans notre siecle, o tout est jug6, tout est
mal interprete; on trouve a redire a tout ); sur 1'esprit
de contradiction, a qui soutient la contre-partie de
tout, qui s'entete, s'opiniAtre ,; sur 1'esprit d'ind6pendance, ' qu'on appelle une force de caracttre;
triste force! ) ; sur l'esprit de justification, ( impossible de les faire convenir d'une faute n.
Nous avons kt6 surpris de ne trouver aucune conference de M. Bor6 expliquant les articles du chapitre III
des Regles sur la pauvret6. Il est vrai que, si nous
avons beaucoup de conferences de lui, nous ne les
avons pas toutes. Mais si nous n'avons plus ses recommandations sur la pauvret6, il nous reste un t6moignage 6crit du soin qu'il avait de pratiquer cette vertu.
11 notait ses d6penses au jour le jour, et ce journal de
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comptes est extremement 6difiant. On voit qu'il payait
lui-meme tout ce dont il avait besoin. Les d6tails les
plus insignifiants y sont not6s, comme le ferait un
simple confrere soucieux de m6nager l'argent dont il
dispose. II a dipens6, tel jour, io francs pour ses
lunettes, un autre jour 7 francs pour sa montre, etc.
II a renouvel6 un abonnement aux journaux; il a paye
sa cotisation A la Sainte-Agonie; tout est marque,
meme les sommes les plus insignifiantes. A plus forte
raison, inscrit-il avec soin ce qu'il a d6pens6 pour ses
voyages, en y comprenant les aum6nes qu'il- a faites
en cours de route et en indiquant le nombre de compagnons qu'il avait avec lui. Si l'on veut un petit
sp6cimen de ses d6penses, on verra que ce n'6tait
guere luxueux: voyage A Meaux, 20 francs; Orleans,
Rouen, 5o francs; Berceau, 3oo francs; Normandie,
400 francs; Tours, 20 francs; Reims, 60 francs; Guise,

40 francs. Les voyages en dehors de France coftent
plus cher; mais, quand on songe qu'il prenait toujours
deux compagnonsau moins, c'est toujours selon la pauvret6. Angleterre, 700oo francs; Afrique, 2 ooo francs;
Allemagne, i ooo francs, sans compter les chapeaux
pour le voyage, qui ont cofit 32 francs.
Ilne note pas seulement ce qu'il d6pense pour ses
besoins personnels, il indique ce qu'il donne aux
autres, soit comme anm6nes, soit comme frais de
voyage. Donn6 a M. Stella, 5oo francs; . M. Fiat,
pour son.voyage a Dax, So francs; aux 6tudiants,
pour acheter la Somme de saint Thomas, 3io francs;
paye a la jeunesse une soiree de projections photographiques, 5o, francs; un pelerinage a Saint-Denis,
ioo francs; achet6 des tapis en caoutchouc pour les
corridors, 8xo francs.
Ses aum6nes et ses 6trennes sont mentionn6es avec
le meme soin : il donne souvent pour les pauvres de
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la porte; une ann6e, il donne 120 francs pour sa
fete, 5o francs comme 6trennes. 11 n'oublie pas le
fournean des pauvres, il donne quelque chose a 1'or-ganiste; on voit par ses comptes que le panigyriste
de saint Vincent recevait alors Ioo francs comme
honoraires.
M. Bore note 6galement les d6penses qu'il a faites
pour Gentilly : i1 a paye 420 francs la statue de saint
Joseph; 5oo francs celle de saint Vincent; rien n'est
omis, pas meme le verre de la pendule de Gentilly,
qui a cost6 io fr. 5o.
M. Bore a d6pens6 beaucoup plus pour aum6nes
que pour besoins personnels. 11 donne des ornements
a Saint-Flour, la statue de 1'Immaculee au Berceau,
221 francs; il paye une statue de saint Vincent a la
maison d'Origny, des habits aux orphelins de Folleville, une machine a ratisser pour la maison de l'Hay;
il donne 6galement pour la meme maison Io francs,
avec cette mention: Pour les colombes; il paye la
statue de saint Vincent de Chitillon-les-Dombes,
235 francs; la plupart des maisons de sceurs de Paris
et de la banlieue recoivent des secours. II faut mentionner specialement la rue Vaneau, la. MaisonBlanche, Reuilly, Saint-Roch, Arcueil, Louveciennes,
Montrouge, Eugine-Napoleon, Le Bourget, klancourt,
les Ternes, et n'oublions pas les L6ocadiennes de la
rue du Cherche-Midi, qu'il aimait beaucoup, parce que
c'6taient des enfants ramass6s dans les rues. 11 n'oublie
ni les ex-freres (comme il dit), ni les families des
confreres ou des swours. II ne donne pas seulement a
la double famille de saint Vincent, il donne aussi aux
etrangers. Voici quelques noms pris au hasard : Religieux d'Auvergne, Monastere de LUrins, Monastere
de Fr6jus, Dominicains, Passionistes, inond6s de
Toulon, pritres du Jura, un colonel carlisle, un Grec
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converti, un pretre armenien, -un juif converti, deux
hommes de lettres, un artiste, un icrivain, des Persans, des Russes, un enfant abandonn6, un domestique
.de la Communauti, des r6fugies allemands; les
sommes, en general, sont de 200 a 3oo francs; un jour,
cependant, ii donne 2 5oo francs; mais la rubrique
porte : a Pour M. S., d6sesp4r6. »
Ses aum6nes sortent de France. II donne a des
religieuses anglaises, i une ecole de Naples, aux

Visitandines d'Antoura, a Plaisance, a Turin, a
Beyrouth, a B6bek, a Smyrne (pour acheter des pantalons aux orphelins), a Lanark, a Brousse, a PNra, etc.
L'Institut Catholique recoit de lui i ooo francs par
an et il a envoye i oco francs a Rome pour les noces
d'or du Saint-Phre; ooo francs A I'archeveque de
Paris pour 1'6glise du Sacr6-Cceur. Nous avons ainsi
le total des depenses faites du i" mai 1875 jusqu'i sa
mort, mai 1878 : en tout, 9491o fr. go centimes.
Si nous avons cit6 quelques extraits du livre de
comptes de M. Bor6, c'est pour montrer que ce digne
Sup6rieur g6n&ral ne s'est pas jug6 dispens6 de pratiquer la sainte pauvret6 et qu'il a observ6 son voeu
comme le commun des mortels et mrme, peut-etre,
mieux que le commun des mortels.
Reprenons maintenant la suite des conf6rences.
Dans celle sur la chastetd, ii a des comparaisons
avec les paiens, et it dit que la chastet6 pr6tendue de
quelques personnages antiques est plut6t nominale.
Remarquons, a ce propos, que, dans ses conferences,
interviennent souvent les paiens, les musulmans, les
Igyptiena, les Grecs, les Juifs, les Orientaux. II cite
les Agyptiens -propos de la mort et des fun&railles;
les Orientaux & propos des marques exterieures de.
respect; mais ceux-qui reviennent le plus souvent, ce
sont les musulmans : il en parle A propos du recueil-
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lement, que les musulmans considerent comme le
principe de toute 6tude et qui joue un grand rble dans
-leurs 6crits asc&tiques; i propos de la misiricorde,
dont il est question dans le Koran des musulmans; de
leur fatalisme, dans lequel il ne faut pas tomber ; de
leur malheur de n'avoir eu que de faux modeles; do.
respect qu'ils ont pour les Saeurs, etc. La paresse
rentrant dans les articles du chapitre de la chastete,
M. Bor6 montre avec force la terrible responsabiliti
d'un ecclisiastique qui est oisif, qui n'etudie pas et
qui, a cause de cela, ne fait pas, en chaire, au tribunal,
dans les retraites, dans les missions, le bien qu'il
aurait pu faire.
A propos de l'obbissance (chap. v), il a une belle
application d'un texte de la sainte V.criture : Audi, fli
mi, disciplinam patris tui et ne dimittas legem matris
tuae. II montre que ce pere dont nous devons 6couter
les enseignements, c'est saint Vincent; et que cette
mbre dont nous ne devons pas nigliger la loi, c'est la
chbre Maison-MWre; ce sont ses usages, ses cou-

tumes qui doivent faire la loi pour toutes les maisons.
A propos du chapitre VI, des malades, le P. Bore

dit entre autres choses : a Notre saint Fondateur avait
pens6 d'abord a consacrer ses missionnaires aux soins
des infirmes, pour qui il avait tant de compassion;
mais il les affecta aux soins spirituels, songeant d6ej
a leur substituer des diaconesses en la personne des
sours. n
Le petit chapitre de la modestie a huit conferences,
pour en expliquer les sept paragraphes, et ces conf6rences sont probablement celles oii te P. Bor- entre
le plus dans les d6tails pratiques. II est quelquefois
mordant. Beaucoup, apres le vceu de pauvret6, 4iconservent l'esprit de propriit6 sans avoir celui de pro-
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pret6 ); il parle de ( ceux qui ont des constellations
sur-la poitrine aussi nombreuses que sur le drapeau
des itats-Unis a ; il dit que t certains chapeaux font
ressembler les missionnaires aux brigands de la
Calabre; je me propose, dit-il peridant la retraite, de
r6former tous ces chapeaux ". II demande si chacun
balaye r6gulibrement sa chambre et s'il la balaye bien.
Un jour, dit-il, je les visiterai. ) II parle des livres,
des cahiers, des lettres ecrites illisiblement, du r6fectoire, de la maniere de manger, de la nappe, des
escaliers, du jardin, de la cour. Ce sont -des scenes
vecues.

Dans deux conferences, il commente le fameux
texte du Concile de Trente: Nilil nisi grave, etc., et
alors il tonne contre les paroles frivoles en r6crCation,
inutiles, quelquefois irrespectueuses en classe, contre
la tenue n6gligente, recherch6e, cavalixre, contre les
jeux de main des 6tudiants, contre la demarche nonchalante on precipitke; il parle des escaliers montes
ou descendus quatre a quatre, de la course au galop
dans les corridors; il ridiculise les gestes d6sordonn6s, t6elgraphiques. 11 oppose souvent la gravit6 des
Orientaux i la l6ggret. des Occidentaux.
Voici une phrase typique de sa conference du
14 septembre 1877 : A mon retour de Perse, en voyant
a bord nos matelots se faire des niches, les hommes
de bonne compagnie itendre les jambes sans g&ne,
se promener les mains dans les poches, je g6missais;
je voyais dans les premiers, dans les matelots, des
arguments en faveur du darwinisme, qui nous fait
descendre des singes, etc. i Dans sa conf&rence sur
le pretre modele de modestie, il entre dans tous les
d6tails: on dirait un trait6 de politesse a l'usage des
collgiens.

C'est un peu le d6faut de M. Bor6 de ne pas assez -
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traiter ses auditeurs et auditrices, missionnaires et
sceurs, avec le respect qui convient et de descendre
dans des details trop precis qui ne sont propres qu'i
agacer et a m6contenter sans produire le r6sultat
desire. II a manque un pen de psychologie.
Dans le chapitre vir qui traite de la charite entre
nous, M. Bore insiste beaucoup sur le respectet revient
souvent sur la politesse. Nous avons neuf conferences
sur ce chapitre. La conference sur les r&creations est
tres gentille. 11 montre que I'isolement est fatal, que
celui qui ne se mele pas aux autres s'expose a la melancolie, au d6goit, aux aversions, a la perte de la
vocation. Dans le troisieme motif, ily a une phrase un
pen forte que nous ne citons que pour montrer le
genre du P. Bor6 : « Celui qui rentre dans sa chambre
aprbs le repas, sans venir en recr6ation, ressemble au
quadrupede qui, ayant assouvi sa faim, rentre dans sa
taniere. H On comprend, en lisant de pareilles phrases,
que M. Brioude, venerable confrere, ait eu raison de
l'avertir qu'il ne manifestait pas assez de condescendance pour ses confreres.
Dans la conference sur le respect mutuel, il gronde
les itudiants et les s6minaristes qui manquent de respect a f'egard des pretres anciens. u Dans le monde,
dit-il, ce serait impardonnable. n
A propos des pbch6s de la langue, il fait des incursions chez les seurs et il montre que, chez elles, la
jalousie est une des causes principales de leurs pich6s
de langue, la jalousie soit pour les compagnes qui
reussissent, soit pour la superieure, dont on jalouse,
dit-il, les preferences apparentes.
II est tres pratique, saisissant meme, dans la conference sur la m6disance; il montre que le m6disant est
le plus dangereux des voleurs, qu'il est pire que le
I'anthropophage, qu'il attaque par derriere comme
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l'hy:ne; il fustige ces on-dit, ces bruits m6disants
dont 4 la source, dit-il, est aussi inconnue que celle
du Nil ,.
Dans la conference du 17 septembre, il revient
encore sur le respect : respect que doivent avoir fes
suprieurs pour les inferieurs. II montre que, depuis
Jesus-Christ, I'autorit6 a chang6 d'aspect; ce n'est
plus ministrari, c'est ministrare; a la force a succide
la justice; il se plaint encore du manque de respect A
l'egard des anciens: 4 On ne les salue plus comme autrefois, on ne leur cede plus promptement le pas. II y a
quelque chose a redire dans la jeunesse. ,
Ces conf6rences sont intiressantes a lire parce
qu'elles montrent qu'a cette 6poque, comme a d'autres,
comme toujours peut-etre, on s'est plaint des jeunes
et qu'a cette 6poque 6galement, comme a d'autres et
comme toujours peut-etre, on a trouv6 que les jeunes
ne valaient pas les anciens, que, de notre temps, la
jeunesse n'itait.pas comme cela, que les temperaments
sont affaiblis, qu'ils ont besoin de m6nagement, etc.
Le chapitre IX sur la conversation avec les externes
n'a qu'une conference explicative. II insiste surtout
sur un motif qui 6tait souvent donne par le T. H. P.
Etienne : . Chaque missionnaire, dans ses relations
avec les externes, reprbsente toute la Compagnie;
les autres sont- jug6s d'aprbs lui. Ab uno disce omnes. ,
Le chapitre x des Exercices de pi&t a dix conf6rences, qui traitent particulierement de l'oraison et de
la messe. A propos de la messe, il insiste beaucoup
sur les rubriques. Parlant de la pr&cipitation & dire la
messe, il a cette phrase typique : t Ne pas &trecomme
ces pr&tres qui ont 1'air d'avoir peur que la vofte
croule sur eux ou que les Turcs fassent irruption dans
l'6glise. w A propos de Foraison, il y a une conference
trbs pratique sur les difauts dans la m6ditation; elle
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est la derniere que nous ayons de lui, 6tant du'
9 avril 1878, et lui 6tant mort le 3 mai. c Pas de tralnards,, dit-il, et alors ilcommente une parole de saint
Bernard, consurge, accelera, et il souligne d'un trait
accelera, de deux consurge.
Dans la conference sur le chapitre x, il se plaint
qu'on ne demande pas assez souvent d'etre averti; a la
maniere dont il s'exprime, on voit qu'alors on ne
demandait pas la charit6 A la suite par ordre de vocation, mais que chacun la demandait suivant sa devotion; il a une reflexion au sujet des avertissements :
u On doit, dit-il, s'attendre i des reprisailles. , Peutetre, ici encore, l'excellent M. Bore aurait mieux fait
de ne pas parler ainsi.
Le chapitre XI des Regles communes n'est reprisent6 par aucune conf6rence.
Le chapitre xII en a neuf. II est encore mordant a
l'occasion, particulibrement quand il explique le paragraphe 2 : Spiritus acediae et zelus indiscretus. 11 parle
contre les malades imaginaires des communaut6s et i
propos des soins qu'ils r&clament, des saisons qu'ils
demandent aux Pyr6enes ou ailleurs. « Je ne me
rappelle pas, dit-il, avoir lu le nom d'un missionnaire
contemporain de saint Vincent qui ait &tA contraint
d'aller aux Pyrenees. a II termine ainsi : a On est
-malade? Eh bien! le meilleur remade n'est ni le changement d'air, ni telle fontaine, c'est la r6signation. n
On voit que le rigide P. Bore est quelquefois un peu
.exager6; car on aurait pu lii r6pondre que saint Vincent lui-m&me et d'autres venbrables confreres de cette
6poque, comme M. Almeras, allaient aux eaux, eux
aussi.
M. Bor6 est plus dans la note juste quand il commente le paragraphe qui parle de la predication. Cette
conference est parfaite, d'autant plus parfaite que
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M. Bore, comme en tout, du reste, a realis6 parfaitemerit ce qu'il enseignait. II n'est pas tomb6 dans les
fautes qu'il stigmatise; il n'a pas adultir6 la parole de
Dieu, il n'a pas manqu6 de simplicit6 dans ses expressions, il n'a pas en de recherche d'esprit, pas d'affectation dans les termes,dans les tournures; il a suivi la
petite methode, ii a cherch6 les id6es plut6t que les
mots. Quand on lit cette conference et qu'on a lu auparavant toutes celles qu'il a 6crites, on dit : C'est son
portrait, il a parlM comme il recommande de parler.
Nous terminerons ce chapitre sur cette r6flexion :
M. Bore s'est montr6 en ces conferences l'homme pratique, pieux, solide, tres elev6, ne m6nageant pas
assez ses auditeurs, citant souvent la sainte tcriture,
les Peres, commentant de tris beaux textes, donnant
des avis tout t fait conformes Ala vie de communautC,
quelquefois saisissant; ses conferences sont bien divisees, subdivisees; il a de belles comparaisons, des
contrastes qui plaisent a l'intelligence, ii n'est pas
souvent onctueux, ni touchant comme le P. Fiat, ii
est trbs humble, il s'humilie et, d'autre part, il blesse
(ou du moins il s'expose a blesser). A part ce petit
defaut, c'est une belle figure qui se d~gage de ses
ecrits. Le style, c'est 'homme. Le style de M. Bore
est celui d'un gentilhomme qui s'est fait un ideal tres
elev6 de la vie religieuse et qui n'a pas compris assez
la faiblesse de 1'humanit6.

9fdouard ROBERT.

HISTOIRE DES FILLES DE LA CHARITE
par M. MILON (Suite)

CRAPITRE

XII

LES FILLES DE LA CHARITE EN AFRIQUE. -

AFRIQUE

DU NORD; ABYSSINIE; MADAGASCAR ET ILE BOURBON
SoilUAIE : I. L'Afrique et la civilisation. Afrique du Nord-

L'Algirie; les Filles de la Charit4 k Alger (1842), A B6ne, a
Constantine, etc. - 2. En Egypte : Alexandrie (1844), au
Caire, 4 Suez. - 3. A l'ile de la R4union on ile Bourbon, a,
Bel-Air, Saint-Denis, Saint-Paul. - 4. En Abyssinie (187 81894), 5 K4ren, a Massaouah. - 5. A Madagascar : a FortDauphin (1897), 1 lallproserie de Farafangana, %Tuiear.

Quand on se reprisente k quel 6tat de degradation
la nature humaine 6tait encore en Afrique il y a un
siccle, et notamment a quel 6tat d'avilissement 6tait

reduite la femme sur le continent noir, on est vraiment rempli d'&tonnement. Le jour oit la France s'empara d'Alger, en i83o, s'ouvrit la principale brkche
par oi allait entrer la civilisation. Deux siecles auparavant, saint Vincent de Paul avait dit, an jour, aux
Filles de la Charit6 : c Si vous observez vos regles,
je ne sais ce que Dieu fera de vous : vous irez en
Afrique et aux Indes. » On allait voir s'accomplir a la
lettre cette prediction du saint Fondateur.
Elles sont en Afrique.
*

L'Afrique du Nord, I'ALGERIE, devait de bonne
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heure attirer les Filles de saint Vincent de Paul; c'est
dans cette region que Vincent de Paul, pris par les
corsaires, avait autrefois 46t conduit comme esclave.
Apars la conquete de 183o, en 1842, A la demande
de I'e6vque et du gonvernement franqais, deux etablissements de Soeurs de la Charit6 se firent & Alger.
C'itait un debut. An fur et a mesure que des concours
charitables furent necessaires, on y fit appel A leur
devouement.
A l'apparition du cholera, en 1849, dans les colonies
agricoles d'Alghrie, la consternation fut extreme'.
Les families, la plupart pen accoutumees A la vie des
champs, 6taient diss6minees dans des habitations provisoires parmi des broussailles, et priv6es mnme des
faibles ressources que Fon trouve d'ordinaire dans les
plus petits villages de France. Aussi, des le debut de
l'6pid6mie, le d&couragement et meme le dbsespoir
s'emparerent des habitants et les pridisposirent a
payer an fleau un large tribut. Les chefs des colonies,
au milieu de cette desolation genbrale, se voyant dans
J'impossibilit6 de lutter contre tant d'obstacles r6unis,
s'empressirent de r&clamer aupres de 1'autorit6 sup6rieure le concours des Filles de la Charitb, dont le
divouement leur Atait connu. Le gouverneur general
n'eut pas plut6t manifest6 son desir que les diff&rentes maisons de la Compagnie a Alger y ripondirent,
en envoyant chacune autant de soeurs qu'il leur fut
possible dans les colonies agricoles qui leur avaient
-6t d6signees.
Le ministre de la Guerre, le i2 octobre 1849, 6crivit
A l'administration de la Communauti des Soeurs:
4a J'ai compt6, disait-il, sur le d6vouement des Sceurs
de la' Charit6, pour seconder l'administration dans la
i. WMmoires de la Congrigatio de la Mission; Algdrie, p. 747.
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penible mission que lui impose I'invasion du cholera
en Algerie; en cons6quence, je viens de decider que

douze soeurs de la Congregation de Saint-Vincent-dePaul seraient immediatement envoybes dans la province
d'Alger pour donner des soins aux malades recueillis
dans les h6pitaux de Blidah, M6d6ah, Cherchell et
Orleansville. 11 s'agit, d'ailleurs, d'une mission temporaire, et dont la duree sera subordonnee a celle de
l'6pid6mie. »
Les douze sceurs demandees purent prendre la mer
i la date fixie par le ministre et se rendirent dans les
localit6s qui leur furent assignees.
Deux mois aprbs, le ministre &crivit la lettre suivante

a Le cholera ayant a peu pres cess6 ses ravages en
Algerie, la mission des Sceurs de Saint-Vincent-dePaul envoyees dans la province d'Alger pour y soigner
les malades doit etre consideree comme terminee, et
je crois qu'elles peuvent quitter sans inconvenient un
pays oi leur admirable conduite, dans ces circonstances cruelles, laissera un profond souvenir.
« Les rapports des autorit6s locales ont et. unanimes pour louer le d6vouement sans borne des Sceurs
de Saint-Vincent-de-Paul et deplorer les pertes douloureuses qu'elles ont eprouvees. > Ainsi s'exprimait
le ministre de la Guerre.
Les soeurs employees dans les colonies agricoles les
quitt-rent i leur grand regret, a cause du triste etat
oi! elles voyaient les habitants. Ceux-ci r6clambrent le
maintien des sceurs et, parfois, l'obtinrent.
Une statistique de 19o3 donne la mention d'6tablissements des Filles de la Charit6 en Alg6rie, ý Alger,
Affreville, Alma, Biskra, Boghar, B6ne, Constantine,
Djidjelli, Kouba, et en quelques autres localit6s.
La colonisation ne s'accomplit pas par la seule occu-
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pation militaire et par l'installation d'administrateurs
civils; il y faut introduire l'ilCvation morale et la
conscience du devoir chez 1'individu et au foyer de la
famille. Ne filt-ce qu'A ces titres-lA, les services rendus
par 1'6cole et par le soin des malades sont un.concours
important apport6 a l'oeuvre de la colonisation et de
la civilisation.
Les Filles de la Charit6 ont fourni,' dans la belle
colonie de l'Algerie, leur part de cet important concours.

Elles sont aussi en Tunisie depuis I'ann6e 1895.
Mentionnons aussi, pour l'Afrique, leur presence
en Igypte, a 1ile Bourbon, en Abyssinie et A Madagascar.
*
**

En EGYPTE, il est a Alexandrie un h6pital fond6
par les nations europ6ennes. En I844, sept Filles de
la Charit6 en allerent prendre la direction. Elles
organiserent encore des classes pour les jeunes filles,
en attendant qu'on leur construisit une maison vaste
et appropri6e A leurs diverses fonctions charitables.
Ces fonctions s'adapterent aux diverses nacessites.
En 1870, le vice-roi d'Egypte-donna un vaste terrain
et 200 ooo francs pour agrandir l'orphelinat des scurs.
L'ouverture du canal de Suez, en 1869, fit de cette
region un lieu de passage trbs frequent6, soit pour le
commerce, soit aussi pour les missions. La population
a augmentS, et elle est form6e d'616ments 'bien m6langes, qui r6clament des secours materiels et des
appuis moraux et religieux.
Les Filles de la Charite, arrivees en 1844 en agypte
A Alexandrie, out aujourd'hui dans ce pays des eta-.
blissements au'Caire, A Ismailia, A Port-Said, A PortTewfik et a Suez.
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A Pile de LA REUNION, appelee autrefois l'ile Bourbon, que l'on rencontre au sud, apres avoir franchi le
-canal de Suez, la France, dont c'est une colonie, doit
tous les concours qu'elle pourra procurer. Terre fertile, climat brilant, cette ile a besoin de 1'i~1ment
religieux. Les Filles de la Charit6 y sont 6tablies
depuis l'ann6e 1859, 1 Bel-Air, a Saint-Denis et a
Saint-Paul.

L'ABYSSINIE ou ]thiopie &tendses plages brilies et
son continent tres accident6 le long de la mer Rouge,
au-dessous de l'igypte. Qui fera p6netrer dans ces
populations, 6loignies de notre civilisation, les sentiments d'l66vation morale que tout cceur chr6tien y
voudrait constater? Qu'on entende ce qu'un ap6tre de
l'Abyssinie disait du rble abaiss6 de la femme; qu'on
I'applique aussi a Madagascar dont nous anrons a
parler un pen plus loin, P'on comprendra alors combien
justement les hommes apostoliques qui sont alles
evangdliser ces r6gions oat fait appel aux communaut6s religieuses de femmes, pour relever le r6le
social de la femme en ces pays.
Un evaque done ou vicaire apostolique d'Abyssinie,
le Lazariste francais Mgr Touvier, 6crivait, en 1877,
an directeur de l'CEuvre de la Propagation de la foi,
ces considerations :
a Nous le savons aussi, Monsieur le directeur, et
nous ne saurions l'oublier un instant, la rge'neration
compiete d'un peuple, d'une societt, est impossible
x. Annales de la Mission, t. 43, p. 398
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sans 1'dducation de la femme. Mais ici, mon Dieu ! les
difficult6s grandissent an point de devenir tout a fait
insurmontables Chez nous (en Afrique), la femme
chr6tienne n'est pas connue. Celle qui, au foyer
domestique, porte les noms glorieux d'ipouse et de
mire est quelque chose de vil, de souill6, destinee a
tous les labeurs, sans foi, sans Dieu, sans honneur,.
une servante, une esclave, quelque chose de pire. C'est
chez elle que nous rencontrons tons les obstacles au
mariage chritien. Comment un etre si d6grade pourrait-il comprendre l'austire dignit6 de 1'epouse, la
noble et divine mission de la mire ? Ah! nous pouvonsle dire sans autre examen, pour refaire la femme en
Abyssinie, il ne faut rien moins que les soins assidus
et h6roiques, que les humbles et sublimes d6vouements de la vierge chritienne. Sur ce point, nousn'esp6rons aucun r6sultat s6rieux tant que notre
Mission n'obtiendra point, comme toutes les autres
de l'fggise, la cooperation des Sceurs. J'ai cette esphrance an coeur et je ne l'abandonnerai pas. Unjour, et
peut-&tre bient6t, le bon Dieu nous donnera cette
grande consolation! Je le desire d'autant plus vivement que nous voyons dbjk, par les faits, combien le
ministere de ces anges terrestres serait fructueux.
Auprbs de nous se trouvent quelques jeunes personnes,
6chappies comme par miracle a la corruption et a.
l'abrutissement universel; elles sont pieuses, pures et
d6sireuses de s'instruire. Or, deja et par instinct, les
petites filles se groupent autour d'elles. J'accepte leur
bonne volont6 et je vais seconder leurs d6sirs. Avec
elles et sons nos yeux, une ecole de flles va commencer A Keren. Nous leur apprendrons a lire, A ecrire
un peu, & travailler des mains et surtout a &tre sages.
Ainsi, le chemin sera ouvert et la voie pr6par6e aux
Filles de la Charit6. ,
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Les Filles de la CharitA entrtrent, en effet, dans la
voie qui leur itait preparbe. Dans sa circulaire da
i" janvier 1879, le Sup6rieur g6naral des Lazaristes
et des Filles de la Charite kcrivait ceci : c L'Abyssinie, qui a 6t6 6prouv6e cette annie par la famine et
par la mort de plusieurs pr&tres indigenes et d'un de
nos confreres, vient de recevoir un grand sujet de
consolation et d'espirance par 1'arriv6e de sept Filles
de la Charit6. La Mere Louise Lequette a demandi
comme une faveur, apres ses six ans de g6neralat,
d'aller consommer le reste de ses forces et de sa vie
an service de cette p6nible mission. ,
L'ancienne Sup&rieure ginerale, done, et ses compagnes arriverent A Keren, centre de la mission
d'Abyssinie, le 5 decembre 1878. a Apres buit jours de
marche, dit le recit d'un t6moin, la pacifique caravane
arrive a K6ren. Les cloches sonnent, la croix s'avance pour recevoir I'4evque et les Filles de la Charit6 qui
l'accompagnept. Tous les habitants se rassemblent :
chr6tiens et musulmans poussent des cris de joie et
encombrent le passage en s'criant : Soyez )es bienvenus! Soyez les bienvenus! Nos meres d'Europe sont
arrivees! Qu'elles soient heureuses, qu'elles vivent
toujours! Les chanteurs publics, avec leurs violoncelles, disaient: D'oi viennentces nouveaux guerriers
qui ont passe les mers et les sables des d6serts pour
entrer en ethiopie? Is viennent de l'Occident pour
prendre soin de nous, pour nous aimer, pour 6tre nos
meres. Venez done, soyez les bienvenus! Depuis longtemps, le pays vous attendait. Que la prosperitY, le
bonheur et la paix viennent avec vous dans notre
contr6e ! ,
Les seurs se mirent immidiatement a l'euvre. Leurs
1.

Annals, t. 44, p. 452.
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deux residences principales furent K&ren et Massaouah.
Cela ne dura que jusqu'i l'ann6e 1894. L'Italie
essaya de conqu6rir par les armes 1'Abyssinie. Elle
n'y r6ussit pas. Mais, malgr6 la d6sastreuse journ6e
d'Adoua, I'Italic obtint diplomatiquement d'occuper
une partie de l'Abyssinie, celle qui est appelke Erythree. C'est aussi celle oui 6taient install6s les Lazaristes francais et les Filles de la Charit6 francaises :
ils durent se retirer et c6d&rent la place a des capucins italiens et a des religieuses italiennes. Mais il
reste toujours des conquetes a faire pour la foi. Religieux francais et sceurs francaises allirent, quelques
ann6es apres, d6penser leur zele a Madagascar'.
**

L'ile de MADAGASCAR, que le navigateur rencontre
apres avoir longe les c6tes de 1'Abyssinie dans la mer
Rouge et celles de Mozambique dans l'oc6an Indien,
s'6tend sur un territoire grand comme celui de la
France et celui de la Belgique reunis. Apres avoir 6t6
occupee par la France au dix-septieme sikcle, cette
ile fut rioccupie par la France en 1895.
Lors de la premiere occupation au dix-septieme
siecle, les disciples de saint Vincent de Paul qui 6vangelisaient cette ile avaient vivement d6sir6 y voir
venir les Filles de la Charit6; n'y reussissant pas, ils
avaient rev6 d'y former une communaut6 de ces
soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. Ils ne le purent point
alors. Mais, cette fois, ils furent plus heureux. La
grande ile ayant 6t6 partag6e, des I'ann6e qui suivit
l'occupation francaise, en trois evech6s ou vicariats
l. Quelques Lazaristes francais se sont retirts au sud du tertitoire
qu'ils evangilisaient en Abyssinie: ils y continuent leur apostolat.
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apostoliques, l'un de ces vicariats, celui du Sud ou de
Fort-Dauphin, fut attribub a la famille religieuse de
saint Vincent de Paul. Les Pr&tres de la Mission ou
Lazaristes s'y 6tablirent en i896, et une petite colonie
de Filles de la Charite y arriva en i897.
C'est de l'6tat moral de la femme malgache qu'il
faut particulirement redire ce qu'ecrivait en g6missant
1'6veque dont nous avons cite-les paroles an sujet de
I'Abyssinie. Qui la releverade 1'6tat d'avilissement oi
elle est tomb6e? C'est la un travail qui sera long a
accomplir.
Le premier groupe de Seurs de la Charit6, accompagnies de quelques pieuses' et courageuses jeunes
filles, arriva a Fort-Dauphin le 9 mai 1897. Un convenable 6tablissement en planches et en feuilles
d'arbres leur avait &t6 pr6par6. Aussit6t se grouperent
autour d'elles de nombreuses jeunes filles a la figure
otonn6e et des classes furent ouvertes, ainsi qu'un dispensaire oh d6file, toute la matinee, la douloureuse
varie6t des miseres humaines.
Une des plaies deplorables de la grande lie de
Madagascar, c'est la maladie de la lMpre. Le gouvernement franqais crea des centres oiu taient r6unis,
plus on moins librement, les 16preux; il en organisa
un pour le Sud a Farafangana. II fournit une subvention, et ce sont les Filles de la Charit6 qui ont assume
en 1902 le soin de ces infortunes. En 19o3, il y avait

en cette 16proserie trois cents et quelques 16preux.
Comme beaucoup de ces l~preux ne sont pas lU librement, qu'on ne croie pas qu'ils ne regrettent pas leur
libert6.
Cette plaie de la lfpre disparaitra-t-elle? On pent
1'esp6rer. Mais ce ne sont pas seulement les seurs
qui pansent les 16preux qui y contribueroit, ce sont
aussi les autres smurs. Celles qui s'occupent des
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6coles on qui visitentles malades dans les cases ticheront de promouvoir I'hygiene, la proprete; en pr6venant par des mesures hygieniques et morales le mal,
on contribue

a le d6truire au moins autant qu'en soi-

gnant ceux qui sont deja atteints. Quiconque est un
pen familiaris6 avec l'histoire de l'Algirie salt qu'autrefois la peste y sevissait periodiquement et rava-.
geait le pays environ chaque dix ans. 11 n'y a guere
qu'un siecle que la France occupe 1'Afrique du Nord,
et cet affreux fliau en a disparu. On peat esp&rer que
disparaitra aussi, a force de vigilance et de pr6cautions, la lepre, a Madagascar.
En 191g, les Files de la Charit6 ont 6t6 appelbes a
Tulear, qui est le principal et presque le seal port de
la cbte ouest de Madagascar. A Tulear, comme dans
tons les ports de commerce, il y a beaucoup de maux
a panser; la moralit6 a besoin d'6tre soutenue dans
une population fort milang6e : les soeurs y rendent de
tres appreciables services.
Dans les aqtres vicariats apostoliques de Madagascar et dans I.es autres parties du continent noir,
d'autres religienses, appartenant A d'autres Congregations, se devouent. Ainsi, dans le vicariat apostolique de Madagascar-Sud, les Filles de la Charit6, A
Fort-Dauphin, A Farafangana, i Tulear, exercent avec
zele lear charitable ministere.

SAINT VINCENT DE PAUL ET LE BLASPHEME

Au dix-septieme si&cle fut entreprise contre le
blaspheme une campagne ardente, a laquelle s'associa
saint Vincent de Paul. On trouve trace de son inter.vention dans un ouvrage in-4, 6dit6 en 1645 & Paris,
chez le libraire Gaillard, ouvrage que nous signalait
dernierement notre 6rudit confrere, M. Joseph Guichard. L'auteur, un certain Jean-Baptiste Noulleau,

docteur en thoologie, theologal de Saint-Brieuc, a
choisi un titre qu'on eit souhait6 moins long et plus
simple : Conjuration contre les blaspkhmateurs, contenant les ouvertures et expidients pour retrancher en la
Franceles jurements et les blasphkmes et, par la mime
occasion, tous les pichAs publics, avec des remontrances
contre les blasphAmateursh toutes lespuissancesde L'Tat.

II se donne comme l'interprete de t, grands et bons
eccl6siastiques et de saints religieux et personnes
laiques demandant tous enseinble d'une commune voix
le retranchement de ce d6sordre

n.

Trois approbations du livre figurent en t&te, apres
la table: la premiere, de saint Vincent et de quelquesuns de ses pretres; la deuxieme, du cure de SaintNicolas-du-Chardonnet et de quelques Nicolaites; la
troisieme, de M. Le Fevre, theologal d'Orleans.
Voici celle de M. Vincent :
•.,Nous, soussign6s, supirieur des pretres de la Congr6gation de la Mission et quelques-uns de notre
communaut6 de Saint-Lazare, au nom de tous, declarons avoir toujours souhait6 le retranchement des
blasphemes et-jurements, louons le zele de tous ceux
qui y travaillent et y travailleront ci-aprbs pour les
empecher; et protestons y vouloir coop6ret de notre
part, selon notre petit pouvoir, dans nos missions,
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moyennant I'aide de Dien, que nous lui demandons a
cet effet.
u Donna & Paris, en notre maison de Saint-Lazare,
ce jour de saint Augustin, 'an de grace mil six cent
quarante-cinq. n
VINCENT DE PAUL, supdrieur

de la Congregation des Pretres de la Mission,

A LUCAS,

ALMERAS,

E. BAJOUE,

LAMBERT AUX COUTEAUX, pretres de la Mission.
Suivent les approbationsdes Remontrances, 6crites
et present6es a la fois par l'auteur et les approbateurs a la reine, an duc d'Orleans, A M. le prince,
au cardinal Mazarin, au chancelier, a Messieurs du
Parlement, aux seigneurs et dames, aux compagnies
et congregations du Saint-Sacrement, a tons les
peuples de. France, a MM. les 6vqques, A l'archeveque
de Paris, A M. le coadjuteur.
Des remontrances A l'archev&que de Paris, extrayons
les lignes suivantes :
a Vous en avez dej&fait (des choses), Monseigneur,
qu'on n'avait pas encore vues. Ce bel 6tablissement
de tant de missionnaires en cette belle ville, pour I'institution de tant de pretres et d'un si grand nombre de
ceux qui y recoivent, a tons les temps de l'annee, les
sacr6s caracteres de tous les Ordres. Car c'est par vous
et par votre famille que s'est etablie dans la France
cette merveilleuse invention de l'instruction despr&tres
et des peuples ensemble. On l'avait bien tent&e auparavant, mais sans beaucoup d'effet, jusques a ce que
vous y missiez avec les v6tres la derniire main, Monseigneur. C'tait une grace que Dieu vous avait riservee, comme au premiet archeveque de ce grand monde
et ville de Paris. »
Plus loin, quelques mots sur le pauvre pritre, nom
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par lequel on d6signait alors communiment le P. Bernard : a Lorsque... dans les rues... il entendait d'horribles jurements, on l'a vu prendre, dans un saint
transport de zile, de certains blasphimateurs par les
cheveux et les suspendre en 1'air de la seule force de
son bras. Et les y ayant suspendus, les laisser tomber
a plate terre, comme s'ils eussent 6t6 sans vie. Dont

se relevant, ou ils lui demandaient pardon sur 1'heure
meme, ou ils s'enfuyaient de devant lui comme la
foudre, pouvant encore moins supporter la presence de
ce grand ennemi des blasphemes que resister a son
bras... »
Comme remade aux blasphemes, I'auteur signale les
missions.
a La mission, dit-il, est la grande ceuvre de Dieu
dans le monde sans doute, et jamais il ne s'est rien
fait de grand que par la mission. w
LES DAMES DE LA CHARITE

En route vers Rome
II y a quelques semaines, les Filles de la Charitt
fetaient dans Notre-Dame leur tricentenaire; bient6t

elles prendroat la route de Rome, pour la canonisation de Louise de Marillac, leur fondatrice. Mais vers
la Ville eternelle d'autres trains de pelerinage
s'6branleront: ils emporteront un certain nombre de
ces Dames de la CharitI qui, dans Paris, sont quatre
mille, dans toute la France trente mille, et qui se:
font les visiteuses des pauvres, veillent au placement
des enfants, a l'hospitalisation de vicillards, et s'oecupent de procurer aux families nombreuses les divers
modes d'assistance mis a leur disposition par les loisII est souhaitable qu'en ces fetes qui glorifieront dans
Rome une heroine de l'amour du prochain, la France
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bienfaisante soit largement representee. Elle trouvera
sur les Sept Collines quelques d6legations des quarante-cinq.mille Dames de la Chariti qui sont en
Italie, des trente-sept mille dont la Pologne s'honore,
et des trente-sept mille, aussi, qui, la-bas, an Mexique, r6clament d'un gouvernement persecuteur une
libert6 qui devrait etre intangible, celle de faire le
bien. New-York, qui posside six mille Dames de la Charite, le Brisil, qui en compte onze mille, en dil6gueront
6galement quelques-unes aux solennit6s vaticanes.
La pr6sence de tous ces petits essaims attestera le
rayonnement universel et s6culaire de deux coeurs
frangais, celui de saint Vincent de Paul et celui de
Louise de Marillac. Perp6tuellement, d'un bout a
1'autre du monde, les beaux fruits d'amour qu'autrefois leurs deux ferveurs firent iclore et mdrir r6velent
la f6conditb de I'arbre chretien; sous la coupole de
Saint-Pierre, les Dames de la Charit6 en seront d'eloquents t6moins; et de quelque pays qu'elles soient
originaires, elles aecepteront qu'un peu de gloire
rejaillisse sur I'&me frangaise, qui, jadis, donna le
branle a leur initiative d'humaine tendresse.
Un quart de siecle aprbs la fondation des Dames
de.la Cbarit6, saint Vincent de Paul, spectateur de
tous les soulagements qu'elles avaient apportes aux
d6tresses issues de la Fronde, disait en une de leurs
grandes assemblies :
c La Providence s'est adress6e a quelques dames de
Paris; cela ne vous semble-t-il pas singulier et nouveau? L'histoire ne dit point que chose semblable
soit atriv6e aux dames d'Espagne, d'ltalie on de quelque autre pays... J'ai v naitre l'ceuvre, j'ai vu que
Dieu l'a benie; je l'ai vue commencer par une simple
collation que l'on portait aux malades, et maintenant
j'en vois les suites, et des suites si avantageuses a sa
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gloire -tau bien des pauvres... Voila la collation et
I'instruction des pauvres de l'H6tel-Dieu, la nourriture et I'education des enfants trouv6s, le soin de
pourvoir aux nacessit6s spirituelles et corporelles des
criminels condamnes aux galeres, I'assistance des
frontiires et provinces ruinies, la contribution aux
missions d'Orient, du Septentrion et du Midi. Quoi!
des dames faire tout cela? Oui, voila ce que, depuis
vingt ans, Dieu nous a fait la grice d'entreprendre et
de soutenir.

)

Ainsi saint Vincent de Paul se rejouissait-il de tout
le bien qu'avec le concours des " bonnes filles , - des
futures Seurs de Charit - ces Dames accomplissaient. II leur nommait leurs devancieres: u Les veuves dont parle saint Paul, et qui soutinrent l'iglise en
ses debuts; sainte Genevieve, qui pourvut Paris de
bl6 pendant une famine. n On eut dit qu'entre elles
et la chretient6 primitive il voult jeter un pont: a I1
y a huit cents ans on environ, leur disait-il, que les
femmes n'ont point eu d'emploi public dans l'glise;
il y en avait auparavant qu'on appclait diaconesses, qui
avaient soin de faire ranger les femmes dans les 6glises
et de les instruire des cer6monies qui 6taient pour lors
en usage. Mais vers le temps de Charlemagne, par
une conduite secrete de la divine Providence, cet
usage cessa, et votre sexe fut priv6 de tout emploi,
sans que, depuis, il en ait euaucun; et voila que cette
meme Providence s'adresse aujourd'hui a quelquesunes d'entre vous, pour supplier a ce qui manquait
aux malades de I'H6tel-Dieu. n
Des feuilles comme l'Atat des besoins de la campagne, comme les Relations, comme le Magasin charitable, mettaient sous les yeux des Dames de la Charite toutes les mistres prochaines ou lointaines; plut6t
que de leur fixer un programme precis, saint Vincent
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voulait qu'elles fussent des disponibles... Allgrement, docilement, elles se pretaient a ses appels ; il

constatait pourtant quelque emotion, quelque contrari&tt, chez les Dames de la Charite de Paris, lorsque leur fondatrice Louise de Marillac, pour une
raison de sante, s'iloignait d'elles quelque temps.
((Elles me font une rude guerre, lui icrivait-il alors,
pour vous avoir laissie aller. Si vous revenez en sante,
comme je I'espere de la bont6 de Dieu, la paix sera
bient6t faite. )
De par la d6cision du Saint-Siege, les Dames de la
CharitA d'aujourd'hui auront bient6t en sainte Louise
de Marillac leur protectrice officielle. La saintet6
n'est point un ch6mage: c'est le propre des verdicts
qui la proclament de donner a la priere humaine une
facon de cr6ance sur les personnalits horoiques auxquelles ils reconnaissent la qualit6 d'l6ues, et de leur
assigner ainsi, dans cette vie terrestre qui fut la leur,
une reprise d'activit6; on dirait qu'ils les reinthgrent
dans l'histoire de nos lendemains en les invitant
express6ment

(~ faire du bien sur la terre ,.

Pour entendre la voix de Pie XI, dans la Basilique
Vaticane, lancer un tel appel A Louise de Marillac,
nombreuses sont, j'espere, nos Dames de la Charith
qui se disposent A franchir les Alpes: leurs noms s'alignent sur un registre d'inscription ouvert par 1'Action catholique, et qui ne se clora que le 8 f6vrier; et

sous la conduite de S. Em. le cardinal-archeveque de
Paris et de Mme la marquise de Solages, prbsidente
de cette grande oeuvre, leur pelerinage fera resplendir
d'une belle lumiere, sous le ciel de Rome, cette fleur
de spiritualit6 qu'est la charit6 francaise.
(Figaro, 3o janvier 1934.)

Georges GoYAU,
de r'Acaddmie franfaise.
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LA CAUSE DE LOUISE DE MARILLAC

Dans les Annales de 1932 nous icrivions que nous
la Sacree Congregation des Rites
:avions pr6sent6e
de
deux
miracles attribu6s a l'intercession
les proces
de ]a Bienheureuse Louise de Marillac, qu'on avait
deji examine et approuv6 la validit6 juridique des
memes proces, et qu'on nous avait donne l'espoir
d'avoir prochainement la Congregation antbpr6paratoire, a savoir: celle qui, pour la premiere fois,aurait
dd examiner la v6riti des miracles.
Cette Congregation nous fut accordee le 28 juin
1932, mais le r6sultat fut compromis, au moins en
partie, par une discussion assez anim6e. Aprbs que le
Saint-Pere eat ete informe, on nous avertit qu'il y
avait des difficult6s serieuses, specialement pour l'un
des deux miracles; mais on nous certifia en meme
temps qu'ils seraient admis a la Congr6gation pr6paratoire, si le m6decin.plus expert r6ussissait a dissiper
les difficultes soulevees contre les deux miracles.
Consol6s et pr6occupes en m6me temps, nous r6solames de prier et de faire prier beaucoup pour que
l'obstacle fit surmonte.
Entre temps, le m6decin plus expert choisi par la
Congr6gation pour examiner a nouveau l'un des deux
miracles termina son travail; son etude, a tons
points remarquable, concluait, an nom de la science,
que ce miracle etait un grand 6v6nement.
Pour 1'autre miracle, au contraire, le medecin plus

expert partageait.les difficultes soulevees an sein de
la Congr6gation ant6pr6paratoire; par cons6quent, ce
miracle ne fut pas admis.
Heureusement,le bon Dieu nous vint en aide. Nous
nous rappelmmes que le proces d'un autre miracle
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6tait termin6, et que, si nous 1'avions abandonn,.
c'6tait a cause de la grande difficult6 d'avoir la tra-

duction des proces-verbaux en langue italienne, vu
que ces proces-verbaux 6taient icrits en une langue
peu commune. Le travail de traduction fut tris difficile et tres long. Commenc6 en juin 1932, il n'a pu etre
achev6 que le 24 janvier 1933,; savoir : peu de temps
avant le I" f6vrier, jour oh fut examinde et approuv6e la validit6 du procks. Le 9 mai, suivit la Congregation ant6pr6paratoire surce meme miracle. Le r6sultat ne fut pas tout a fait satisfaisant; mais l'examen
d'un m6decin plus expert dissipa les difficult6s.
Le 18 juillet 1933 eut lieu la Congregation pr6paratoire qui d6cida la Congregation g6n6rale, en pr6sence du Saint-Pere. Celle-ci se tint le 24 octobre
1933 ; elle dura une heure trois quarts. Le lendemain,
le Saint-Pare d6clarait a Son lminence le cardinal
Laurenti, pr6fet de la Sacr6e Congr6gation des Rites,
que, le i" novembre, jour de la Toussaint, il prononcerait son jugement pour l'approbation definitive desmiracles pr6sent6s pour la canonisation de Louise
de Marillac. Tout de suite, nous donnames Ia consolante nouvelle aux deux Maisons-Meres des Missionnaires et des Filles de la Charit6. Le 7 novembre,
fete du Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, suivit la
derniere Congr6gation, dite de tuto, et, le 12, il y

eut lecture solennelle du Decret qui declarait utoprocedi posse ad Beatae Ludovicae de Marillac, viduae
le Gras, canonizationem. La canonisation aura lieu le:
i mars 1934.
J. SCOGNAMILLO.

EUROPE
FRANCE
PARIS
PRIX DtCERNES PAR L'ACADEMIE FRANAAISE
POUR L'ANNEE 1933

Rapport de M. Reni Doumic sur les concours littraires
... Chaque ann6e, l'Acad6mic tient a r6compenserles
efforts qui tendent a propager au dehors la langue et
I'infiuence francaises. Au palmares du prix de langue
francaise figure, cette annie, l'Institut des Sceurs de
la Presentation de Marie, de Bourg-Saint-Anddol.
Grace a elles, dans le lointain diocese de PrinceAlbert, dans le vicariat apostolique de Keewatin, de
petits Indiens et de petites Indiennes, dont les parents
6taient A peine sortis de la sauvagerie, se familiarisent
avec notre culture. Elles partagent notre prix avec les
Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul du Caire, qui sont
apparues A notre confrere M. Henry Bordeaux, dans
son recent voyage en _fgypte, comme les gardiennes
et les propagatrices de notre beau parler et de notre
bon renom...
Rapport de M. Abel Hermant sur les prix de vertu

... La charite d'aujourd'hui, Messieurs,ne croit pas
que sa mission unique soit de conduire doucement au
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supreme repos les forces sociales 6puis6es; elle prete
aussi son aide aux forces neuves, dont elle facilite ou
favorise le d6veloppement. Elle rend aux deux ages
de la vie ce qui leur est df. Elle ne pousse pas les
vieux de l'epaule, elle ne secoue pas l'arbre et ils n'ont
pas besoin de s'y cramponner; elle leur menage un
abri sir, non sans agriment; mais elle regarde aussi
vers l'avenir. Ses entreprises de protection, d'education de la jeunesse sont si nombreuses que je n'en
finirais pas si je voulais vous nommer seulement celles
que vous avez pu distinguer, et qu'il semble arbitraire
de choisir! Vous parlerai-je de la societe des JeunesEconomes, A laquelle vous avez attribu6 une somme
de 20ooo francs sur la fondation Niob ? Elle ne
date pas pr6cis6ment d'aujourd'hui; j'ai 6t6 un pen
imprudent tout a l'heure en hasardant ce mot: elle est
plus que centenaire. C'est depuis 1823 que ( des
aconomisent sur
jeunes filles favorishes de la fortune
leurs plaisirs et sur leurs d6penses personnelles pour
loger, entretenir, instruire des jeunes filles pauvres,
et pour ce motif le nom de Jeunes Economes leur a Rt6
donn6 n. Je ne jurerais pas que les termes de cette
raison sociale soient d'une propri6t 6 irr6prochable;
bah! crave la grammaire, comme on dit; cela est,
d'un autre point de vue, du meilleur francais.
Je ne vous apprendrai pas, Messieurs, que la charit6 franqaise est aussi un article d'exportation. Vous
honorez tous les ans quelques-uns de nos missionnaires, et vous ne manquez pas de leur apporter ici
publiquement l'hommage de la reverence qui leur est
due, que je leur apporte A mon tour. C'est une tAche
agr6able, mais bien delicate. Comme le cure parisien
dont j'ai di vous parler tout A l'heure sans vous reveler
son nom, ils ne souffrent pas qu'on les loue trop haut.
Is sont jaloux de I'ombre de la Croix. Ils mettent
9
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aussi un point d'honneur humain a n'etre ni plaints ni
trop remercies des durs travaux qu'ils accomplissent.

C'est, en effet, un contresens que de les plaindre. Ils
doivent nous faire plus envie que piti6, si j'en crois
un de vos laureats, le R. P. Henry Watthe, qui a
fond la Maison du Missionnaire a Vichy, et qui vient
de publier deux volumes dont le titre en dit long: La
belle vie du missionnaire en Chine.
En les lisant, je me rappelais ces lignes de notre

illustre, de notre cher Henri Bergson: a Les philosophes qui ont speculM sur la signification de la vie et
sur la destinee de l'homme n'ont pas assez remarqu6
que la nature a pris la peine de nous renseigner l~dessus elle-meme. Elle nous avertit, par un signe precis, que notre destination est atteinte. Ce signe est la
joie. Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir. Le plaisir
n'est qu'un artifice imagine par la nature pour obtenir
de l'etre vivant la conservation de la vie; il n'indique
pas la direction of la vie est lancie. Mais la joie
annonce toujours que la vie a reussi, qu'elle a gagne
du terrain, qu'elle a remporte une victoire: toute
grande joie a un accent triomphal. )) Le livre du
R. P. Watth6 respire la joie. Bergson l'a -dit, Messieurs: c'est l'avertissement de la nature, c'est le signe
pr6cis...
LES LOUISETTES A LA MAISON-MERE DE LA RUE DU BAC
le dimancke 19 novembre 1933

Un dimanche pluvieux de novembre. Le long du
Bon-March6, dont les vitrines sont tristement voilees
par les rideaux de fer, dans la vieille rue da Bac, un
encombrement d'auto-cars, de taxis, d'autobus ( Service special n, qui deversent devant la grande porte
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la Maison-Mere des Filles de la Charit6 -

un long defil6 de vieillards... Clopin-clopant, d'autres
cheminent par groupes vers la chapelle de la Midaille
miraculeuse, sanctuaire si connu des Parisiens. C'est
on pelerinage, parait-il, pelerinage pen banal de
pauvres vieux arrivant de tous les coins de Paris et
meme de la lointaine banlieue.
Chose etrange, au milieu des visages rides, des
corps pench6s sur une canne, de frais visages souriants de jeunes filles apparaissent. Ce sont les
. Louise de Marillac a. Par centaines, ces petites

Parisiennes, qui, pour la plopart, travaillent toute la
semaine dans un bureau ou un magasin, ont sacrifi6
gaiement leur dimanche pour procurer A e leurs vieux "
la joie d'une sortie, le riconfort d'un pelerinage dans
une chapelle oh reposent les restes de leur sainte Patronne, Louise de Marillac, chapelle qui est un coin
du ciel pur dans I'agglomeration grise de la capitale,
une oasis mysterieuse oiu les ames font provision de
courage, de paix, de sre 6 nit6.
L'installation est laborieuse; ni la pluie, ni le
nombre toujours croissant des pýlerins, ne simplifie.
les chosesl Qu'importe! Les , Louise de Marillac,
-

les Louisettes, comme on dit -

ne s'embarrassent

de rien quand il s'agit de procurer un peu de joie a
leurs

a

grands enfants ,. Les precautions les plus

maternelles ont et6 prises:
- Grand'mbre, j'ai apporte un coussin pour votre
pied malade, soyez tranquille.
- Ne restons pas dans ce courant d'air, votre
asthme va revenir.
- Monter dans les tribunes? Vous n'y pensez pas,
grand'mere? Votre coeur vous jouera encore quelque
tour.

Dans la grande allee qui relie la rue du Bac a la
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chapelle, domine une statue de saint Vincent, les
mains 6tendues dans un geste d'accueil. Le bon saint
sourit au spectacle inedit et semble encourager ses
, petites-filles » dans leur charitable empressement.
Elles sont bien a ses petites-filles ), en effet, car c'est
a l'abri des cornettes blanches que se divouent les
Louisettes.
Mais il est temps de vous lespr6senter un peu mieux.
Leur groupement est ne en 1910 sur la paroisse
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, oi, il y a trois siecles
cxactement, M.' Vincent reunissait ses quatre premieres filles. L'ceuvre est une filiale de celle des
Dames de la Charit6, 6tablie par Vincent de Paul pour
la visite des pauvres malades A domicile. Elle a le
m&me but et le meme esprit, mais se compose exclusivement de jeunes filles c faisant profession de vie
chretienne et 6difiante n, dit le petit reglement,
approuv6, le 12 janvier 1914, par le Superieur general des Pretres de la Mission et des Filles de la Charit6, directeur de l'ceuvre. Y sont admises non seulement les jeunes filles de condition aisee, mais encore
celles de milieux plus modestes; toutes fraternisent
dans le meme desir: procurer secours materiels et
r6confort moral aux vieillards d6laiss6s. C'est le vrai
rapprochement des classes dans 1'amour du Christ, la
solution du problkme que cherchent en vain les sociologues, parce qu'ils ne se rencontrent pas sur le terrain
de la charitA.
(La Croix, 23 novembre 1933.)
LE 29 NOVEMBRE

1933 A PARIS

Bien que les solennitis jubilaires dussent avoir lieu
Sla fin de la semaine, il en aurait coft6 aux soeurs
de la Maison-Mere de laisser passer la journ6e du
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29 novembre 1933 sans comm6morer par quelques
c6r6moniesle grand 6v6nement du 29 novembre 1633.
Le matin, a huit heures, 1'6glise Saint-Nicolas-duChardonnet 6tait envahie par de nombreux groupes
de Filles de la Charit6, accourues de tout Paris. Elles
venaient prier la m&me o6, il y a trois cents ans, se
prosternerent, avec saint Vincent et Louise de Marillac, les trois ou quatre premieres sceurs qui eurent le
grand honneur d'etre choisies de Dieu pour commencer la Compagnie. A huit heures, M. le Sup6rieur
general montait a l'autel pour dire la messe votive de
notre saint Fondateur, autoris6e pour la circonstance.
Ce fut simple, pieux, touchant, comme la r6union
de I633.
L'apres-midi, a deux heures, les deux communautes
se trouvent r6unies dans la chapelle de la rue du Bac
pour entendre notre premier assistant, M. Robert,
dont la voix claire et chaude est &cout6e avec une
attention soutenue. La Compagnie a magnifiquement
prosper' Pourquoi? se demande-t-il. II en trouve la
cause dans la vigilance et la fermet6 des superieurs,
en m&me temps que dans la docilit: des sceurs a se
soumettre. Et il recourt A l'histoire pour 6tayer ses
affirmations. Les circulaires de M. Bonnet surtout
lui fournissent plus d'une citation int6ressante et parfois amusante.
Quelques mots sur l'amour des pauvres et sur
l'humilit6, vertus fondamentales de l'Institut, complethrent cette belle conference, qui charma tous les
assistants et fut, les jours suivants, le sujet de maintes
conversations.
La ben6diction du Saint Sacrement suivit et ce fut
de tout cceur que l'on chanta l'Ecce quam bonum et le
Te Deum.
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LE TRIDUUM A NOTRE-DAME
EN

DE CATHERINE

L'HONNEUR

DE PARIS
LABOURE

On pouvait lire les details du programme sur les
cartes d'invitation, r6pandues par milliers :
JEUDI,

30 NOVEMBRE

Ciremonie d'ouverture, pour les Croises
A .5 heures. de la Medaille Miraculeuse, sous la presidence de Son Exc.
Mgr Cripin, 6v4que auxiliaire de Paris; Allocution par
M. Doucet, Prktre de la Mission ; Procession ; Salut solennel
du Tres Saint Sacrement.
Ier JOUR. -

VENDREDI,

Ier DECEMBRE

A 9 heures. -- llesse pontificale, celebrie par Son Exc.
Mgr Maglione, Nonce apostolique.
A 15 heures. - Cer~monie, sous la presidence de Son Exc.
Mgr Flynn, eveque de Nevers; PanigyTique par M. l'abbi
Chevrot, cure de Saint-Franrois-Xavier; Salut solennel du
Trbs Saint Sacrement; VWneration de la Relique.
(Cette journee est plus specialement reserv6e aux Communautis religieuses, aux membres des Conferences de SaintVincent-de-Paul, Dames de la Charit6 et Louise de Marillac.)
2e JOUR.

-

SAMEDI,

2

DECEMBRE

A 9 keures. - Messe pontificale, c0lebrie par Son Exc.
Mgr Roland-Gosselin, eveque de Versailles.
A i5 heures. - Cerdmonie Marialc, sous la prisidence de
Son Exc. Mgr Roland-Gosselin ; Panegyrique par le R. Pere
LabourS, de laCompagnie de J6sus ;Procession; Salut solennel du Trbs Saint Sacrement.
(A la Ceremonie Mariale, la grande nef sera entierement
reservde aux Enfants de Marie Immacule, voilees de blanc.)
3e JOUR.

-

DIMANCHE, 3

DECEMBRE

A 7 h. 1/2. - Messe de Communion, c6l6br6e par M. Souvay,
Supirieur gendral de la Congr6gation de la Mission et de la
Compagnie des Filles de la Charite; Allocution par M. Cazot,
Directeur general des Filles de la Charite.
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Messe pontificate, c6elbrie par Son Em. le
A 9 h. 1,2. cardinal Verdier, archeveque de Paris.
A Iz h. 1/2. - Cirmnonte de cloture, sous la presidence de
Son Em. le cardinal Verdier; Pandgyrique par Son Exc.

Mgr Gerlier, 6veque de Tarbes et Lourdes; Imposition gn&Crale de ]a M6daille Miraculeuse (distribution a I'entrde); Te
Deum; Salut solennel du Tres Saint Sacrement.
Jeudi, 3o novembre

Le touchant, le charmant spectacle que pr6sentait
Notre-Dame de Paris! Par une heureuse pensee, les
Filles de la Charit6 avaient voulu qu' la veille du
triduum solennel qu'elles celebrent en 1'honneur de la
Bienheureuse Catherine Laboure, un premier hommage lui fft rendu par les enfants. Aussi, l'antique

basilique 6tait-elle remplie dans 1'apres-midi d'une
foule innombrable de fillettes. Elles s'entassaient
dans l'immense nef, les bas-c6t6s, I'abside et jusque
dans le chceur, oi la baguette de M. l'abb, Merret
dirigeait les chants d'une legion disciplin6e de jeunes
chanteuses. C'6tait un immense moutonnement de
b&rets blancs, au-dessus desquels, parmi les bannieres
multicolores, on voyait doucement voleter les larges
ailes blanches de cornettes maternelles. Silencieuses
et bonnes, elles maintenaient parmi tout ce petit monde
une discipline, un recueillement, une pi6t6 admirables.
Et les voftes solennelles, toutes chargees d'histoire,
semblaient, au rayonnement de cette jeunesse et de
cette puret6, prendre un air moins severe que de coutume et comme se pencher vers elle avec sollicitude.
Notre-Dame a d'ailleurs requ pour la circonstance
une d6coration sp6ciale. Au fond du chceur, ont et6
tendues des draperies blanches et bleues, semees
d'6toiles d'or, au-dessus desquelles un immense tableau
represente, dans le populaire costume des Sceurs de

-

268 -

Saint-Vincent-de-Paul, la nouvelle Bienheureuse. Un
autel a ete dress6 dans le transept, d'oi l'officiant
regarde l'assistance. Celle-ci, encore une fois, est
exclusivement compos6e d'enfants. Les grandes personnes s'entassent dans les tribunes.
Mgr Cr6pin, auxiliaire de S. Em. le cardinal Verdier, preside la cer6monie. Cer6monie tres simple,
quoique grande et belle dans sa simplicit6. On commence par des chants. Puis, M. Doucet, Pretre de la
Mission, monte en chaire. D'une voix et d'un coeur
6galement vibrants, il exhorte la foule des Petites
Crois6es de la M6daille miraculeuse, massee devant
lui. II les remercie d'avoir pr6par6 ces fetes a leur
maniere en offrant prieres, communions, messes, sacrifices a J6sus et a Marie. II leur demande de faire plus
encore. Et il leur propose en exemple Catherine
Laboure. Qu'a son imitation, elles soient des vivantes,
toujours pretes a faire fructifier en elles les graces
reques au bapt&me, toujours pretes a s'oublier g6n6reusement, a se d6penser pour les autres, a se hausser
vers Dieu. II les invite aussi & mcditer sur cette M&daille miraculeuse que la Vierge elle-meme r6vela i
Sceur Catherine. II commenta ce qu'on peut voir sur
cette m6daille: la croix, les etoiles, les deux coeurs, etc.
II en expliqua la signification et la legon. II exhorta,
chemin faisant, ses auditrices A etre des conquerantes.
Puis il conclut en les invitant Adevenir toujours davantage des Croisees ardentes, ( des anges ,, des c pages)),
des ( chevaliers , enthousiastes, pour marcher ellesmemes dans les voies du Christ et y conduire leurs
compagnes.
Apres quoi, aux chants alternes de la chorale et de
l'assistance, se d6roula une longue et pieuse procession. Portant leurs bannieres, des statues de 1'Enfant
Jesus, des saints anges, de Catherine Laboure, portant
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surtout des cartons sur lesquels se trouvaient inscrits
les prieres dites, les messes entendues, les sacrifices
consentis... les Petites Crois6es parcoururent les basc6t6s et la nef de Notre-Dame, precedant Mgr Cr6pin, mitre en tete et crosse en main. Les cartons que
nous venons de dire furent d6pos6s devant l'autel oi
I'6veque de Tralles donna la b6n6diction du Saint
Sacrement.
Et ce fut ensuite l'envol des b6rets et des cornettes
sur l'immense parvis, qu'un instant ils 6clairerent de
leur blancheur dans la nuit tombante.
Vendredi, I"r dicembre

Une grand'messe solennelle fut c6lbr6e dans la
basilique m6tropolitaine par S. Exc. le Nonce apostolique, avec la pifti et la majest6 qu'il apporte aux
fonctions liturgiques. Au choeur, on voyait notamment
M. Souivay, Sup6rieur general de la Congr6gration de
la Mission et de la Compagnie des Filles de la
Cbarit6, dont la T. H. Mere Supirieure generale
6tait aux premiers rangs de l'assistance. Celle-ci 6tait
compos6e de representantes de nombreuses Congregations religieuses, parmi lesquelles les Soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul formaient une cohorte particulierement imposante. Toutes les h6tes de la maison
de la rue du Bac 6taient naturellement pr6sentes. Les
Conferences de Saint-Vincent-de-Paul 6taient, elles
aussi, fort bien repr6sentees autour de leur president
general, M. de Verges. De meme les Dames de la
Charite. Citons 6galement le R. P. Tauzin, des Peres
Blancs, et, sur un des tr6nes de l'avant-chceur, S. Exc.
Mgr Louvard, 6veque de Coutances, qu'accompagnait
son vicaire g6n6ral, Mgr Leridez.
Les chants de la messe furent executes, avec une
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rare perfection, par le S6minaire de la Congr6gation
de la Mission et par la maitrise de Notre-Dame, sous
la direction de M. I'abbe Merret. M. Albert Serre 6tait
a l'orgue du choeur, M. de Saint-Martin au grand
orgue. Et toute cette c6ermonie, y compris la partie
musicale, rev&tit le caractere de pi6et profonde et
discrete qui, tres pr6cis6ment, convient aux deux Congr6gations en fete et a la Bienheureuse qu'elles c616braient.
C'est M. I'abb6 Chevrot, cure de Saint-FranqoisXavier, c'est-a-dire de la paroisse parisienne sur
laquelle se trouvent precis6ment la Maison-Mere des
Filles de la Charit6 et celle des pretres de la Mission, qui, I'aprts-midi, a c6lbr6, A Notre-Dame de
Paris, la Bienheureuse Catherine Laboure. 1 I'a fait
sous la pr6sidence de Mgr Flynn, 6veque de Nevers,
en pr6sence du T. H. P. Souvay, devant une assistance nombreuse, oii l'on voyait, avec ceiles des
Filles de la Charite, les cornettes d'un grand nombre
de Congregations, le v6nerable Chapitre, des pretres,
des religieux, des confreres de Saint-Vincent-dePaul, des Dames de la Charit6, des c Louise de
Marillac ,, la reine Amblie de Portugal, sa soeur
Madame de Bourbon, infante d'Espagne, etc. II l'a
fait avec cette 6loquence si sobre et si s6duisante, si
riche d'enseignements, si penetrante a la fois, qui est
sa maniere et qui est une joie pour l'esprit et un singulier bienfait pour l'Ame.
L'orateur commence par rappeler la parole de saint
Paul: ( Pour vous, ambitionnez des faveurs plus
excellentes encore ,, dans le dessein de montrer que
Soeur Catherine Laboure a plac6 bien au-dessus des
communications surnaturelles, dont elle fut cependant
si favoris6e, la pratique totale de la charit6; et de
louer en elle le modele de la Fille de la Charit6, de la
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soeur de Saint-Vincent-de-Paul, dont la vie active n.e
nuit point, au contraire, A la vie d'union avec Dieu,
parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait pour Dieu;
parce que dans le pauvre qu'elle rencontre, l'enfant
qu'elle enseigne, le malade qu'elle soigne, elle voit
Dieu: parce que, indifferente a l'agitation du monde,
elle est sans cesse en presence de Dieu.
Tel fut au plus haut degr6 le cas de la bienheureuse
Catherine. Son grand souci sera toujours de n'etre
remarqu6e par personne, de s'ensevelir dans l'oubli.
Et elle y parviendra a ce point que ses soeurs en religion et ses sup6rieures memes connaitront les apparitions sans savoir qui en a eti favoris6. Elle a tout dit
a son confesseur. Elle ne s'en ouvrira a sa superieure
que six mois avant sa mort, qu'elle sait prochaine.
Elle refusera d'acc6der au d6sir de Mgr de Quelen,
qui voudrait la voir et I'interroger, elle d6couragera
toutes les curiosit6s, fussent-elles fort l1gitimes. Mais
elle ne cessera pas de remplir avec la plus scrupuleuse
exactitude ses devoirs d'6tat, A quelque poste qu'elle
soit plac6e dans cet h6pital de Reuilly oh elle fut
charg6e de la basse-cour, de la porterie, de la lingerie. Elle prie Dieu, elle agit pour Dieu, elle porte
au plus haut point les humbles vertus que riclame sa
tUche quotidienne, tout A fait selon l'admirable programme que saint Vincent de Paul avait laiss6 A ses
filles. Et c'est ainsi qu'elle atteignit A la saintet6. Que
cet exemple soit pour nous,

"

chr6tiens moyens ,, un

encouragement. Certes, il faut des saints h&roiques
pour secouer la torpeur qui sans cesse nous envahit,
pour nous rappeler que I'esprit de notre religion est
un esprit de perfection. Mais il faut aussi d'autres
saints qui nous montrent la possibilit6 d'atteindre
Dieu par une vie compos6e uniquement de taches
obscures, de besognes modestes, de fonctions ordi-
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naires et dont l'exemple nous invite a nous dire: a Ce
qu'il a fait, je suis capable de le faire. ,
Prions done la Bienheureuse Catherine Laboure
pour qu'elle nous obtienne d'accomplir comme elle,
pleinement, sous le regard de Dieu, notre devoir
d'etat. Prions-la aussi pour la Societ6 religieuse dont
elle fit partie, pour que cette admirable Congr6gation
qui, sur tous les points du globe, multiplie d'incomparables bienfaits, trouve sans cesse de nouvelles
recrues qui lui permettent de r6pondre a tous les
appels qui lui sont adress6s, des recrues qui sachent
inspirer leur vie religieuse des exemples humbles et
saints de Catherine Laboure.
Le Salut du Saint Sacrement, dont les chants furent
executes par le s6minaire de la Congr6gation de la
Missipn et par la maitrise de Notre-Dame, fut donni
ensuite par Mgr Flynn.
SAMEDI,

2 DICEMBRE

La grand'messe a 6t6 c6l1br6e par S. Exc. Mgr Roland-Gosselin, 6veque de Versailles. Une fois de plus,
la vaste nef 6tait remplie. Les Filles de la Charit6,
la Trbs Honoree Mere gendrale, leurs iovices 6taient
aux premiers rangs. On y voyait aussi, tres nombreuses, des Enfants de Marie, et puis la foule de
ceux et de ceiles, riches on pauvres, humbles ou
personnalites notoires, qui professent pour les Sceurs
de Saint-Vincent-de-Paul amitie et admiration. Au
chceur, les pretres de la Mission entouraient leur
Sup6rieur g6neral, M. Souvay.
La maitrise de Notre-Dame et le s6minaire de la
Congr6gation de la Mission executirent, sous la direction de M. l'abb6 Merret, et de facon remarquable,
la Messe de Angelis, de Quignard, et, au terme de la
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ciremonie, un choral de Proetorius du seizieme siecle.
L'aprbs-midi, Notre-Dame offrit un incomparable
spectacle. La basilique 6tait remplie par les longs
voiles blancs des milliers d'Enfants de Marie.
Le P. Labour6 evoqua le souvenir de sa grand'tante
dans le village ou elle vint au monde et grandit, donnant, des sa jeunesse, I'exemple des hautes vertus de
d6vouement, d'humilit6, de pit&, qui ne devaient pas
cesser de se d6velopper par la suite. I1 rappela comment.naquit sa vocation et comment elle la cultiva.
Il la montra au noviciat, a l'6poque des apparitions,
puis dans I'obscurit6 de sa vie religieuse, tout appliquee a ses devoirs d'6tat. II conta enfin la sainte mort
qu'elle fit, et il la proposa en modile a ses auditrices.
Apres quoi, en longue procession, chantant et
priant, les Enfants de Marie parcoururent les nefs de
la basilique sous les plis de leurs bannieres, tandis
que quelques-unes d'entre elles portaient la statue de
Catherine Labour6.
Puis, le salut fut chanti et la b6nediction du Saint
Sacrement fut donn6e par Mgr Roland-Gosselin.
DIMANCHE, 3 DECEMBRE

Des sept heures trente, les Filles de la Charit6 et
les Enfants de Marie en grand nombre assistaient
dans la basilique m6tropolitaine a la messe de communion ci66brie par le T. H. P. Souvay, Superieur
g6neral de la Congr6gation de la Mission.
Elles entendirent une allocution de M. Cazot, directeur g6n6ral des Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui
6voqua les origines et I'histoire de l'Association des
Enfants de Marie. Aujourd'hui, I'ceuvre s'6tend a la
terre entiire et groupe des jeunes filles par milliers.
Elle a, d'ailleurs, en formant des ames pures, pieuses,
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ferventes, rempli les espoirs qu'on pouvait attendre
d'elle. L'avenir sera digne du pass6. Les membres de
l'Association seront d'ardentes zelatrices de cette

Action catholique oi le Souverain Pontife nous convie.
Deja, d'ailleurs, elles s'y emploient dans le domaine
de I'apostolat religieux et de la charit6. Elles se
d6penseront toujours davantage en demandant a la.
bienheureuse Catherine de leur donner la picte, la
force d'ime, 1'humilit6 qui lui permirent a la foisd'accomplir une oeuvre ficonde et d'accider a la gloire
des saints.
Bien entendu, le moment venu, l'assistance tout
entiere rebut la sainte communion.
A neuf heures trente, Notre-Dame, de nouveau,

6tait comble. S. Em. le cardinal Verdier c6elbra pontificalement la grand'messe devant une assistance fort
recueillie. Au chaeur, avec le T. H. P. Souvay et
Mgr de Backere, de nombreux Lazaristes, le venCrable
Chapitre, avaient pris place des religieux et des
pretres. La maitrise et le seminaire de la Mission,
une fois de plus, firent merveille en ex6cutant avec
perfection le Cantique de Racine, de Gabriel Faur ; le
Kyrie et l'Agnus, de Boyer; le Sanctus, de Gounod, et,

a

la fin de la c6r6monie, un admirable choral de Bach.
Aux Vepres, l'affluence 6tait telle qu'on s'6crasait
jusque derriere la chaire et dans les tribunes. Partout,
la blanche cornette des Saeurs de Saint-Vincent-dePaul mettait sa note de puret6 et de charme. Mais elles
volaient sur des flots humains. II y avait 1U d'autres
religieuses de tous Ordres, des cohortes d'Enfants de
Marie, des Guides, des hommes, des femmes, des
riches, des pauvres, de trbs hautes personnalit6s et
d'humbles gens au coeur rempli de gratitude pour
celle qui, un jour, les enseigna, les soigna ou les
secourut. II y avait la, bien entendu, la Trbs Honor~e
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Mere supirieure ginerale des Filles de la Charit6, le

Tres Honor6 Sup6rieur general des Pr&tres de la Mission. 1I y avait aussi Mme Jean Chiappe, Mmie Duhamel, l'amiral Lacaze, M. Duval-Arnould, M. Reverdy,
et bien d'autres, perdus dans I'assistance. II y avait
surtout la foule anonyme des amis innombrables et
obscurs qu'un geste de charite a pour toujours conquis.

S. Em. le cardinal Verdier presidait la cir6monie.
II 6tait entour6 de Mgr Chaptal, de Mgr de Backere,
prxfet apostolique de Soerabaia, A Java; de MgrAdam
et de M. le chanoine Beaussart, vicaires gen6raux;
du Chapitre, d'un grand nombre de Lazaristes, de
cures et de pretres du clerg6 parisien.
Apris le chant des Vepres, le cardinal se rendit au
banc d'ceuvre, tandis que Mgr Gerlier montait en
chaire. Est-il besoin de dire A quel point la vie et la
saintet6 dela Bienheureuse Catherine Labour6 devaient
inspirer la g6n6reuse eloquence du pieux pr~lat qui,
si souvent, chanta sainte Bernadette, comme elle confidente de Marie, comme elle humble, obscure, pieuse
et bonne, ainsi d'ailleurs qu'allait le montrer I'admirable discours que nous entendimes.
Mais auparavant, 1'evEque de Lourdes rappela combien I'ann6e 6i nous sommes est favorable entre toutes
A I'exaltation des saints et de F'etonnante pleiade
d'Ames heroiques qu'en ces derniers mois Pie XI a
ajoutee A la liste gloricuse de celles que deja, au
cours des siecles, a glorifides l'glise. Parmi elles,
que d'imes frangaises! Et I'orateur de s'6crier:
" Nation merveilleuse et diconcertante, en verit*,
que notre patrie bien-aimbe; capable Acertaines heures
de frayer la voie aux pires erreurs, mais demeurant
toujours le chevalier des nobles causes, semeuse magnifique de missionnaires qu'elle lance sur toutes les
plages oi ii y a des Ames a conquerir, capable de peu-
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pier de nombre de ses fils et de ses filles les annales
de la saintet6. »
Et voici maintenant, prestigieux, le parallele dont
j'ai parl6 entre Catherine et Bernadette. L'une et
I'autre ont collabor6 a la meme ceuvre providentielle:
cette d6finitiondu dogme de 1'Immacul6e Conception,
qui est sans doute la plus grande date dans I'histoire
de 1'lglise au dix-neuvieme siecle. Les apparitions
de la rue du Bac 1'ont pr6paree de facon singuliere;
les apparitions de Massabielle l'ont confirm6e avec
6clat. Ses deux priviligiies, ses deux confidentes, la
Vierge les a voulues semblables. Ce sont deuxenfants
modestes, humbles et pures, I'une et 1'autre incapables
d'inventer un message qu'elles ne comprenaient point,
dont la premiere, Catherine, pendant quarante-six
ans, ne r6v6la qu'a son directeur le prodigieux secret
qui lui avait 6t6 confie; dont la seconde, Bernadette,
v6cut toujours dans l'extraordinaire effacement qui
avait caract6ris6 sa prime jeunesse, refusant de s'attarder devant ses seurs au ricit des apparitions. Instruments pr6cieux, mais obscurs, d'une euvre pourtant
divine qui se riv6lait aux yeux des hommes par I'incroyable diffusion de la M6daille Miraculeuse, par la
diffusion du message de Massabielle, par la propagation merveilleuse du culte de 1'Immaculee.
Quand Pie IX parlera, c'est I'acclamation du monde
chr6tien tout entier qui r6pondra a sa parole. Mais ce
monde ignorera celle qui est a l'origine de ce succes.
Et Bernadette aussi lui 6chappera pour mener, comme
Catherine, une vie d'ob6issance, d'humilit6, d'amour
h&roique, d'6mouvante saintet6, a qui ne manquera
point, non plus qu'a Catherine Labour6, la souffrance
qui est la marque de la croix redemptrice.
Car, ce n'est pas parce qu'elles eurent des visions
que l'une et 1'autre furent des saintes; c'est parce que,
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dans leur ame, elles portaient le germe de la saintet6
que la Vierge les a choisies. M6ditons sur leur
exemple et apprenons d'elles que la saintet6 peut
s'6panouir dans I'humble accomplissement du devoir
quotidien. Sachons discerner, sous la simplicit6 de
leur vie, le secret des h&roismes qui nous conduira au
Maitre bien-aim6. Et n'oublions jamais que Celle qui
leur est apparue demeure ( la joie des saints et le
refuge des p6cheurs, la force de ceux qui vivent et la
consolation de ceux qui meurent, le joyau de la terre
et la radieuse 6toile des patries 6ternelles ,.
Le Salut du Saint Sacrement fut ensuite chant6
par la maitrise de Notre-Dame et par le s6minaire de
la Congr6gation des Pretres de la Mission, qui ex6cutirent, sous la direction de M. l'abb6 Merret, le
Pange lingua, de Haller; une cantilene a la Sainte
Vierge, de Boyer; le Tola pulckra es, <de Paladilhe; le
Tu es Petrus, de Dubois, avec accompagnement des
cuivres; le Te Deum en plain-chant, le Tantum, de
Bach; puis, quand S. Em. le cardinal Verdier eut fait
descendre sur I'assistance la b6n6diction de 1'Hostie,
le psaume CL de Franck et un choral du seizieme
siecle d'Altenbourg.
Quand nous sortions de Notre-Dame, la nuit 6tait
tomb6e. Mais dans la clart6 des projecteurs, I'antique
basilique, incomparable joyau, se d6tachait radieuse,
d'une triomphante et comme surnaturelle beaute. Elle
ne paraissait plus etre de la terre et s'accordait 6trangement au charme indicible du vol pur des cornettes
qui, quelques instants plus tard, dans la sonnerie
a6rienne des cloches, s'6battait sur le parvis.
Telles furent, bien insuffisamment evoqutes, les
fetes c6l6br6es A Paris en l'honneur de la Bienheureuse
Catherine Labour6, des fetes qui, par leur pi&t6, leur
beaut6 et un peu d'aust6rit6, a la fois recueillie et
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joyeuse, convenaient parfaitement a exalter une
humble et tres grande professe de cet Ordre humble
et grand: les Filles de la Charit6 de Saint-Vincentde-Paul.
A. MICHELIN.
(La Croix, i, 2, 3, 4, 5 dicembre 1933.)

SAINT-FLOUR
FETE EN L'HONNEUR DE LA BIENHEUREUSE
CATHERINE LABOURE

Saint-Flour a eu, le 26 novembre dernier, sa journee de fete en 'honneur de la Bienheureuse Catherine LabourS, et dans une parure de neige qui rappelait encore la Vierge Immaculee.
Une circonstance exceptionnelle vint donner acette
manifestation de pietk un relief que beaucoup de
villes plus importantes pourront lui envier: la presence
de Notre Tres Honore Pere. Mais oui! a Saint-Flour!
En recevant nos sceurs a l'issue des Vepres, et en
soulignant Phonneur qui leur 6tait fait, Monseigneur
1'1Evque rappelait, avec son a-propos habituel, les
paroles du prophete Mich6e: (c Et toi, Bethl6em, tu
es bien la plus petite des villes de Juda, cependant... ,
L'accommodation 6tait des plus heureuses! C'est, en
effet, an grand seminaire de Saint-Flour que Notre
Tres Honore Pere consacra jadis les pr6mices de son
enseignement scripturaire, et il ne cache pas son attachement a une maison qui garde elle-m&me sa memoire
avec une pite oil se mle aujourd'hui un legitime
orgueil! II en t6moigna ddlicatement en n'h6sitant
pas a se liberer d'engagements ant&rieurs et A s'imposer deux nuits consecutives d'un voyage fatigant
pour r6pondre a 1'invitation de Mgr Lecoeur, qui le
xeCut, le dimanche matin, en plein centre des souve-
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nirs du pass6, au grand siminaire, oui M. le Sup6rieur 1'avait ramenC en auto de la gare.
Notre Tres Honor6 Pire s'6tait reserve, pourtant,
de cel6brer la sainte messe dans la petite chapelle de
la Chariti, qui fut autrefois la sienne, au temps oii il
assumait les fonctions d'aum6nier de nos sceurs. Pendant la messe, que servait un des directeurs du grand
s6minaire, les petites orphelines ont dilicieusement
chant6: " Omon cher Ange ,, Ubi Caritas, Magnificat.
A la sortie, l'attendait toute une pleiade de cornettes
(on n'en vit sans doute jamais autant a Saint-Flour),
venues de toute la r6gion et ayant a leur thte leur Visitatrice, la Respectable Sceur Collet, avec les Soeurs
Servantes de plusieurs maisons de Clermont, celles de
Marvejols, de Malzieu, de Bouldoire et d'Antrenas,
repr6sentant la Lozere et le Cantal; celles d'Aurillac,
de Mauriac, de Murat, de l'H6pital-Ydes, au total
vingt sceurs, s'ajoutant aux sept de la maison.
Une premiere causerie, tout empreipte de simplicit6 et de bout6, et qui devait etre reprise A onze
heures, se prolongea dans la chambre de Communaut6
jusqu'au moment de la grand'messe, c6lbr6e dans la
cathedrale avec toute la pompe des offices pontificaux et la pr6sence du grand s6minaire. Une place
avait et r6serv6e dans le chceur a Notre Tris Honors
Pere, a droite du tr6ne de Monseigneur. Dans la
grande nef, plusieurs rangees de cornettes, et derriere elles une d616gation de toutes les Communautes
religieuses de la ville, elles aussi & l'honneur; de
meme a la procession, afin qu'elles se sentissent bien
de la fte, en etroite union avec la famille de saint
Vincent. Venaient ensuite les Enfants de Marie, avec
un beau groupe de dix-huit jeunes rurales, qui avaient
suivi, comme elles, les jours precedents, les exercices
de la retraite; dans les nefs lat6rales, 1'assistance des
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grands jours, et toutes les chorales et soci6tes musicales de la ville, qui avaient voulu s'associer a la fete
et y prater leur concours, fondant leur fete de sainte
CUcile avec celle de la Bienheureuse. Ces braves musiciens n'ont-ils pas eu la delicate pens6e d'aller executer,
a lasortie de la messe, un de leurs plus beaux morceaux
devant la maison de nos sceurs, t6moignant ainsi de
la sympathie des Sanfloriens?
L'aprts-midi, nos soeurs eurent la joie de faire un
rapide pelerinage au grand s6minaire, sous la conduite de Notre Trbs Honor6 Phre, dans la chambre
qu'il
aujourd'hui transform6e en oratoire du
celle
a
1827,
de
1825
fut,
et
qui
occupa autrefois
Bienheureux J.-G. Perboyre, pendant le sejour de
notre glorieux martyr dans ce mime 6tablissement.
Quelle gerbe d'6motions et de souvenirs! De la fenetre,
il nous montra quatre beaux sapins, seuls survivants
des cent qu'il avait plant6s lui-m&me, les ayant fait
venir des Vosges, il y a trente-deux ans.
Mais voici l'heure des Vepres. M. Basile, pr6dicateur de la retraite des Enfants de Marie, qui se cl6turait ce jour-la, c616bra d'une voix chaude la fideliti
de la priviligiie de Marie. Mgr Lecceur eut alors
. quelques mots absolument d6licieux, et notre bon
Pere se faisait bien petit, s'enfonaant dans son humilit6. II semblait si heureux! Tout le monde rayonnait de bonheur. Alors, la procession s'organisa
autour de la cathedrale: les jeunes filles voil6es, banniere en t&te; puis, les religieuses et les Filles de la
Charit6; enfin, pr6ecdant le clerg6, les petites orphelines en blanc, dont les quatre dernieres portaient,
sur un gracieux brancard, les reliques de la Bienheureuse. Et le bon Dieu fait le dernier geste, dans une
large et paternelle b6nediction sur I'assistance recueillie, qui avait donne jusqu'au bout une touchante
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preuve de sa sympathie a toute la famille spirituelle
de saint Vincent et de piet6 envers la Messagere de
Marie. Puissent beaucoup d'imes g6nireuses se lever
de ces chores montagnes, pour marcher sur les traces
de la bienheureuse Catherine Labour6 !
Notre Tres Honor6 Pere ne devait pourtant pas
quitter Saint-Flour sans une derniere visite d'adieu a
la petite famille de la place de la Halle, r6duite cette
fois a son petit effectif ordinaire, car les sceurs invitees avaient du reprendre le chemin deleurs maisons
respectives pour y c6l6brer, le lendemain, la fete de
la M6daille Miraculeuse. Celle de Saint-Flour, qui
coincidait avec I'Adoration perp6tuelle, fut une journ6e d'actions de graces, tout embaum6e de pieux et
reconnaissants souvenirs d'une fete oii rien n'avait
manque.
SCEUR AGNES
II y a quelques mois, .dans le cours de ma vie p6nible et monotone, je fus profondement contrist6 par la
mort de sceur Agnes, Fille de la Charit6, d6c6d6e 5
Paris en t933.
Cette mort a 6voqu6 en ma m6moire des souvenirs
sur le r6le qu'elle avait jou6 a une ipoque bien importante de ma vie et des sentiments profonds que m'avait
inspir6s cette ame, cette vraie servante du bon Dieu,
pleine d'6nergie et de devouement, selon les pr6ceptes
de saint Vincent de Paul.
Pour parler du role important qu'avait joue la sceur
Agnes dans ma vie, il faut que je revienne un peu a
mon pass6 .
Apres six ans de guerre (la grande guerre et la guerre
civile), d'abord jeune capitaine, ensuite g6enral, je
dus, bless6 et vaincu, rendre mes armes en me reti-
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rant sur un territoire neutre, apres en avoir traverse
la frontiire.
Tout fut perdu a jamais : la patrie, les parents, les
biens. IIne me restait que ma femme, la douce compagne de ma triste vie.
Pareilles a un cauchemar terrible, passerent les
ann6es dans un camp de concentration. Je ne connus
que la misere, la faim, le froid, une depression physique et morale, des d6sillusions sur un passe tout
recent avec des milliers de morts et un ocean de sang
verse.
Terrass6s par nos propres souffrances et celles de
notre malheureux peuple, nous cherchions dans des
prieres ferventes t en comprendre les causes et le but.
Au bout de quelques annies, la politique changeant
de face, les portes du terrible camp furent ouvertes,
et notre destin se pr6cisa.
Toutes les recherches d'une situation intellectuelle
furent inutiles; malgr6 mes deux dipl6mes d'ecoles
sup6rieures, je n'avais d'autre ressource que d'accepter
le travail d'un simple ouvrier. Munis d'un contrat de
travailleur, nous nous rendimes, ma femme et moi, en
France pour y trouver un asile comme 6migres politiques. Je devins manoeuvre a l'usine.
Une vie nouvelle, jusqu'alors inconnue, r6clamait
une tension supreme de.nos forces physiques et morales. Dans une petite mansarde bien miserable, en pays
etranger, inconnus a tout le monde, 6crasis par un
rude travail, notre vie nous semblait intolerable. Nous
cherchions a nous soutenir et i nous consoler dans.
la priere.
Apres tant de misere, mon organisme fut ext6nue
je tombai gravement malade. A cette ,poque-la, nous
fimes connaissance de smeur Agnes. Dans des conditions les plus p6nibles, sans le moindre rconfort,
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abandonn6s a nous-m6mes, nous la vimes traverser le
seuil de notre mansarde comme une messagere de la
Providence, de consolation et de joie.
Quoique de nationaliti et de religion diff6rentes,
nous nous sentimes unis en J6sus. Ce fut notre premiere rencontre avec une Fille de la Charit6.
J'avais eu autrefois, en Russie, quelques notions
bien vagues sur i'institution des Filles de la Charit6,
ainsi que sur la vie de ma compatriote bien connue
Natalie Narichkine; mais ces notions-la ktaient bien
fausses : la Fille de la Charit6 Narichkine, a cause de
sa conversion, fut blimbe et consider6e comme perdue; son nom fut exclu de la mimoire de la soci6t6
russe.
Durant ma longue maladie, la sceur Agnes, malgr6
ses jambes malades, montait tous les jours jusqu'a
notre mansarde. On se sentait r6conforti rien qu''
voir le rayon de son bon sourire. Non seulement elle
s'efforcait de soulager mes souffrances physiques,
mais, avec une ingeniosite delicate, elle tichait de
distraire nos pensres pour nous faire oublier notre
triste pr6sent. Son Ame lumineuse, sa grande foi en
la misericorde divine dilataient nos cceurs. En sa presence, nous ne nous sentions plus abandonn6s. Notre
desir de mourir c6da la place au d6sir de lutter, de
nous armer de courage.
Elle captivait nos cceurs par sa grande bont6, on
sentait en elle une vraie missionnaire. Ora et labora
furent incrust6s dans sa conscience.
Apres ma convalescence, elle continuait a nous visiter. Voici quelques notes extraites de mon journal
intime de cette 6poque-lh :
, La sceur Agnes ne possede pas les richesses des
sciences, mais elle a quelque chose de plus important,
de plus grand, de plus pricieux : un cceur tendre et
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pur, uni a une volont6 tenace de r6aliser les priceptes
de saint Vincent de Paul. Sa nature n'accepterait
jamais de suivre ces regles prescrites automatiquement. Non, elle les suit avec l'ardeur dont son ame
est si richement douee. Son grand attrait, sa force
persuasive ne sont qu'une harmonie complete issue
d'un cceur charitable et d'une ob6issance absolue aux
regles de saint Vincent de Paul. , - a Dans tout ce
qu'elle nous dit sur la souffrance et le but de la vie
terrestre, il n'y a rien d'un expos6 banal, mais une foi
vibrante, un amour profond6ment chr6tien qui persuadent par la force de son Ame charitable, par la
VErit6. , - , Son exp6rience la fait patiente et indulgente. n - a La profondeur de son Ame intelligente
se manifeste en ne blessant jamais nos coeurs par une
critique ou par des paroles malveillantes sur notre
Eglise russe-orthodoxe et a ne jamais discuter sur
les questions religieuses sous une lumiere partiale. »
- a Elle a un don extraordinaire a comprendre et a
savoir s'unir de tout son coeur A la joie et aux peines
de son prochain. » - " Elle a le don de dissiper les
pensees sceptiques, tout en mettant en relief le devoir
et les possibilit6s de r6aliser les principes de la vie
chr6tienne, a cette 6poque devenue si profond6ment
materialiste. - UD'apres son idte, malgre lahaine
et 1'6goisme, le bien l'emporte toujours. Le mal ainsi
que le bien ne sont jamais absolus. , - ( Elle nous
met en garde contre l'habitude de conclure dans le
plan religieux sous l'influence de nos sens, de nos
antipathies et de nos 6motions, qui changent facilement, mais en 6coutant la voix de la raison, unie a la
charit6 et a la foi. ,
Ces sages conseils nous pousserent a analyser et A
v6rifier nos doutes sur les questions religieuses.
Deux ans passbrent. La soeur Agnes, par sa d6lica-
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tesse profondement chr6tienne, done charitable, nous
6tait devenue bien chore et ses entretiens de plus en
plus indispensables. Notre int&r&t devenait tres intense
pour sa vie spirituelle, pour tout ce qui lui etait cher
avant tout, 1'Eglise catholique.
Mes sympatnies de jadis envers cette Eglise
s'accrurent et devinrent plus 6clair6es, grice a mon
exp6rience de la vie, qui avait l6argi mes horizons et
miri mes jugements. Juste A cc moment-la, la Providence avait mis sur mon chemin quelques amis russes
catholiques (convertis) qui ont pris part A ma conversion par leurs bons conseils, leur aide morale.
Dans la suite de mes longues souffrances morales
et de mon acheminement vers lI'glise catholique,
soeur Agnes fut sfrement I'instrument de la Providence.
Ma femme, attir6e comme moi par la beaut6 spirituelle de la fiddle servante du Seigneur, fut mon aide
d6vou6e dans la recherche de la v6rit6 de l'Eglise
catholique et dans I'6tude de son histoire d6taill6e et
de ses dogmes.
Sceur Agnes, encore une derniere fois, prouva son
grand cceur en me tendant la main pour me soutenir
moralement au moment oi beaucoup de mes compatriotes se d6tournaient de moi, consid6rant ma conversion comme un acte de trahison envers ma patrie.
H6las ! c'est que, jusqu'& pr6sent, mes chers compatriotes confondent le nationalisme et la religion.
Le 25 septembre 1926, a Paris, chez les Peres Lazaristes, le coeur gonfl6 de joie supreme, je traversai le
seuil qui me s6parait de 1'eglise universelle, en lui
jurant fid6lit6.
Un an plus tard, ma femme, se rendant compte du
changement que mon ame subissait sous I'influence
des grices de cette Eglise, y entra aussi avec la b6in-
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diction du R. P. Cazot, qui assista a 1'acte de son
union a lI'glise catholique, en presence de bonnes
sceurs de Charite.
Ayant reconnu le primat du Saint-Pere, chef de
l'~glise universelle, nos ames ont acquis la paix.
Nous pouvons dire sincirement avec foi et conviction:
Et unam, sanctam, catholicamet apostolicam Ecclesiam.
Le Golgotha de notre vie d'exilbs nous a enseign6
a comprendre et a accepter la souffrance, sous les
formes les plus p6nibles, d'un point de vue bien different. Pendant ce temps-la, nous avoqs connu les soeurs,
contre lesquelles l'orthodoxie nous mettait toujours
en garde. C'est leur coeur plein de bont6, leur delicatesse et leur bienveillance qui nous a aides a poursuivre
plus facilement notre chemin jusqu'au seuil de l'Eglise
universelle. Nous saluons leur vie pleine d'abnegation, de travail, de charit6 desinteress6e.
Soeur Agnes n'est plus, mais sa m6moire nous met

en relief la grande chariti de son ame, qui ne nous
abandonnera jamais. N'est-ce pas pour cette belle ame
que le Seigneur avait dit : " Bienheureux ceux qui
ont le coeur pur, car ils verront Dieu. ,
Nicolas OUDOVITCHENKO.
ANGERS
LE

TRIDUUM

EN

L'HONNEUR

DE

SCEUR

CATHERINE

Les Filles de la Charit6 d'Angers se devaient de
f8ter la gloire nouvelle de leur Soeur, la Bienheureuse
Catherine Labour.
Les Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui se d6vouent
1'h6pital d'Angers depuis trois cents ans, ont encore
sur la paroisse de la Trinit6 des oeuvres florissantes.

C'est dans l'gglise de la TrinitM

qu'avec le concours
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de mille sympathies et bienveillances, dont celle, particulibrement precieuse, do M. le chanoine de 1'Estoile,
se sont diroul6es les f&tes.
L'gglise paroissiale, qui est par elle-meme une
beaut6, avait cependant recu une ornementation discrete et d'un goit parfait. L'image de la Bienheureuse s'l6evant dans la gloire dominait I'autel majeur;
gaet 1, autour de l'autel, des fleurs blanches, de la
verdure et des lumieres a profusion.
Les chorales de Sainte-Therese, de Saint-Jacques
et celle de la paroisse, chacune a son tour, rivalishrent de talent et de bonne volont6. Disons encore
qu'un orchestre choisi se mEla aux voix de l'orgue.
Ce fut une vraie fete d'harmonie et de priere.
Le predicateur, pretre de la Mission, fils de saint
Vincent de Paul, donna pendant les trois soirs une
instruction ou pan6gyrique sur des sujets de lui bien
connus: les vertus de la Bienheureuse, le charme de
la Bienheureuse, enfin l'evangile de sa vie et les activit6s mariales dans sa mission.
Mgr Rumean assistait au tr6ne. Aprbs l'in&vitable
fatigue d'une ordination, le matin, au grand s6minaire,
il avait bien voulu cependant accepter de parler a la
grand'messe. La foule qui remplissait 1'4glise emporta
de la vivante hom6lie 6piscopale une consigne de plus
grande d6votion a la tres sainte Vierge.
Chaque soir, d'ailleurs, l'assistance fut splendide.
Les communaut 6 s religieuses, en grand nombre,
itaient venues prier la Bienheureuse et apporter a
ses soeurs, les Filles de saint Vincent, u ses bonnes
filles d'Angers ,, comme il les appelait, un t6moignage
fraternel.
La f&te se cl6tura en apotheose : des chants populaires, une cantate, une procession d'enfants de la
paroisse, des jeunes filles de la Trinit6 qui avaient la
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bonne fortune de cl6turer leur retraite dans la joie de
f&tes inoubliables. A cette joie communierent, heureuses, de nombreuses dle-gations d'Enfants de Marie,
venues des diverses paroisses de la ville.
Quand toutes ces jeunes, couronnbes de fleurs ou
voilees de blanc, difilaient a travers l'6glise ou s'agenouillaient pour vin6rer la relique de la Bienheureuse
Sceur Catherine, on ne pouvait s'emp&cher de penser
qu'un sourire, sourire de la trbs sainte Vierge ou
sourire de la Bienheureuse, sourire prometteur de vie
plus haute, &claireurde beaut6 d'ame et de gen6rosit6
chr6tienne, les accompagnerait au mystere des prochains lendemains.
(La Semaine Religieuse d'Angers.)

ALBI
NOTICE SUR LE GRAND SEMINAIRE

Le grand s6minaire d'Albi n'a pas encore trouve
son historien. II a cependant deja une longue existence. Pres de trois siecles se sont 6coul.s depuis ses
premiers "dbuts. Des generations entieres de pr&tres
sont venues s'y former l'esprit ecclesiastique et selon
les regles du Concile de Trente. II ne serait pas sans
interet de connaitre son origine, ses vicissitudes, ses
maitres, ses el6ves, ses etudes, en un mot, son histoire.
Cette histoire, je n'ai pas la pr6tention de i'6crire.
Mon dessein est plus modeste. On ne trouvera ici
qu'un essai, une simple notice puisbe, d'ailleurs, aux
meilleures sources et qui n'entend raconter que le
vrai.
En fait, les documents ne manquent pas. L'histoire
du Languedoc, la GalliaChristiana,les archives d6partementales, les cahiers divers conserves dans l'etablis-
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sement lui-meme nous fournissent des renseignements
nombreux .et pr6cis, et sont largement suffisants pour
pouvoir dire des choses int6ressantes et v6cues.
Je vais done faire un essai. D'autres viendront a la
plume mieux taillee, aux horizons plus 6tendus, a
1'me plus po6tique, aux phrases mieux balanc6es. Ii
me suffit de leur ouvrir la voie, de leur tracer quelques
jalons, de leur fournir quelques renseignements precieux.
Et celui qui icrit a peut-6tre quelques droits a faire
ce premier travail. La Compagnie des Pr&tres de la
Mission a deja depass6 le siecle dans la direction de
ce s6minaire, et 1'enfant de saint Vincent qui s'y
trouve a la tete & Iheure actuelle en a 6t6 616ve et
directeur pendant des ann6es, avant d'en 6tre le
superieur.
Dieu veuille benir ces pages et puissent les lecteurs
y trouver quelque intiret! C'est le seul d6sir de celui
qui les ecrit.
I. -

Les premiers essais

S'il faut en croire M. Faillon (Vie de M. Olier), il y
aurait eu un premier essai sous l'6piscdpat de Daillon
de Lude (1635-1674). L'initiative en reviendrait a
du Ferrier, fils de M. du Ferrier, juge de Foix,
n6 . Toulouse en i609. Venu a Paris pour y 6tudier
en Sorbonne, il se mit sous la direction de P. de Condren avec M. Caulet. Employe d'abord dans diverses
missions, en compagnie de M. Olier, il suivit ce dernier
& Vaugirard, puis a Saint-Sulpice, et fut un de ses
premiers collaborateurs dans 'ceuvre du s6minaire. II
ne tarda pas cependant a se s6parer, et ce fut pour
toujours, de la communaut6 naissante; ce fut en 1645.
Faut-il admettre qu'il ne se tint pas assez en garde
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contre les nouveaux docteurs plus ou moins imbus de
jans6nisme? En 1677, M. Tronson 6crit : 4 I1 y a des
jans6nistes de doctrine, et il y en a d'autres de parti.

Et entre ceux-ci les plus dangereux sont ceux qui
<dlclarent ne prendre aucun parti, mais estiment les
personnes qui sont de celui-lk, ou qui conseillent on
ne dbsapprouvent pas la lecture de leurs livres. Je
crains que la personne dont vous m'6crivez (il s'agit
de M. du Ferrier) ne soit de ces derniers. n
Au reste, il fut solliciLe par plusieurs e6vques pour
venir travailler dans leur diocese. C'est vers Albi qu'il
se dirigea d'abord, sur le conseil de saint Vincent.
< Ne voulant pas me conduire moi-meme, 6crit-il dans
ses Mimoires', j'eus recours a saint Vincent, qui me
determina a priferer Albi, parce que, depuis cent ans,
on n'avait pas travaill dans ce diocese. ,
Vicaire gen6ral, chanoine th6ologal et pcnitencier
de l'insigne eglise m6tropolitaine de Sainte-C&cile,
il s'y serait depens6 pour la reforme du clerg6, ( par
I'ktablissement d'un s6minaire et 1'usage des conf6rences eccl6siastiques ,.

C'est ce qui fait croire a

M. Fr6deric Masson que a les Sulpiciens, les premiers,
avaient tent6, au temps de M. de Lude, de fonder un
siminaire h Albi ) (le Cardinalde Bernis, par Fr6d6ric
Masson). Mais, nous l'avons dit, M. du Ferrier n'appartenait plus i la pieuse societd, avec laquelle il avait
rompu d6finitivement.
Au reste, ce premier essai, s'il fut fait reellement,
n'eut pas de suite. Aucun document de I'6poque n'en
porte la trace. Dans son propre testament, dat6 du
29 mars 1657, M. du Ferrier &crit : a Je donne mes
biens h M. J. C., mon h6ritier, et desire qu'on remette
le tout entre les mains de ceux qui gouverneront le
i.

Ces m6moires sont & la bibliothkque de Toulouse, ms. 617.
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siminaire, en cas oi il y aura dans le diocese d'Albi
un s6minaire 6tabli et existant, non casuel et pour
quelques mois ou semaines. , N'est-ce pas la preuve
que son d6sir n'avait et6 qu'6bauch6 et sans succes?
La vie de M. du Ferrier fut trop agit6e pour qu'il
eut pu realiser et consolider ses bonnes intentions.
Apres avoir exerc6 la charge de vicaire g6neral dans
plusieurs dioceses, il fut, pour avoir 6t4 le conseiller
de 1'6veque de Pamiers, dans la fameuse affaire de la
R6gale, d'abord exil6 A Tonnerre, oui ii resida quatre
ans, puis enferm6 a la Bastille, ou il mourut en x686.
Son frere, abbe de Cambibre et chanoine lui aussi de
Sainte-C6cile d'Albi, vint le rejoindre et le remplacer
Sla Bastille.
M. du Ferrier d6clare n6anmoins dans ses m6moires
qu'il soutenait son s6minaire "t du peu de bien qu'il
avait, ou, pour mieux dire, de celui de M. d'Albi n, et
que ce s6minaire eut la benidiction d'6lever un grand
nombre de bons eccl6siastiques ». Les rapports de
1'eveque avec son vicaire gen6ral devinrent difficiles
dix ans plus tard. D'apres ce dernier, Daillon de Lude
aurait d6clar6 que (c ce s6minaire lui d6plaisait et qu'il
le croyait inutile, qu'il y avait un college de Pires
j6suites... Je lui dis, continue M. du Ferrier, que
j'allais cong6dier le s6minaire, puisqu'il lui faisait de
la peine; il me temoigna en etre d'avis et je le fis
(A suivre.)
avec une extr&me affliction.,,
MONTOLIEU
LE TRIDUUM EN L'HONNEUR DE S(EUR CATHERINE

Le ( couvent n, comme disent les habitants du village pour designer notre a Maison de retraite n, a
f&t6, le mois dernier, notre Bienheureuse Soeur Cathe-
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rine. Le vendredi i3 octobre 6tait le premier jour
du triduum, reserve tout particulibrement aux soeurs de
la Maison. Malades et infirmes pouvant se deplacer
s'en allaient avec joie vers la chapelle, si gracieusement ornee de festons de roses aux couleurs vari6es,
dans lesquelles 6taient suspendues des ampoules 6lectriques multicolores. La-haut, sur un socle de lumiere,
notre Bienheureuse Soeur, en blanc, avec, au-dessus
d'elle, dans un ciel azure, deux anges tenant une
couronne, paraissait toujours aussi simple dans son
attitude. Ce qui faisait dire A une bonne ancienne:
( Surement, Soeur Catherine doit mourir de honte
d'etre a la place de la sainte Vierge; elle n'aimait
pas tout ce tra la la... ,, M. Vidal, notre bon aum6nier, s'etait reserve la predication du soir du premier
jour, predication toujours pieuse et documentee. Nos
chires malades auraient bien voulu pouvoir descendre
et jouir du d6cor des cloitres, tout remplis d'inscriptions en lettres de pres de 6o centimetres, faites avec
des fleurs de toutes nuances, roses, bluets, coquelicots, boutons d'or, chrysanthemes, etc. On lisait tout
autour des murs: ,( Bienheureuse Catherine, notre
Soeur, portez a la Vierge Immaculee notre amour, nos
vceux, nosprieres., c Avous honneur, louange, gloire.,
Du c6te des fenetres : ( Premier centenaire de vocation
de soeur Apolline Andriveau. I833 (i5 octobre 1933). ,
Ce triduum de la Bienheureuse Catherine coincidait
avec le centenaire de la vie religieuse de notre sceur
Apolline, privilegiee des faveurs de Notre-Seigneur,
dont le corps repose dans cette chapelle de la Maison
de retraite; esperons qu'un jour elle imitera sa sceur
ainee et nous fera sentir sa puissante intercession
aupres du bon Dieu par des miracles.
Vis-a-vis la chapelle, le revers de la Medaille, artistement fait de bluets et de boutons d'or; sur l'autre
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pilier, Ave Maria compl6tait l'ornementation des cloitres, tandis que le dessus de la porte d'entrie de la
chapelle disparaissait sous une pluie d'6glantines,
d'anemones et d'ampoules ilectriques du meilleur
effet.
Nous remercions ici nos vin6res Superieurs d'avoir
eu la bont6 d'envoyer ma Soeur Bincaz, 6conome,
accompagnre de ma Sceur Segaud, pr6sider.nos f&tes
et leur donner ainsi un cachet tout particulier.
Le lendemain, 14, en raccourci , vision de blancheur ,, de Saint-Pierre de Rome. Les nombreuses
Enfants de Marie de Rieux, Carcassonne (Saint-Vincent), Carcassonne (la Cit6), d'autres encore, de tous
les environs, formaient, en effet, dans Ia chapelle et
tout autour dans les jardins, une haie de roses blanches et de rubans bleus du plus gracieux coup d'ceil.
Toutes, avec entrain, chantant des cantiques a notre
Bienheureuse, escortaient ses reliques port6es par
quatre d'entre elles, entour6es et prtc6d~es d'anges.
Aux vepres, M. Calmet, sup6rieur de Notre-Dame
de Marceille, a Limoux, adresse a son nombreux auditoire un panigyrique tres goit6; et, apres le salut
solennel du Trbs Saint Sacrement, pendant la v6neration des reliques, une derniere priere, un dernier
chant & sceur Catherine, nos jeunes pelerines et leurs
d6vou6es directrices reprennent, fortifiees et joyeuses,
leurs autobus respectifs.
Le lendemain 15, journie paroissiale tres solennelle. Des le matin, sept heures, au son de toutes les
cloches, Mgr Pays arrive; les sceurs forment la haie
sur son passage, il gagne la chapelle pour y dire la
messe, pendant laquelle nos seurs chanteuses executent la cantate a la Bienheureuse. Neuf heures et'
quart ramene toute la paroisse, ou se fait le miracle
d'avoir chacun sa place pouf la messe solennelle de
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M. Riviere, grand vicaire, avec assistance an tr6ne de

Mgr Pays. Aumoment de l'entre solennekleduclergC,
precdi d'une troupe de petits angelots, la fanfare,
chanteurs et chanteuses font descendre, du haut de la
tribune, I'harmonie de leurs voix et de leurs cuivres.
Pendant toute la messe des Anges, les Vepres et lasortie, Ie m6lange des voix d'hommes, de jeunes
filles et des instruments a fait de ce jour une f&te
tres reussie. Apros le panCgyrique de M. Calmet, fait
poor son nouvel auditoire, un homme disait & d'autres: teOn se r6gale. n
Mgr Pays, tres 6ma de sa visite, a serri la main
aax musiciens, reunis en cercle aotour de hti pour
une derniere aubade. Son Excellence empote de son
passage au a Convent w, de sa visite aux infirmeries et
a la salle de Commnaaut6, ofr les senrs lai out offert
leurs remerciements, Ie meillear sowmenir.
LE PUY
UN TRAIT DE LA PROTECTION DE LA SAINTE

MA TKts HonofE

VIERGE

MERE

La grdce de Notle-Seigneur soit avec

oousrour jamaisr

Nous avons iti, ke dinmance zz octobre dernier, les
heureuses privilbgi6es de la Sainte Vierge; et satoate
maternelle protection sur neus s'est manuifaste d'une
maniie si visible que je tiems, ma tros Hoaor6eMkhe,
A vous le faire savoir. Ce sera assurament oue co-solation pour voas de constater, une fois de:plus, combies notre Mbre Immasel6e nous aime et ous. pmotege.
Depuis quelques jomrs dj•a, dams la *region dw
Puy et daas kes environs,
Centre, et ea particalier •as
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des pluies costinuelles et trs aboudantes necessaieat
-de totaer.
Le; terrain 6tait tout d6treurap et I'eau
saiintait partoud.
Plus que d'autres, vms nous reasentions de cette
hbmidith, notre maison se trouvaat & I'extr'mit6 de la
ville eten coatte-bas, tout A fait an niveau de la
riyire * la Bornea. Cette deomire coule a uae cinquantaine de mutres de notre maisoa; en temps normal, c'est um petit cours 4'eau tvis calme, qui, I'6ti,
se trouwe souvent presque dessechi; mais, desqpe les
pluies persistent, ii se abange facilemeat en ua torrent-.apido
at q quleqwois dangereau, comme vous

alel

le voir.

Dimancae 4ernies, 22 octobre, Je samedi et la uit
prBciente. des oragcs se sont succled saas interruption, amenant la crue des couEs d'ean de la sxgion;
-4(la Borne ) avait grossi, et so courant 6tait rapide.
Et voilk qae deax trombes d'eau s'abattent en aval
du Puy, I'une dan- la matidee, i'autre vers midi. Les
riverains commencerent a s'inquifter, car i'eau montaitjde pltsael plus et trainait des 6paves, telles que
Avorcas d'arbres: corps d'amnaiux, smembles, etc. Mal-

lgrb cela, a la iBorn&
e

restait dans so lit, at nous

sconess parties aua Vepres sass inquittude.
Mais en revenant, ma trbs Honor6e Mre, quel
spectacle nous attendait1 Jamais ianoue de nous n'ausait cru voi chose pareiile: a la Borne a en fureur,
Nbodissante, enorme, boueuse, balayant tout sur sr
passage; si-haute que les arches du peat qui est pris
de nous me se; voymwaat plus. EA un d.bordement de
tons o6ts. Las jawdins marcaihers qui sous separeat
-de la rivire deseaus commei des lacs, tlesnte laim8me plein d'eau jusqu'aux ies de notre maisons. Ute
des vaanes 6tat reste-ourvrte, Peas eatrait a Sots,
tel un torrent, et se faisait as passage dans les jar-

dins avec un tel courant que les maisonnettes ou les
ouvriers resserrent leurs outils flottaient comme des
bateaux. De minute en minute, le courant prenait de
la force, l'eau montait toujours.
Vous comprenez, ma tres Honor6e M re, notre
angoisse en voyant cette masse d'eau et de boue s'approcher de plus en plus et venir battre nos murs si
vieux et dbji ecroul6s par endroits; s'ils c6daient,
nous etions inond6es completement, et 1'eau serait
entree chez nous, comme elle l'a fait ailleurs, an
niveau du premier 6tage. C'est alors que, bien vite,
seurs et enfants, grandes et petites, se sont mises en
priere. A la chapelle, devant notre Immacul6e Mere,
nous l'avons suppliee d'avoir piti& de nous et de
no"i, sauver. Nous jetons aussi des medailles dans
I'eau qui approchede plus en plus et qui se trouve
maintenant sous nos fen&tres.
C'est alors que la Sainte Vierge a maternellement
et aussit6t repondu a notre demande.
L'eau 6tait a son niveau le plus haut, elle submergeait tout, faisant des remous et des vagues, balayant
sur son passage tout ce qu'elle rencontrait. Au milieu
d'un tel d6sastre, nos murs allaient-ils tenir encore?
D'une minute . l'autre, nous tremblions de les voir
s' crouler.
C'est alors que la protection divine se fit-voir! Les
murs des voisins, qui 6taient neufs et solides, c6derent
brusquement, entrainant avec eux ce torrent qui allait
entrer chez nous. Aussit6t, l'eau baissa dans nos cours
et jardins et commenga A s'6couler. Nous etions sauv6es! Mais A quel danger nous venions d'&chapper!
Et nos murs, les plus vieux assur6ment, les moins
solides, 6taient toujours debout.
'Pendant deux ou trois heures, tout le quartier de
Saint-Laurent est rest6 submerge; un grand nombre de
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riverains ont -vacub leurs demeures, ne pouvant y

rentrer que quelques jours plus tard. Les d6gats
mat6riels sont immenses, des ponts et des usines ont
et6 emportbs; la d6solation est partout.
Et chez nous, ma tres Honor6e Mere, nous avons et&
inondies, mais si peu, en comparaison de ce qui
aurait pu nous arriver! La chapelle, qui se trouve au
rez-de-chauss6e, aurait pu etre completement submergee si nous n'avions pas et6 degagees on peut dire
miraculeusement.
La cuisine et les dependances autour du r6fectoire
des enfants ont 6et envahies par une nappe de
4o centimetres d'eau environ. C'etait sur des caisses
et des planches que nous circulions;' et comme le
danger 6tait passe, c'est en nous r6cr6ant un peu que
nnousnus sommes mises en devoir d'6vacuer cette eau
boueuse. Mont6es sur des caisses, avec des casseroles
et des seaux, A la lumiere des bougies (1'6lectricite
ne marchant plus, les poteaux avaient 6et entrainds),
nous puisions sans reliche, aid6es de quelques enfants
des plus fortes; et cela jusqu'a neuf heures du soir.
Les caves sont aussi pleines d'eau, que nous ferons
enlever dans la suite.
En somme, tout cela n'est rien quand nous pensons
a ce qui aurait pu nous arriver!
Mais nous etions gard6es par la Sainte Vierge, qui
veillait sur nous. Les eaux pouvaient monter et courir
comme une mer en futreur autour de nous; il y avait
quelqu'un de plus fort que les 61ements, c'est Celui
qui les dirige. Grce a l'intercessionde la sainte Mre,
Dieu a kcart6 ce torrent de notre maison. La Sainte
Vierge a dit A notre Bienheureuse sceur Catherine:
cLe danger sera grand, mais ne craignez rien, je serai
avec vous. , Cette promesse s'est "ralis6eexactement
pour nous

C'est done avec toute notre reconnaissance et notre
amour que, sceurs et enfants, nous ne cessons, depuis,
de prier notre bonne Mýre, pour la remercier et loi
demander de nous continuer toujours son maternel
secours.
J'ai l'honneur d'etre, ma tres Honor6e Mere, votre
tres humble et tres obbissaate fille,
- Seur MADELEINE,

i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
- SAINTE-ENIMIE (LOZERE)
Leitre de swur GOUZES am TRES HONORE PERE
2 novembre 1933.
MoN TRts HomORE PERE,
Votre blandictiox, s'il vous plait /
Votre si bonne missive est venue, comme ua doux
rayon de soleil, mettre an pen de joie dans la petite
famille, qui venait de partager l'angoisse de nos
populations riveraines, obligees de fuir, chassees de
lears maisons par eI debordement du Tarn.
Le torrent furieux ne leur laissa le temps de rieo
emporter. Pendant trois nuits consscutives, ils virent
reveair 1'h6te importun, jusqu'au premier ktage de
leers maisons, multipliant s& d6vastations; I'eau
arrivait jusqu'A la rampe de I'6glise.
Nous venons d'avoir one mission i la paroisse, pr&chde par un Pre J6suite; je crois q'elle portera des
fruits de sanctification pour les Ames. II y a ea peu
d'abstentions, meame parmi les hommes, qui oat renouvelk leur communion aujourd'hui, f&te des Morts.
C'est un r6sultat bien consolant pour le pasteur de
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]a paroisse, qui est si bon, si devouk pour nous. Maintenant, nous preparons la Semaine rurale du 19 au
26 novembre; nos jeunes filles seront nombreuses A y
assister. Le jour de la cl6ture, un professeur d'agriculture, excellent catholique, viendra donner one
conference, a laquelle tous les hommes du canton
seront invites. Le 3o, fete eucharistique; nos Croisks
la preparent par le tr6sor de sacrifices qu'ils offriront
a J6sus-Hostie.
Nous aurons aussi notre ( Adoration perphtuelle ,
au couvent, le jour ol&nous f&terons la manifestation
de la M6daille miraculeuse.
En sollicitant votre benediction, j'ai l'honneur
d'etre, mon Tres Honor6 Pere, votre trbs respectueuse
et tres obeissante fille.
Soeur Vincent GOUZES,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

TOURSAINTE
RAPPORT SUR LES (EUVRES DE TOURSAINTE

lu le

o1dicembre 1933, jour de la fite patronale,
par M. FRASSE,

Superiuur de cette maison et Visiteur des 'Lazaristes de Provence.

Toursainte est n6 de la generosit6 d'un riche industriel et de la d6votion d'un kv6que de Marseille envers
la tres sainte Vierge Marie.
edee
Armand, bien tonnu dans le
En 1854, M. Am
monde des affaires, avait conqu le projet d'edifier,
dans la partie la plus avantageusement sitaue de sa
belle et vaste propriet6 de Saiste-Marthe, un -dicule
de plaisance, nn observatoire, etc.
II eut occasion de s'en ouvrir t 1'6v&que d'alois,
Mgr de Mazenod. Celui-ci lui conseilla et le pressa
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tris vivement d'ilever plut6t un monument en l'hon-

neur de l'Immaculbe Conception, que Pie IX devait
proclamer prochainement.
M. Am6d6e Armand, chr6tien convaincu et tris
devot a Marie, acquiesca avec empressement au d6sir
de son eveque.
Le premier coup de pioche fut donn6 en dicembre
de cette annie 1854, aussit6t apres la proclamation
du dogme. Deux ans apres, une tour octogonale, du
meilleur effet, haute de 3o mitres, dominait toute la
r6gion,

. laquelle elle ne tardait pas a donner le.

nom de Toursainte, qu'elle a gard6 depuis.
Cette tour avait, a sa base, un gracieux petit oratoire, et, A son sommet, une statue monumentale de
la sainte Vierge, en pierre, d'uue hauteur de 6 metres.
Le 7 et le 8 decembre 1856, Mgr de Mazenod procidait a la b6n6diction et a l'inauguration du monument.
Mais la charit6 est-iug6nieuse. A ce premier projet
de glorifier Marie dans sa Conception Immaculbe s'en
ajoutait bient6t, dans l'esprit de M. Armand et de sa
soeur Mile Eug6nie, un deuxieme, celui d'appeler les
fiddles en ce lieu, d'y allumer un foyer de d6votion
envers Marie concue sans p6chk; en un mot, d'y fonder un pelerinage.
N'y avait-il pas quelque t6emrit6 A vouloir un pilerinage a si peu de distance de Notre-Dame de la
Garde, si universellement et si justement riput6e?
M. et Mile Armand, forts de leur amour pour Marie
et des encouragements de'leur ev&que, osirent aller
de l'avant. Joyeusement, ils acceptirent toutes les
consequences de leur projet.
Un plerinage & Marie suppose une image ou une
statue, objet de la v6n6ration des fiddles.
Sur quelle image fixer son choix?
Depuis quelques annees, une m6daille, connue sous
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le nom de Midaille miraculeuse, se propageait partout.
Elle representait Marie, telle qu'elle avait voulu se
montrer en 183o, ecrasant un serpent, symbole de sa
victoire sur le demon, et entourie, comme d'un manteau virginal, des paroles ecrites en lettres d'or : c 0
Marie, conque sans p6ch6, priez pour nous qui avons
recours A Vous. )
Cette image, si expressive de la Conception Immaculee, fut adoptee d'enthousiasme; et bientbt une tris
belle statue, en marbre de Carrare, prenait place audessus de l'autel, dans la chapelle haute.
Tout pelerinage a aussi son vocable spicial, sous
lequel Marie est particuli&rement honoree. Mais
puisque ce qu'on voulait, a Toursainte, etait la glorification de Marie dans sa Conception, le vocable
auquel on s'arreta fut le suivant:
Notre-Dame Immaculee de la Sainte-Esp&rance.
Dignes de remarque sont ces dernieres paroles,
emprunt6es a la Bible : Ego Mater sanctae Spei. Je
suis la Mere de la sainte Espirance. Elles affirment
que notre espirance en Marie s'appuie sur sa saintet&.
O Marie, grande est notre confiance en Vous, parce
que grand est votre credit aupres de Dieu, et ce credit est en proportion de votre purete; Immaculee pardessus toutes les creatures, vous les surpassez toutes
par votre puissance auprbs de Dieu. Tel est le sens
consolant. de ce vocable : Notre-Dame Immacul6e de
la Sainte-Esp6rance.
On voulait attirer les foules. Mais, pour cela, il
fallait autre chose que le minuscule oratoire sur lequel
reposait la tour. Les bienfaiteurs d6ciderent d'agrandir l'oratoire par la construction d'une nef, vrai bijou
d'architecture romano-byzantine. Hl6as! les pluies,
l'humidit6 l'ont fortement endommagee !
Quelques annies plus tard, en 1867, devant l'af-
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fluence croissante des pllerins, une troisime chapelle,
celle dans laquelle nous sommes reunis en ce moment,
fat ajout6e aux deux pr&cedemment construites; de
sorte que le sanctuaire de Toursainte risulte de trois
edifices juxtaposis en on tout harmonieux.
Son plus bel ornement est la fresque do maitreautel, due Al'habile pinceau de l'artiste marseillais Magaud. Cette fresque nous reporte au 8 dicembre 1854.
Au centre, Marie dans la gloire du ciel, entouree
d'anges. A gauche, des docteurs et des th6ologiens
scrutant les ecritures, interrogeant la Tradition. A
droite, le Pape Pie IX dans toute la majeste pontificale, la main sur la Bulle Ieffabilis Dens, proclame
avec une imposante solennitI le dogme de l'Immacul& Conception. A la voix du Pontife, tous les chr6tiens, cardinaux, 6v8ques, pratres, religieux, religieuses, fiddles de tout age et de toute condition,
r6pondent par une adhesion unanime, enthousiaste,
et nous les voyons monter et s'approcher du tr6ne
pontifical, pour acclamer, en union avec Pie IX, la
Vierge conCue sans la tache originelle.
Do milieu de cette foule, dont il nous semble
entendre les acclamations, se detache une novice des
Filles de la Charit6, Catherine Laboure, que Pie XI
a d6clar6e Bienheureuse au mois de mai dernier, Catherine Labour6 qui, la premiere, a lu, et nous les a transmises, les paroles : 4 O Marie, concue sans p6cbhi ;
Catherine Laboure, la privilegiee de l'Immaculke Conception, a I'egal de Bernadette.
Ah ! dans le concert de louanges A Marie Immaculee,
en ce 8 d6cembre 1854, y eut-il une voix plus pure et
des accents plus enflamm6s ?
Par une delicate attention, le peintre a place derriere
1'auguste Pontife M. et Mile Armand. Eurent-ils le
boaheurd'assister, a Rome, a la dAfinition du dogme ?
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Je )'ignore. Mais ce qui est hors de doute et ce qui
16gitime leur presence sur cette fresque, c'est la foi
entibre et joyeuse, Penthousiasme meme avec lesquels
ces chritiens genireux accueillirent la parole du Pasteur supr&me.
La noble et sainte ambition des fondateurs - qu'il
me soit permis de saluer les repr6sentants de cette
illustre famille ici presents - n'itait pas satisfaite
pour autant. A qui confier le sanctuaire? Par quels
moyens assurer 1'exercice du culte, chants et cerimonies? Otrecevoir les phlerins. dans les intervalles
des offices religienx? Toutes questions qui exigeaient
une realisation pratique.
Le sanctuaire fut confit d'abord A un pretre retire
du saint ministtre; et bient6t, des 1862, aux PrAtres
-de la Mission. L'accord intervenu entre le Pere
ttienne, leur Superieur g-neral, et Mgr Cruice stipulait que quatre missionnaires r6sideraient a Toursainte: deux pour le service du pelerinage ; deux pour
donner des missions a Marseille et dans les dioceses
voisins.
Excellence, vous les avez parfois rencontres et
encourages, ces missionnaires, dans les paroisses qu'ils
6vangelisaient. Aa car2me prochain, pai vos soins et
votre zble, toetes les paroisses de votre ville 6piscopale recevront le bienfait inappr6ciable d'une mission, deux des missionnaires de Toursainte apporteront leur modeste, mais toute d&vou&e contribution
a cette cavre de renouveau religieux.
En outre, notre r6sidence, conformiment A une
tradition qui noes vient de saint Vincent de Paut, est
ouverte A toes ceux, religieux, pr&tres et laiques, qui
veulent y passer quelques jours dans le recueillement
d'une retraite.
Pour le chant et les cer6monies, une mattrise, mais
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une maitrise qui serait en meme temps un orphelioat.
On obtiendrait ainsi un double but : 1'rducation chritienne d'orphelins pauvres et le service divin dignement c6l6brk.
On les aime beaucoup dans toute la region de Toursainte, ces chers orphelins. Offerts a Marie pour le
service de son sanctuaire, ces jeunes oblats croissent
ici, grace au devouement de leurs maitresses, en age
et en sagesse, a l'exemple de Jesus Enfant.
J'ai voulu qu'ils soient a l'honneur en ce grand jour
de fete; leur place n'est-elle pas dans cette. enceinte,
temoin de leurs evolutions ordonnies et gracieuses?
Devant vous, Excellence, tout pres de vous,qui reprisentez Celui qui a dit : < Laissez venir a moi les petits
enfants.

-

Enfin, pour recueillir les pelerins, un abri et une
pinede, dans un site merveilleux.
Durant les mois d'6td, cette pinede est le rendez-

vous des patronages de Marseille; il nese passe presque
pas de jour que nous ne voyions venir ici, de bon

matin, la musette charg6e de provisions, de nombreux
enfants; ils partagent leur journ6e entre des exercices pieux et les delassements propresi leur age.
C'est tout profit pour leur corps et leur Ame.

La vue de la statue de Toursainte, si. accueillante,
l'abord si maternel, devant laquelle ils s'agenouillent,
ils prient, ilschantent, ne peut qu'exciter dans leurs
jeunes cceurs une confiance toute filiale, qu'il leur sera
facile de ranimer plus tard dans les 6preuves qui les

attendent.
Toursainte a-t-il r6pondu aux aspirations des fondateurs? Ces nobles chritiens souhaitaient des prieres
et des pHlerinages, assures que l'Immaculee Marie
montrerait, par des grAces et des prodiges, qu'elle
agr6ait et b6nissait leur entreprise.
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Des prieres? Oui. A certaines -poques de l'annie,
elles sont, pour ainsi dire, incessantes. C'est un va-etvient continuel de pilerins isol s ou de familles qui se
croisent sur cette colline benie.
Des pElerinages ? Oui encore. Toutefois, pour rester
dans le vrai, je dirai : des pelerinages dans la mesure
que comporte le voisinage de Notre-Dame de la Garde.
Nous ne sommes pas des envieux, des jaloux. Nous
applaudissons aux triomphes du grand pelerinage
marseillais et... mondial; les habitants de Toursainte
ne sont pas absents des grandes manifestations a
Notre-Dame de la Garde. Pourvu que Marie soit
aim6e et honorie, nous nous rejouissons sincerement
de ces hommages rendus A Celle qui est notre mere a
tous.
Mais, je le r6pete, nous avons aussi nos pelerinages.
Faut-il en citer quelques-uns ?
Les membres des Conferences de Saint-Vincent-dePaul, les Tertiaires de Saint-Francois, l'Evuvre de
Timon-David, celle de M. Allemand, des divisions
d'6elvesdes RR. PP. Jesuites, des ouvroirs, des orphelinats, des Enfants de Marie, le pelerinage italien,
remarquable d'entrain. et de pi6te, quelquefois aussi
des cures qui ambnent une portion de leurs ouailles.
A certains jours, notre chapelle, pourtant spacieuse,
ne peut contenir la foule des pilerins qui nous arrivent
de tous les points de la ville.
Nos processions dans le pare laissent toujours une
impression tres douce.
Je remplis un devoir en exprimant ma reconnaissance & M. le cure de Sainte-Marthe; a toutes nos
Sftes 6tablies par les fondateurs, nous sommes stirs de
le voir ici, avec ses chanteuses et, parfois, son groupement d'hommes.
Ma reconnaissance - va aussi, bien profonde, bien

vive, a Vous, Excellence, et a M. le Suptrieur dwu
grand s6minaire pour 1'6clat. que les s6minaristesdonnent, tous les ans, a notre fete de. 'lm'maculkeConception.
J'arrete ici cette enumaration; ele m'a paru. nces-saire pour montrer que le disir des bienfaiteurs n'est
pas frustr6; il a €ti et il demeure toujours r6alispour autant que les circoastances eI permettent.
Mais, ai-je dit d6ji, ces g6nbreuxbienfaiteurs esperaient aussi tris fermement des grices et des prodiges.
Ce sanctuaire, de fondation relativement xeceate..
en compte-t-il?
Les nombreux ex-vota qui tapissent les murs de la
chapelle haute r6pondent p6remptoirement a cettequestion. Oui, Marie a daign6 atendie son manteaude puissance et de bont6 sur ce lieu.
Apres la construction de temple de Jerusalem, Dien
se montra au roi Salomon et lui dit : Elegi et sanctificaji lourm istum, ut... penmaneai cor meum. ibic#ncis
diebus. Ces paroles, ne. peut-on pas les appliquet .
Marie ? Elle a choisi ce lieu, elle P'a sanctifk, par.ce
qu'elle voulait que son caeur y f.it toujours.
Le cacur de Marie aime tous les hanimmes; itn'exchlt.
personne ; mais il se fait plus tendre en certaina. iex:
qu'elle a marqu6s du sceau de sa pr&dilection. Toursainte est un de ces lieux. Ici, on sent battre .le aurde Marie; ici, au contact de ce cceur si .aimant, alait
et se developpe une invincible esp6rance.

J.

FRASSE,

p. d.I. m.
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ITALIE

ROME
LA LECTURE DU DiECRET a DE TUTO w POUR LA CAUSE
DE CANOHISATION DE LOUISE DE MARILLAC

Apres le succes de la seance du i" novembre, oit
furent approuves les deux miracles presentes par la
postulation, il ktait horsde doute que, e 7 novembre,
jour fix6 pour la decision concernant le d6cret de tuo,
marquerait un pas de plus vers le d6nouement de la
Cause. Ce d6cret fut lu le dimanche 12, en presence
idu Souverain Pontife, da Tres Honore PNre Souvay,
ddo postalateur M.Scognamillo, et d'un grand nombre
de sceuvs et de missionaaires, auxquels s'etaient joints
des reiigieux, des religienses et nombre de scaliers.
La s6ance n'itait pas consacrie uniquement .
Louise de Marillac; deux antres Serviteurs de Dieu
devaient recevoir Ie meme honneur, a savoir : le Bienheureux Pompitio Pirotti, religieux des icoles-Pies;
et la Bienheuraese Maria Miehela du TrLs-SaintSacrement.
Don Carmelo Blaj, postulateur de cette demiere
cause, prit la parole a norm des postulateurs. La
peasee de l'Ana6e Sainte on de la Redemption inspira son discours; dans les trois Bienheureuses, il
montra trois victimes de la redemption: Maria Mi-

cbela, de la r6demption du p6che; Pompilio Pirotti,
de la redemption de l'ignorance; Louise de Marillac,
de la redemption de la douleur par son amour pour
les malheureux.

Sa Saintete Pie XI appuya sur les mnmes idees. II
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nous est demand6 seulement de les imiter. Puis, quelques mots sur les bienfaits de l'6ducation chr6tienne,
et des paroles severes contre les violences de la boxe
et les exhibitions ind6centes du sexe feminin.
A la fin, la b6n6diction du Pontife descendit lentement sur l'assistance, heureuse d'avoir recueilli ses
instructions et resolue a les mettre en pratique.
TURIN
LE TRIDUUM DE LA MAISON CENTRALE
Toute ta vie, tu fus cachie,
Sous le voile de la Reine du Ciel!

C'&tait bien l'6loge qui convenait le mieux , l'ouverture des fetes en l'honneur de la Bienheureuse
Catherine Labour6, la premiere louange qui devait
s'ichapper de nos coeurs et se transformer en chant de
joie et de gloire a l'aube radieuse du 20 octobre 9i33.
Les solennit6s du Triduum etaient done commenc6es,
et dans la vieille Maison Centrale de Saint-Sauveur
circulait un fr6missement de vie nouvelle.
La blanche chapelle de Marie Immaculde, toujours
si pieuse et si accueillante, 6tait comme scintillante
de puret6, et la-haut, sur I'autel, au milieu d'une
splendeur de lumiire et d'or, parmi l'azur et I'argent
des l6geres draperies flottantes, apparaissait la douce
figure de Catherine Labour6, qui, dans la gloire des
Saints et parmi les Anges, continuait la mission que
la Vierge lui avait confide sur la terre: celle de
r6pandre les mis6ricordes de Marie au moyen de la
M6daille.
Dhs l'aube, a la premiere messe de la Communaut6,
le saint sacrifice est c61br6; au dehors, un ciel
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d'azur brillant, tandis que les premiers rayons du
soleil, p6netrant au travers des vitraux, allaient se
confondre avec la lumirre des lampes et la flamme
oscillante des cierges, dorant et ravivant la lumineuse
image de la Bienheureuse. Toute la c6r6monie se
d6roule dans un recueillement profond, et le chant,
vibration d'imes, comme une flamme qui veut monter
jusqu'au cceur de Dieu, se r6percute dans ie sanctuaire
comme l'expression des coeurs qui aiment et qui
implorent. A la commuunion, un arret. Le pretre se
retourne vers les soeurs, qui deja se dirigent vers laTable sainte, et leur parle; il leur montre Jesus qui
dans I'Hostie s'andantit, le Verbe qui se cache et se
tait. II dit que la Bienheureuse Catherine garde dans
un silence myst6rieux les tresors de grace et de mis6ricorde de la Trbs Sainte Vierge, conservant intact le
secret de saReine. a C'est, ajoute-t-il, que, en rompant
le silenoe, elle craignait de se d6tacher de Jesus-Christ;
elle, si parfaitement unie & Lui; elle, qui n'avait en
vue que la gloire de Dieu et celle de la Vierge Immaculee. n
Corpus Domini nostri... et toutes les Ames unies a

l'Agneau divin retournent de l'autel, emportant sur
le visage un reflet du ciel, et dans les coeurs le gage
de la vraie felicit6.

L'aprbs-midi, la chapelle semblait un champ.de lis.
A la c6r6monie, r6serv&e aux Filles de la Chant6,
elles sont accourues nombreuses, de tous les points de

la ville, des vingt-deux maisons de Turin, et m6me
des environs,oh elles exercent leur apostolat auprbs
des pauvres sous les formes les plus diverses. Les
soeurs malades des infirmeries devaient avoir, elles

aussi, leur moment de bonheur, et, en admirant la
c6ieste vision, oublier pour un instant leurs douleurs.
Une A une, transport-es sur quelques voitures d'in-
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firmes et fauteuils roulants, elies traversent le long
corridor, et U, dans la tribune, elles ont leur quart

d~heure d'adoration au Dieu du tabernacle, leur halte
de priEre et de contemplation devant leur Bienheureuse Sceur, qui souriait i chacune ea lear indiquant
le ciel. Fete de famille done, fete des caeurs unis par
les m6mes liens sacr6s, fete tout intime de saintes et
pures affections.
Et la parole de l'oraateur sacr6, M. Bisoglio, prtre
de la Mission, s'6lance libre et ailke conune la parete
de la Vierge qu'il honore, comame la charite qui vent
enflamaer encore plus vivement tous ces caErs consacris an service du Seigneur et de ses pauvres. II
explique que la caract&istique de 1'.glise catholique
est la saintet6, et montre parmi les etoiles des saints La
Bienheureuse Catherine, et se demande pourquai elle
a &etainsi l6ev6e par I'Eglise, lle qui n'a pas fait de
grandes choses, qui n'a e6t ni une guerritre conmme
Jeanne d'Arc, ni une fondatrice comme sainte Jeanae
de Chantal, ni une missionnaire, ni una gnie. Et la
rxponse est bien simple: elle a beaucoup aimk.
L'humble fille de saint Vincent avait bien compris la
grande legon de son saint Foodateur, que la plenitude de la perfection est la charith. Elle qui n'a
cherch6 que Dieu, son regne, sa justice, sa gloire;
qai n'eut qu'une preoccupation, celle de conserver son
coeur pur et intact pour Dieu. Elle l'aima A la suear
de son front et lai fat gei&reuse et fiddle dans cet
amour et dans le service de ses pauvres vieux de
l'hospice, durant quarante-six ans, de ses pauvres
qu'elle appelait ses perles, parce qu'elle ne voyait en
eux que Notre-Seigneur. Sa constante union a Diea

la faisait vivre dans un naonde suraaturel et lui doanait un air de graviti, conme qui porte Jesus dans
son cceur.
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Et presque comme une r6ponse du ciel, descendent
alors, comme de limpides gouttes de rosse dans le
calice d'un lis embaume, les notes de l'hymne Jesrcorona Virginuu. Les cceurs voubs k Dien ont un tressaillement de joie et semblent goiter d'avance le
bonheur des vierges qui suivent l'Agneau partout oit
il va.
Les Dames de la Charit6 et les Louise de Marillacdevaient avoir leur place d'honneur le jour suivant, et
partager avec les Filles de la Charite la joie et la
gloire de la nouvelle Bienbeureuse. Comme elle, les
Dames oat fait des pauvres I'objet de lear tendresse
et de lenrs preoccupations; elles sent les compagnes.
des Filles de la Chariti dans la masure du pauvre,
dans la mansarde oiu il languit, partout oi 'on souffre
et l'on pleure; elles aussi soot une creation de saint
Vincent, Pire des pauvres et genie de la charit6. Et
dans leur attitude, on comprend ce qu'elles ressentent
et combien elles prennent part a ces saintes 6motions,
se pressant plus intimement aupris du coeur de SceurCatherine. A la communion, le ce16brant la leur presente comme an lis de puret6, disant que sa mission
fut de semer et de cultiver des lis sur la terre, mais
que sa purete se fonda sur l'humilit6 et produisit des
fruits suaves de charite.
Comme Le jour pr&c6dent, la messe solennelle avait
rCuni, qnelques heures plus tard, de nombreux groupes
de jeunes files, d'autres Dames de la Charit&, des
religiueses et des fidees, tandis que, l'apres-midi, le
silencieux cloitre d'entr6e, aux lignes s6vdies, devait
abriter tous ceux que la chapelle ze poarait plus contenir, accourus poor entendre la parole du prbdicateur, parole vibrante d'amour envers la sainte Vierge
et admirablement hloquente pour en chanter les misericordes.
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II trace, comme d'une main sure, la merveilleuse
figure de Catherine Laboure, qui se d6tache sur un
fond plein d'6venements historiques. Aprbs les horreurs
de 1792, voili que, sur la terre de France, s'el6vent
deux rejetons: Catherine Labour6 et Bernadette Soubirous. A l'une et a 1'autre, la sainte Vierge confiait
une mission. Mais etait-ce done une grande mission
que celle de donner une m6daille? Cette mission,
toute modeste en apparence, c'6tait la r6ponse aux
erreurs et aux doutes du dix-neuviime sidcle; c'6tait
mettre Marie en contact avec 1'humanit6, et I'humanit6 en contact avec Marie; c'etait preparer la promulgation du dogme de l'Immaculte Conception, et
reg6nerer la societ6 en enr6lant les masses sous les
livr6es de Marie. Soeur Labour6 le savait, en jouissait,
et tandis qu'elle en remerciait le ciel, elle ensevelissait dans son coeur le secret de sa Mere cileste, en
chantant le Magnificat. Et lorsque Pie IX proclamait
le dogme de l'Immacul~e Conception de Marie,
l'humble Fille de la Charite, cach6e au fond d'un
hospice, chantait dans son ame: Magnificat anima mea
Dominum, quia fecil mihi magna qui potens est. Etaitce une grande mission que celle de la m6daille ? Oui,
parce qu'elle redonnait a la Communaute de saint
Vincent et de Louise de Marillac une vie nouvelle,
en y faisant circuler la save de. l'esprit primitif. Le
pr6dicateur indique ensuite les prodiges d'expansion
de la petite Compagnie de la'Charit6; avant les apparitions, en 183o, il y avait a peine dix mille membres
apres les apparitions, ils augmenterent graduellement
jusqu'I quarante mille, formant des Filles de la Charit6 l'armee la plus nombreuse et la plus disciplin6e.
Avant les apparitions, il n'y avait de maisons
qu'en
France, en Espagne et en Pologne; apres 183o,
une
soixantaine de nations commencerent a experimenter
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le bienfait de vivre a l'ombre de 4a blanche cornette
des Filles de.la Charite.
Mais en ce deuxieme joqr de solennit6, Saint-Sauveur ne devait pas seulement chanter les triomphes
de l'humble privilegibe de Marie. II y avait un &venement historique, un double 6venement de famille a
y relier et a commemorer. Il ne fallait pas oublier, en
cette annie sainte, le troisieme centenaire de la petite
Compagnie et le premier centenaire de l'entree des
Filles de la CharitA dans la province du Piemont,
dans la Maison Centrale Saint-Sauveur. Une plaque"
de marbre, plac6e dans le vestibule d'entr6e, devait
signaler ces trois grands 6v6nements:
ANNO 1933 P. CH. N.
XIX SAECULO EXEUNTE
A REDEMPTIONE MUNDI -

III

POST SODALITATEM INSTITUTAM
PUELLARUM CHARITATIS

I AB ERECTA PROVINCIA TAURINENSI
CATHARINA LABOURt NUNCUPATA.
GRATES DEO AGENTES
HUJUS DOMUS SORORES
POSUERUNT.

Rev6tus des ornements sacr6s avant de rentrer dans
la chapelle pour la b6n6diction du Saint Sacrement,
les missionnaires et les 6tudiants s'arritaient un
moment dans le vestibule pour la petite mais intime
c6r6monie. La Visitatrice et son Conseil repr6sentaient Ia Province et la Communaut : les deux families
de saint Vincent 6taient done li ensemble, pour se
rappeler en silence, pour prier et remercier le Seigneur de toutes choses. La plaque fut d6couverte,
puis b6nite et encens6e par M. Borgna, directeur de
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la province, et tandis que le clerg- entrait dans la
chapelle, les notes de I'harmonium entonnaient le
Magniftcat de l'action de graces. Peu apres, un t6elgramme de M. notre Tres Honor6 Phre disait: a Participe de tout cceur honneurs Bienheareuse, felicite
et benis Province occasion centenaire. , A midi, la
Tres Honor&e Mere tlegraphiait aussi de Paris :
e Affectuense union action de graces anniversaire centenaire Saint-Sauveur, rendu plus solennel par tricentenaire petite Compagnie et f&te Bienheureuse Sceur. '
Dimanche 22 6taitle troisieme jour du Triduum. Non
sealement les scears de Saint-Sauveur, mais une nombreuse d6legation de toutes les maisons, 6taient la,
dbs quatre heures et demie du matin, aux pieds de notre
Bienheureuse, pour prier, remercier et demander des
faveurs. A cinq heures et demie pr6cises, S. km.
le Cardinal Archeveque de Turin entrait dans la chapAlle pour y cle6brer les divins mysteres et distribuer

le Pain de Vie qui restaure et fortifie.
Et voici qu'arrive pea a peu, vers sept heures, la
blanche arm6e des Enfants de Marie. On leur avait

r6serv6 le dernier jour, le plus solennel, le plus riche
des faveurs de la Vierge et des sourires de sa petite

Privil6gi6e. Elle aura certainement souri de joie,
seur Labour6, en contemplant du ciel ce parterre de
fleurs virginales, les montrant a sa celeste Reine.
N'est-ce pas la Madone qui les a voulues, les choisissant entre mille, pour les couvrir toutes de son manteau virginal? Quelle origine plus suraturelle et plus
c6leste que celle des Enfants de Marie, de cette cbtre
Association, maintenant ripandue en tons lieux?
Sceur Catherine n'a fait qu'obeir a I'ordre formel de
la Vierge, et un siicle aprbs, le d6six de Marie s'est
realise en fruits exquis de charit6, de puret6, d'hamilit6 et d'obbissance.

La blancheur de la chapelle se confond avec la
blancheur des voiles des jeunes iies. Tout parle de
candear et le coeur s'elive naturellement vers Celle
dent le sacr6 cantique dit cette louange: Tota pu•ckra
es, Maia, et macula origiali non
m est in Te.
Le pienx et ztt6 directeur des Enfasts de Marie,
d6veloppant les quatre vertus, base de lear chere
Association, les exhortait . les pratiquer pour accomplir lear double mission de sanctification personnelle et de rx6g6nration de . la societ& par le bon
exemple.
S. inm. le Cardinal voulut assister encore A la
messe pontificale, et, par one condescendance toute
paternelle, retourner pour la c&r6monie d soir, cit
son cerur de phre devait se fondre en celui de ses fiis
pour louer la Madone et faire passer dans les ames un
fr6missement d'amour et de reconnaissance pour
Marie, qui, par le moyea d'une humble Fille de saint
Vincent, voulait r6pandre sur le monde entier, par sa
m6daille, des trksors de graces et de consolation.
Te Deum laudamus! Te Deum confitemur. Per singulos dies, benedicimus Te! L'hymne de la reconnaissance s'levait spontandment des caeurs, et tandis que
la foule sympathique ne pouvait se d6tacher de la

blanche chapelle, un long regard fix, sur I'image
lumineuse de la Bienheureuse, dans I'intime de I'ime
resonnaient les dernieres notes de I'hymne : Per
singulos dies, benedicimus Te et laudamus nomen .tuw
in saecula.
s? Tons
~is
Les pauvres pouvaieat-ils etre oublie
matins, huit heures, sous le soleil, la pluie, la neige,

de soixante-dix A cent pauvres, de cenx qui n'ont
vraiment ni feu ni lieu et qui out toajours faim,
viennent i la porte de Saint-Sauvear recevoir un pen
de pain, et, avec le pain, on lear distribue aussi, oh!
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bien simplement, la parole de la v6rite, de la consolation et I'encouragement au bien.
Et pour eux aussi, le dernier jour du Triduum devait
apporter un pen de joie. La bonne Providence avait
deij pourvu abondamment . la distribution plus
copieuse que de coutume, mais comment trouver place
au milieu de la foule pour tant de pauvres, si mal
vetus, d6guenilles et infirmes? La Bienheureuse, qui
avait tant aime ses pauvres d'Enghien, voulait reserver
aux pauvres de Saint-Sauveur un de ses plus doux
sourires.
Et, marchant avec peine, se soutenant les uns les
autres, les voili finalement tous dans la belle chapelle

pleine de lumiere, aux pieds de la ch&re Bienheureuse,
et la, 6mus, recueillis, ils contemplent et prient.
Et pour eux, pour eux seuls, les jeunes soeurs du
s6minaire voulurent r6piter les notes les plus pures de
leur coeur de vierges et de futures Servantes des

Pauvres, < 0 Marie concue sans p6ch6, priez pour
nous, qui avons recours a Vous!

a

NAPLES
-LE TRIDUUM A LA MAISON CENTRALE

-Avant de suivre les c6rdmonies de nos fetes dans
la chapelle de notre Maison centrale, il sera sans doute
interessant de pr6senter le cadre dans lequel elles se
d6roulent.
Notre chbre chapelle est en tenue d'apotheose La
statue de Marie Immacul6e s'est dirob&e aux regards,
pour laisser paraitre la gloire de sa privilegiee. C'est
son image qui fournira, pendant ces jours benis, le
theme de nos entretiens avec le bon Dieu. Vraiment,
il a &t6 m6dit6 et il porte a la meditation, ce tableau
de notre Bienheureuse Soeur.
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Une lumiere d'aurore transperce les nuages lgers
qui soutiennent I'humble soeur Catherine; elle s'6tlve
a demi agenouillke, car l'adoration est son attitude
spirituelle; son dernier geste terrestre est de semer
des lis; elle les laisse tomber sur la terre, pour la
parfumer de puret6; et que sont, en effet, nos cheres
Associations d'Enfants de Marie, sinon la floraison
liliale r6sultant de la mission de smeur Catherine?
Deux anges pr6sentent, sous ces deux aspects, la
M6daille Miraculeuse. Au-dessus, c'est l'Orient en
feu, symbole de la gloire de Dieu qui resplendit; en
face de la Bienheureuse et. plus elev6e dans l'azur,
parait notre Immaculke, dans I'attitude de la M6daille,
mais plus maternelle que jamais et tendant les bras
vers sa chere confidente. Au bas du tableau, des lis
ont fleuri, nous rappelant que l'action des saints ne
finit pas avec leur vie mortelle et que seeur Catherine
seme et r&colte encore ses cheres fleurs blanches.
Autour du tableau, et garnissant tout le fond de la
-hapelle, des draperies de soie blanche frangees d'or,
des lumieres, des palmiers, des fleurs blanches. N'estce pas par l'humilit6, la simplicit6, la puret6, que
notre Bienheureuse est arriv6e a la gloire? C'est,
d'ailleurs, l'explication delicieusement donnee par un
tres gracieux cantique que nous entendons souvent

ces jours-ci :
Sei della Vergine
la Prediletta
perch& sei pura e umile
perchi sei tutt'amor

Tu es de la Vierge
la Privilfgi6e
parce que tu es pure et humble
parce que tu es tout amour.

Aux piliers de la chapelle sont suspendues des oriflammes blanches aux franges d'or, surlesquelles sont
reproduites les diverses apparitions : c'est le bon
ange 6veillant la petite soeur Labour6, puis la condui-
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sant
i
la chapelle, pois les trois apparitions, enfin
sceur Catherine distribuant la MCdaille a tout un
peuple de pauvres.
La chapelle, dans sa blancheur, semble etre I'appartement virginal r6serv6 aux 6pouses du Seigneur dans
le palais du Roi.
La journ6e du 24 octobre est celle des Scars. Apres.
la messe de communion, Mgr Borgongini-Duca, nonce
de Sa Saintete en Italic, c6lbre le saint sacrifice;
nous aurons l'honneur d'assister a sa messe pendant
les trois jours du Triduum.
Grand'messe a neuf heures. La chapelle est absolumeat comble; rien que des cornettes; il y a 1A toetesles seurs de Naples qui ont pu venir, et tootes sont
heureuses de participer a la pieuse joie de la Maison
centrale.
A dix heures et demie, messe a laquelle assistent les
6leves de nos classes 616mentaires de la ville :celles de
la Maison centrale, de l'Institut Mater Dei, de Monte
Calvario.

Aujourd'hui, et durant les trois jours do Tridaum,
le chapelet est recit6 en commun et suivi de la b&nediction da Saint Sacrement; devant 1'image de notre
Bienheureuse, nous pensons a sa pressaote recommandation : a Surtout, qu'on r6cite bien le chapelet! )
Ce chapelet et le salut du Saint Sacrement ont t6
demand6s par nos Sceurs des h6pitaux, qui n'avaient
que cette heure disponible pour s'absenter de leurs
services.
A. trois beures et demie, vepres des Vierges et

pan6gyrique de la Bienheureuse. Heureusement, it
est fait par notre Respectable Phre Directeur, qui
pent, mieux que tout autre, comprendre notre enthoa-

siaste admiration et parler le langage qui convient
aux besoins de nos ames. Le texte complet de cette
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conference serait pr6cieux, mais trop ample pour one
relation de f&tes; du moins, ii est profitable d'ea rap-

peler les points principaux :
I" Sceur Catherine pr6sentee dans 1'extraordinaire
perfection de sa vie, tres ordinaire en apparence.
Vocation extraordiiaire, determinee par une vision de
saint Vincent, qui apparait en songe Lla jeune fille,
laquelle, a peine entree en communaut6, est encore
favorlsee de la vision da cacur de saint Vincent. Foi
extraordixaire, htant donno surtout 1'epoque ou vivait
scur Catherine. Hmilitei extraordinaire dans sa vie
cach6e, obstinement cachie, malgre les d6sirs de
ceux qui voadraient la connaitre et entendre ' la
seur qui a parlk avec la tres sainte Vierge a. Force
d'dme extraordixaire, car la scer, s'appuyant sur ce
que Marie lui a recommandt a de ne parler des apparitions qu'i son confesseur n, ne s'en ouvre a personne autre, alors meme que son directear met ea
doute ses paroles et la traite d'illusionne et de visionnaire. Puret extraordinaire, miraculeusement prouv6e
par la prodigieuse conservation de son.corps, rest6
blanc, intact et souple.
2° Smeur Catherine presentee dans l'eitraordinaire
de sa vie : les apparitions, ses missions. 11 y a, dans
les apparitions, trois faits remarquables: l L'intimite de la tres sainte Vierge dans ses rapports avec
la petite Sceur Labour,, I'intimitA de la jeune Smur
envers la Reine du ciel; celle-ci traite avec Marie
aussi familibrement qu'elle aurait pa faire avec sa
m.re terrestre; on ne cite presque pas de r&eveations
oia il y ait une pareille familiarit6 entre la trks sainte
Vierge et la voyante. Ii y a quelque chose d'approchant dans la vision oh setr Apolline Andriveau
recoit entre ses bras le corps mort de Jesus, que lai

remet la tres sainte Vierge, et oi la. Sanr 6proave
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sensiblement le contact glace du Corps divin. La
Bienheureuse Soeur Catherine garde toute sa vie les
memes intimes communications avec Marie, car, pea
avant sa mort, elle dit A sa Sup6rieure : a Si la tris
sainte Vierge m'en donne la permission, je vous dirai
quelque chose ,; et elle en fixe le temps : ( demain
matin. ) Mais aldrs, elle lui parlait librement, quand
elle le voulait; elle 6tait sfire d'avoir quand elle voudrait la r6ponse dont elle avait besoin.
2' fait: le silence remarquable dont s'enveloppe
la privilegiie de Marie. Durant quarante-six ans, elle
vit avec ses sceurs, sans que jamais un mot indiscret
r6vele ( le secret de la Reine n. Quelques sceurs soupconnent que ce pourrait bien etre elle qui a eu la
revelation de la M6daille miraculeuse, mais personne
ne peut avoir une certitude sur ce point.
3" fait: I'efficacit6 des missions de Sceur Catherine;
car elle en a recu deux: t Fais frapper une Medaille;
ceux qui la porteront recevront de grandes graces ! ,
Et, par M. Aladel, Sceur Catherine agit, et elle arrive:
la M6daille est frappee, se repand par millions; et
des conversions stup6fiantes sont operies. Ces conversions ne suffisent pas cependant i renouveler le monde;
ce qui est pourtant le dessein de la tres'sainte Vierge.
a Marie, dit Seur Catherine, veut une congregation
de jeunes filles n, et l'Association des Enfants de Marie
s'6tablit partout; elle devient une armie rigineratrice qui exerce dans les families, dans la societ6, une
influence purificatrice.
3° Sceur Cathe'rine, le bon ange des deux families.
Au moment ohi Soeur Labour6 entre au s6minaire, les
enfants de saint Vincent se relivent a peine des ruines
de la R6volution; les quelques membres qui survivent
sont en petit nombre, comme les 6pis restis oublies
apres la moisson; ce sont des cadavres priv4s de vie :
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plus d'esprit primitif, plus d'action, plus de zlie,
plus de rkgle. plus de vie interieure. Marie, qui
aime les deux families, se sert, pour leur relvement,
de Soeur Catherine Laboure. Beaucoup ont pens6 que
l'election de M. Etienne, le restaurateur de la Communaut6, 6tait due aux prieres de notre Bienheureuse;
en tout cas, les Ocrits faits en collaboration entre
M. Etienne et M. Aladel sont de 'inspiration de
Soeur Catherine : les deux missionnaires apparaissent
seuls, mais c'est la tres sainte Vierge qui a parl6,
Sceur Laboure qui a dict6.
Dans sa vie intirieure, la vraie, celle qui ne parait
pas, mais qui est la vie r6elle, Sceur Catherine est.
admirable et au-dessus de tout iloge. Dans sa vie
ext6rieure, notre Bienheureuse Sceur est le type parfait de la bonne Fille de la Charite, observante,
pieuse, devouee, absolument imitable pour toutes.
Le 25 octobre est la journ6e des Dames de la Charite, c'est-h-dire que deux offices (la grand'messe a.
neuf heur.es et les vepres avec panegyrique) leur sont
rEserves.

Aprbs sa messe, cl6br6e Asept heures, Mgr Borgongini-Duca a la bontc de faire une visite intime a
nos soeurs du s6minaire; n'est-ce pas particulibrement
leur fete i elles? Tres sensibles a cet honneur, elles
attendent avec un pen d'6motion. Son Excellence
commence sur un ton de causerie : t Bonjour! Eh
bien! 6tes-vous contentes? » Et il d6sirerait que nos
jeunes soeurs lui repondissent; it est tout 6tonn6 de
leur silence; notre Respectable Pere Directeur lui dit
que ( les soeurs da seminaire ne parlent pas ) (sousentendu : aux princes de l'Iglise), et ma soeur Visitatrice explique que u le plongeon ') est la r6ponsec
d'usage. a Ah! voila qui est bien! tres bien! ) approuve Son Excellence. Et il s'informe dia temps oi
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eles prendront la cornette. On lui dit : u Quelquesunes dans un mois, d'autres en janvier, puis en
mars, etc. ,( Oh ! c'est bien; ainsi le skminaire ne se
renouvelle jamais entibrement, de sorte que les an-iennes sont les entraineuses des plus jeanes et les
usages se conservent presque forciment n, et il admire.
Puis il parle des besoins de sa charge, des intentions
,de la nonciature, recommande de s'en souvenir sp 6 -cialement a l'oraison dn soir, a laquelle Saeur Catherine devait avoir une grande d6votion, puisqu'elle y
avait &et tant favorisee. I1 rappelle que la vocation
religieuse est une obligation de travailler A lasaintet6,
et que I'obiissance en est la voie bien facile, que luimeme nous envie; c'est, dit-il, a faire le voyage du
paradis en carrosse -. Puis ii dit: u Puisque les sceurs
du s6minaire ne peuvent pas parler, je pourrais peutktre les entendre chanter ? Si elles clantaient an cantique a la Bienheureuse? a Nos seurs sortent toutes
un petit feuillet de leur catichisme et chantent sur
l1'Encens divin , : Ella passo neil ombra e
V'air de
nell oblio (Elle passa dans l'ombre et l'oubli); et
comme Mgr Borgongini-Duca, qui a suivi tres attentivement sur son feuillet, trouve ce cantique a tout i
fait bien n, ma seur Visitatrice lui offre de Ini en
donner pour son patronage de Rome: ce qui est tris
-ainablement acceptA. Puis, Son Excellence nous donne
la benadiction papale, distribue des images et s'en va
tres satisfait en disant &notre Respectable Pire Directeur : « Maintenant, je sais comment tout se passe an
s6minaire. *
A dix heures et demie, messe poor les 6leves de nos
classes magistrales (Mater Dei et Maote Calvaio)
et pour les 6leves des ouvroirs de la ville. Elle est
suivie d'une instruction tres pratique et tres goi•te
sur la mission de Sceur Catherine transformant la
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jeunesse i6•inine. Lc pridicateur, M. Malinconico,
rappelle Ia vision id6ale de Saint-Pierre de Rome an
jour de la BWatiication, vision qui a cause au Tris
Saint-Pore one consolation que lui-meme a quali£ie
d'incamparable. te La mode, dit le predicateur, a convert de honte le visage de ses adeptes. Sceur Catherine rev6t les chores Enfants de Marie Inmmacule
des livrees de leur Mbre: blancheur id6ale et puretcileste! C'est cette puret4 que doivent conserver en
tout temps, dans tous les etats oi il plaira a la Providence de les placer, les jeunes files chr6tiennes qui
doirent passer dans le monde avec l'aspect et Ie parfum des lis. *
A quatre heures, vbpres, auxqaelles assistent, trsnombreuses, les Dames et Damiue de la Chariti; elles
remplisseat entibrement la chapelle. Le panegyrique
est fait par le R. P. de Giovanni, Jesuite, qui, avec
uneCloquence tris pratique et tris convaincante, rappelle a ces Dames leurs devoirs de modestie chretienne.
Le 26 octobre procure I notre Bienbeureuse la
louange qai doit lui 6tre particaliUrement chore, celle
des Enfants de Marie. 11 y a longtemps que nous priparons cette journle, afia qu'elle soit, pour toutes nos
associations, un reveil on on progrrs dans le feu sacr6.
Des sept heures et demie, arrivent d'assez loin lespremiers groupes; le temps est tres mauvais; notre
chere Sceur Catherine a volua sans doute eprouver la.
generosite des Enfants de Marie; alors, elle en doit
etre satisfaite, car aucune ne s'est laisse deconcerter.
Huit heares et demie. La chapelle reproduit en tout
petit le spectacle de Saint-Pierre de Rome au 28 mai
dernier; voiles blancs, robes blanches, rien que do.
blanc, sur lequei ressort sealement le cher ruban bletL

(35o environ).
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Le cardinal Ascalesi, archev6que de Naples, a bien
voulu accepter de c6lbrer lui-meme le Saint Sacrifice;
a la tribune, les Enfants de Marie de l'ouvroir de la
Maison centrale ont remplac6 les sceurs du siminaire.
Toutes les jeunes files font la sainte communion de
la main de Son tminence, et comme le bon J6sus
doit descendre volontiers dans ces coeurs que sa Mere
a gard6s pour Lui purs comme des lis!
Apres la messe, notre bon cardinal veut bien adresser aux chores Enfants de Marie un de ces mots paternels dont il a le secret :'
« Vous etes toutes vetues de blanc, leur dit-il, vous
aimez le blanc; e le d6mon le craint! II cherche et
cherchera a vous enlever la puret6, la limpidit6 de la
conscience! II se servira du monde et de ses seductions pour vous entrainer et defraichir la candeur de
votre ame. , Son Eminence deplore les excentricitbs
de la mode, qui fait que a la femme n'est plus qu'une
poupbe ',, et afin que nos Enfants de Marie restent
blanches aux yeux de Dieu, il leur conseille la communion fr6quente, quotidienne si possible; et il termine en leur contant une all6gorie : a L'air, l'eau et
I'honneur s'6tant rencontr6s, se demanderent mutuellement oh ils pourraient se retrouver; et I'eau parla :
v Je suis dans les torrents, les fleuves, la mer; si l'on
< me perd, c'est la qu'on me retrouve ,; et l'air dit :
a Je suis partout; mais les hauteurs sont surtoutmon
'

domaine

; et I'honneur, aprbs avoir fait quelque

difficult6 pour parler, c6da a l'insistance de ses deux
compagnont et dit: c Je demeure dans les belles ames;
a mais, une fois que je suis perdu, on ne me retrouve
" plus. , La morale est bien facile; elle vous apprend,
cheres enfants,

a bien garder votre trrsor. )

Ensuite, c'est le d6jeuner bien joyeux, bien anim6;
et puis, a dix heures et demie, on se rend a la grande
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salle d'ceuvres Saint-Joseph. C'est le moment important de la joura~e, l'heure dw Congris, qui a 6t6 pr6part bien a l'avance. Les associations de la province
ont toutes reiu, it y a deux mois, trois questions
auxquelles elles out da r6pondre, aprbs en avoir
confir6 ensemble.
Ces trois questions 6taient :
i* Pourquoi une Enfant de Marie doit-elle etre
ap6tre ?
2° A qelle forme d'apostolat peut-elle s'appliquer?
3° Dans votre association, que font les Enfants de
Marie pour le salut des Ames?
De partout, les reponses sont arriv6es; aujourd'hui,
-quelques-unes des Enfants de Marie prisentes sent
interrogdes. Ma scur Visitatrice cite ensuite quelquesanes des meilleares reponses qui lai sont arriv6es des
associations 6loignaes; puis, notre Respectable Pbre
Directeur prend la parole.
II excite nos chores Enfants de Marie a l'apostolat :
i Le champ de l'apostolat, dit-il, a toujours 6t6
-ouert k la femme et A lajeune fille chxrtiennes; des
les temps apostoliques, les femmes 6taient les propagatrices de l'~rangile; et aujourd'hui, le Saint-Pere a
-voulu Faction catholique pour la d6fense de la foi.
Li oi le pr&tre n'est pas reu, 1i oi la saur elle-mwme
test
6cartie, la jeune fille chr6tienne, I'Enfant de Marie
peut exercer une heureuse influence. Vous avez le
devoir et le droit de parler quand il s'agit des int6rats do bon Dieu. Tout d'abord, il pourra vous en
codter de vous mettre en avant, de parler pour
d6fendre vos principes chritiens; mais sachez vous
privaloir de votre titre d'Enfant de Marie pour
•conqu6rir les Ames. A ce propos, je me rappelie
1'exemple d'un capitaine, qui toujours triomphait,
parce que toujours ii prenait l'offensive, au lieu qu'un
It
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autre, qui se croyait prudent, se contentait de
defendre la place et, bornant l1 son ambition, il n'arrivait meme pas a garder le terrain. Allez de l'avant;
soyez sires de votre bon droit; vous 6tes du c6t6 du
bien, du c6t6 du bon Dieu, et Marie est avec vous! ,
Puis, a quatre heures, c'est le salut du Saint Sacrement, prce&d6 du panegyrique, donn6 par M. Fabozzi.
Lui aussi rappelle la vision de la basilique de
Saint-Pierre au 28 mai. Comment ne pas se reporter
a cette ideale apothiose de la puret6 devant la manifestation beaucoup plus modeste, mais analogue, que
pr6sente aujourd'hui la chapelle de la Maison Centrale !
a Au dix-neuvieme sikcle, dit le predicateur, alors
que le mat6rialisme dominait, que I'homme pr6tendait
se substituer a Dieu et proclamait ses droits sans se
reconnaitre des devoirs, il semblait necessaire de
d6fendre la religion, en s'attirant les applaudissements des foules. Sceur Catherine parait, mais son
arme a elle est le silence. Et pourtant, la parole est
admirable quand elle sert la religion! Tant de saints,
tant d'ap6tres ont senti le besoin de manifester par
la parole ardente les sentiments enflamm6s de leur
coeur! Soeur Catherine se tait, parce que son amour
humble et simple redoute toute ext6riorit6, qui diminuerait son union intime avec Dieu Elle se tait, mais
son silence opere. »
Et, tracant rapidement la course mortelle de notre
Bienheureuse, I'orateur la salue t prophete, car elle a
pr6par6 le dogme de l'Immaculbe Conception; ap6tre,
car par la M6daille miraculeuse elle preche la foi a
Paris, en France, en Europe, dans le monde entier;
thaumaturge, parce que les miracles op6res par la
M6daille lui appartiennent indirectement n.
Le pr6dicateur conclut en tirant de cette vie humble,
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silencieuse, modeste, une leqon d'bumilit6 : celui qui
se cache aux yeux des hommes brille aux regards des
saints.
Nos chZres Enfants de Marie auront peut-etre pens6
que notre Respectable Pere Directeur les invitait A
l'apostolat de la parole, pendant que M. Fabozzi les
engageait A la modestie du silence. Que conclure?
Que le silence pr6pare la parole, et que nul ne parle
bien s'il ne s'est tu. C'est la lecon que nous enseigne
notre Bienheureuse.
NOTRE TRES HONORE PERE
A LA MAISON CENTRALE DE NAPLES (NOVEMBRE 1933)

Depuis plusieurs jours, nous vivions dans l'esp6rance
d'une visite du successeur de saint Vincent, mais son
Rome lui permettrait-il de
programme si charg6e
nous consacrer quelques heures?
Le bon Dieu a vu notre d6sir si 1lgitime et il a tout
arrang6 pour le mieux, faisant coincider la visite
paternelle avec l'ouverture de la retraite, de sorte que
presque toutes les maisons de la province 6taient
represent6es A la Maison centrale.
Arriv6 le 13 au soir A la maison principale des missionnaires, via Vergini, Notre Tres Honor6 Pere y

c6lebre la messe le lendemain matin et un bon groupe
de sceurs de la Maison centrale et des maisons de

Naples a la consolation d'assister au saint sacrifice,
de l'offrir avec leur P&re, qui les reqoit ensuite au
parloir avec grande bont6 et affabilite. A chacune des
presentes il donne une image et une m6daille de
Notre Bienheureuse Mere et leur adresse quelques

mots d'6dification.
A une heure et demie, c'est le tour de la Maison
centrale. Le temps, si pluvieux les jours pr6c6dents,
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s'est un peu amelior6; aussi, A l'arriv6e de Notre Tres
Honor6 Pere, les deux cents orphelins de l'Asile
Regina Margherita sont masses A 1'entr6e du jardin,
disciplin6s comme de petits soldats, et les fillettes de
l'asile sont groupies A gauche, sur l'escalier de la pharmacie, comme leurs soeurs de 1'6cole gratuite, alignees
ensuite jusqu'a l'allbe de Lourdes; elle sont parees des
couleurs de la Vierge : tablier blanc, ceinture, col et
nceud bleu ciel; puis, des deux cotis de l'allee, ce sont
les grandes de l'ouvroir, les enfants de l'ecole
payante, les sceurs du s6minaire, et enfin, en double
haie, depuis la grotte de Lourdes jusqu'A la porte
principale, environ deux cents sceurs, qui tout A
l'heure vont entrer en retraite.
Le chant du Magnifcat salue l'arrivee, A la chapelle,
de notre Pbre vneri6, qui se rend ensaite a ta chambre
de Communaut6. Outre les sceurs de la maison et
beaucoup de sceurs de Naples, une trentaine de soeursservantes des environs plus on moins proches sont la1
A attendre.
Aprýs le compliment et les chants d'usage, notre
bon Pere commence A parler en francais, mais tout lemonde est si attentif que pas une de ses paroles n'est
perdue.
,, II est difficile, commence-t-il, de comparer la
reunion d'aujourd'hui A celles qui se faisaient, il y a
trois siecles, autour de saint Vincent et de votre Bienheureuse Mere: trois on quatre bonnes filesde village;.
c'itait le gland qui est devenu maintenant un grand
chene. Pourtant, le chine est et doit tre de menme
nature que le gland. Votre Communaute doit conserver l'esprit qui l'animait dans ses humbles origines,
sans quoi elle perdrait sa fecondit6 et ne ferait pls.
le bien qu'elle est appele- A faire. a Puis, continuant
en tres bon italien, au grand enthousiasme des pre-
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sentes, il se recommande aux prirres de toutes, parle
de 1'anion qui doit se continuer entre les deux
Families et naus promet que, pendant la messe solennelle du 29 novembre a Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
ii aura un souvenir tout particulier pour la premi&re
Maison centrale qn'il a vue pendant son voyage en
Italie.
Apres, c'est le tour du seminaire, oiu un a petit
bonnet , promet, au nom de ses compagnes, ci de ne
pas oublier les legons donn6es par les mains actives et
pieuses de la Bienheureuse Sceur Catherine ,. Notre
Tres Honor6 Pere repond en italien cette fois et
recommande lFunion de la vie interieure aux ceuvres
ext6rieures; il rappeile aussi que Soeur Catherine s'est
faite sainte, non par ses visions, mais par la pratique
des vertus d'une bonne Fille de la Charit6.
Enfin, il dit sa speciale affection pour les sceurs du
seminaire, dont il s'est occupi en Ambrique. Ce sont
les benjamines de la famille, et, comme telles, elles
entonnent un deuxieme chant cc pour demander des
bonbons ,; et ils sont distribubs par notre bon Pere,
qui y joint une image de notre Bienheureuse Mere.
En sortant du s6minaire, il fait une visite a l'infirmerie, a la maison de retraite c B6thanie , et enfin .
la salle de retraites, oil les deux cents sceurs sont d6ji
rkunies pour entendre sa parole et recevoir sa b6n6diction avant de commencer les saints exercices.
Toutes, retraitantes on noyn, reqoivent une m6daille de
notre Bienheureuse Mere.
Notre Tres Honor6 Pere donne sa soiree & MM. les
Missionnaires de Chiaia; mais, le leindemain matin,
15 novembre, c'est a la Maison centrale qu'il c6lebre
la sainte messe; et quelques sceurs des maisons voisines y assistent avec nous.
A sept heures et quart, c'est le d6part pour Rome
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et Sienne sous la pluie. Naples n'a pas voulu decidement montrer son beau ciel, mais les sceurs ne pensent
guere au temps qu'il fait; elles restent sous le charme
de cette precieuse, bien que trop breve, visite et se
sentent unies plus 6troitement que jamais a celui que
la Providence vient de leur donner pour Pere.
Maintenant qu'elles le connaissent, leurs prieres
quotidiennes a son intention seront plus ferventes,
plus filialement affectueuses, et elles esperent qu'il ne
tardera pas trop k revenir les encourager et les b6nir.
LE 29 NOVEMBRE 1933
A LA MAISON CENTRALE DE NAPLES

Le 29 novembre, date b6nie par les precieux souvenirs qu'elle rappelle, a apport6 cette ann6e A la Maison
centrale de Naples de nouvelles b6n6dictions. Les bons
anges ont df ecrire dans le Livre d'Or du bon Dieu
I'histoire de cette belle journ6e.
Pour en bien parler, il faut un retour en arriere.
Depuis plusieurs annes, et surtout depuis 1930, ma
Soeur Visitatrice dsirait mettre une statue de la Vierge
Gardienne A la Maison centrale. Ce cher projet avait
At6 ajourn6, parce qu'on h6sitait sur I'emplacement le
plus convenable et sur le modele a choisir. La Providence, qui prepare de loin les temps et les lieux, avait
fix le 29 novembre 1933 pour l'!rection de cette
statue. Les ouvriers, press6s par les d6sirs qui leur
etaient exprim6s, et stimules aussi, comme de braves
Napolitains, par leur d6votion a la Madonna, avaient
tout fait cependant afin que notre Cl6este Gardienne
fit intronisee.et sa statue b6nite pour le 27 novembre.
Par extraordinaire, A Naples, la pluie ne cessait pas
depuis plusieurs semaines; nos travailleurs, sans se
laisser d6concerter, avaient pos6 sous l'averse le pie-
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destal; mais, malgr6 leur bonne volont6, ils ne purent
reussir A terminer; on entendit m&me cette reflexion
un peu m6contentete : ( C'est la faute de la Bienheureuse
Soeur Catherine; a cause de son humilit6, elle ne peut
pas se d6cider a sortir de sa caisse! »
Enfin, notre humble Sceur, par condescendance pour
nous, ou plus encore pour la glorification de sa Reine,
se resigna a paraitre. Au matin du 29 novembre, dans
la cour de l'horloge, qui est devenue un gracieux jardin, le groupe fut plac6 sur son piedestal en lave du
V6suve; il est surmont6 d'un joli d6me de verre, soutenu par de l6geres colonnettes et aretes de fer,
entour6 de plantes et de fleurs; au-dessus, comme a
la Maison-Mere, on lit: Posuerunt me Custodem! La
Vierge est maternelle, comme nos pensees nous la
repr6sentent; Soeur Catherine est pieuse, recueillie,
attentive, les yeux dans les yeux de Marie; le petit
ange est la, le dos a demi tourn6, craignant d'etre
indiscret, mais se tenant l1 quand m&me, puisqu'il a
6t6 conducteur et que ses services sont encore requis.
Le 27 novembre, notre si bon Cardinal 6tait venu,
comme d'habitude, c6~lbrer la sainte messe dans notre
chapelle; ensuite, ma Soeur Visitatrice l'avait pri6 de
benir notre grande salle d'oeuvres, ainsi que l'office
des pauvres, leur refectoire et la cuisine, tout dans
le meme bAtiment nouvellement construit. Le profit
de tout le bien qui se fera dans cet 6difice a 6te attribu6 au soulagement des pretres abandonn6s du Purgatoire, parce que ce sont eux qui, a travers mille
contradictions, ont conduit a bon terme cette
entreprise.
Son I-minence, voyant la salle et ses d6pendances,
manifeste toute sa paternelle satisfaction et, apprenant que, le 29 novembre, il y aura lI la fete des
pauvres, elle s'y invite spontanement: ccJ'y viendrai. ,
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Et, comme son secr6taire lui fait remarquer : , Votre
Eminence a d'autres engagements pour ce jour-T >',
Ie bon Cardinal insiste : a Le reste pent se remettre;
je ferai tout pour y etre. n
Le 29 novembre, dans notre effusion intime de
reconnaissance avec Notre-Seigneur, dans notre oraison, La sainte messe (la messe de la Triniti, qui ne
parle que de 1'union dans l'amour!), dans la communion que nous avons le bonheur de faire, nous nous
sentons unies a nos soeurs du monde entier, ne faisant
avec elles qu'un seul coeur c press6 par la charite du
Christ ,. A neuf hberes, la grand'messe nous ramene
de nouveau a la chapelle.
Maintenant, les ames, remplies de Dieu, se trouvent
dans I'heureuse necessiti de d6border sur le cher
prochain; notre surabondance va devenir l'abondance
des pauvres, des chers pauvres, dont c'est la fete
aussi, des pauvres auxquels nous avons a dire merci,
car, si nous sommes entrees, ii y a trois siecles, dans
la pens6e cr6atrice de Dien, c'4tait pour eux.
La grande salle d'euvres est transformie: le theitre
est devenu une chapelle; les coulisses, des colonnes;
un autel bien orn6 de fleurs et de lumires est prepare; Jesus va s'offrir avec nous, avec nos pauvres;
la Vierge Immacul6e, (( Notre-Dame de la Communaut ),, est la, les mains 6tendues vers nous et vers
eux. Pourquoi, au premier rang, un prie-Dieu imposant drape de rouge? C'est que Son Altesse Royale
la Princesse de Pi6mont s'est invit6e depuis qu'elle a
vu la construction a ses debuts : c Quand vous I'inaugurerez, avait-elle dit, je viendrai. i La promesse lui
a 6it rappel6e et a et6 aimablement confirm&e. Nos
grandes jeunes filles de l'ouvroir sont dans la salle,
parce qu'elles doivent chanter; les petites de 1'asile
et des classes gratuites sont align6es dans les aliees
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du jardin; toute la maison doit avoir part A la fete.
Elles sont delicieuses, nos chbres petites, avec leurs
tabliers blancs, sur lesquels ressortent coquettement
les ceintures, les cols et les noeuds bleu ciel.
La messe est fix6e i dix heures; c'est un cure, vieil
ami de la maison, qui c6l6bre; avant de monter a
l'autel, il a pour nos chers maitres un mot du coeur.
Son Altesse Royale arrive et prend place sur le prieDieu, non sans avoir salu6 avec sympathie la modeste
assistance; le divin sacrifice commence. Comme le
bon J6sus doit ilever vers son Pere et le n6tre les
besoins de ses amis!
Apres la messe, Son Altesse Royale passe dans le
jardin; l1, les cinq cents petites de l'asile etdes classes
regoivent chacune un beau petit pain blanc et un petit
fromage suisse, bien enveloppi dans son papier d'argent. Pendant ce temps, les pauvres descendent au
r6fectoire, qui est en sous-sol au-dessous de la salle
d'oeuvres; les grandes tables aux nappes blanches
attendent les convives (cent quatre-vingts) qui sont
servis par les seurs du S6minaare, heureuses autant
(ou plus?) que leurs maitres. C'est un bon diner, oii
rien ne manque : macaroni, viande, fruits, gateaux,
vin, tout en abondance. Son Altesse descend, admire,
salue aimablement; une enfant de l'ouvroir lui recite
quelques mots, dont elle remercie par un baiser. Puis
voici Son Lminence qui descend 1'escalier, comme
un bon pere qui se sait attendu par ses enfants; il
benit, il sourit, et c'est un d6lire de joie parmi ce bon
peuple. Son eminence et Son Altesse font le tour des
tables. Pendant qu'une partie des pauvres sont an
refectoire, les autres regoivent des paquets de macaroni, des bons de pain et une lire. Apris que les premiers sont restaur6s, il y a une seconde table pour
ceux qui attendent dans la rue, car ils se sont donn6

-

334 -

le mot; la bonne nouvelle a circuli; il n'est pas besoin,
comme dans 1'Evangile, d'aller au coin des rues et le
long des haies pour appeler de nouveaux convives;
ils sont tous la, attendant 1'entr6e au festin, car on
leur a dit que personne ne serait renvoy6 sans avoir
eu quelque chose. Aussi, au lieu des trois cents
pauvres invites, il y a eu plus de trois cents diners
servis et six cents paquets de denrees distribu6s; et
quelle heureuse consolation pour nous de voir nos
chers pauvres si contents! La-haut, nos saints Fondateurs et nos premieres Sceurs ont du se r6jouir aussi!
Apres le d6part de Son Altesse Royale la Princesse
de Pi6mont, Son tminence va benir le groupe de la
Vierge gardienne, non sans avoir, au passage, adress6
une bonne parole aux enfants de l'asile et des classes
qui sont rest6es dans le jardin qu'il doit traverser; a
toutes, il donne sa benediction. Apres la petite c6remonie liturgique, il accorde deux cents jours d'indulgence pour chaque Ave r6cit6 en passant devant la
statue; puis, comme ma sceur Visitatrice le remercie et
lui indique son auto qui l'attend, (< Pas encore! ,
r6pond Son Iminence; et le bon cardinal s'en va tout
droit a la cuisine, pour b6nir nos cheres Marthes et
m6me leurs chaudieres; il entre jusqu'au r6fectoire,
ou quelques soeurs prennent leur repas a la premiere
table, car il est onze heures et quart. Et, apres cela,
il se retire, multipliant toujours ses benedictions, se
retournant encore pour dire un mot paternel. Ma soeur
Visitatrice ayant parlI d'une mission qu'elle d6sirerait procurer aux pauvres pendant le Car&me: (( Surtout, avertissez-moi, lui dit Son Iminence, je veux y
venir! ), I1 aime tant les pauvres, notre bon cardinal!
A la chambre de Communaut6, a la r6union de fete,
il n'est question que des heureux 6venements de la
matinee; puis, ma sceur Visitatrice annonce que ce
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jour-li commencera une neuvaine i notre Vierge gardienne, a qui seront consacrees et confi6es la Maison
centrale et la province tout entiere. A ce propos, sont
rappel6s les miracles de protection accord6s par notre
Immaculke Mere a la province et a la Communaut6
entiere.
A trois heures et demie, conf6rence de notre Respectable Pere Directeur sur nos humbles commencements, nos saints Fondateurs, les dons surnaturels
accord6s a la Compagnie (la M6daille miraculeuse, le
scapulaire de la Passion, le scapulaire vert), I'aurbole
du martyre pos6e sur la Communaut6 (martyre de la
vie commune, martyre de la charit6, martyre de
l'unit6 catholique), et enfin il termine en nous indiquant nos devoirs filiaux envers notre mere la Communaut6 : l'amour, I'union au centre, la discipline, la
vitalit6 gard6e et se transmettant de generation en
g6neration par la fid6lit6 individuelle dans un attachement parfait aux v6n6r6s Sup6rieurs.
Puis, devant Jesus expose, c'est 1'Ecce quam bonum,
disant notre bonheur, le Te Deum, faisant 6clater
notre reconnaissance; et le bon Maitre nous bbnit,
afin que (, nous croissions en son amour n et qu'il nous
soit toujours < doux d'habiter toutes ensemble unes
en lui, comme I1 est un avec son Pere, en 1'amour et
par I'amour
".

AFRIQUE
ALGIERIE
LE TRIDUUM D'ALGER
EN L'HONNEUR DE S(EUR CATHERINE

Le 21 novembre, les journaux d'Alger signalaient
I'arriv6e de Mgr Mathieu, eveque de Dax et d'Aire;
le surlendemain, le train de Tunis amenait Mgr SaintPierre, 6 v4que auxiliaire de Carthage. Ces deux
pr6lats venaient s'unir h Mgr Leynaud, archeveque
d'Alger, pour feter la beatification de Soeur Catherine
Labour6, favoris6e des apparitions de la sainte Vierge
en i830.
Pour feter la privil6giee de l'Immacul6e, la cathedrale d'Alger a revetu une parure inaccoutumbe. De
l6geres tentures de tulle blanc, frang6 d'or, enserrent
les piliers, courent le long de la nef, se drapent dans
le choeur en un immense baldaquin, soutenu par une
triple couronne perlke, tandis qu'au-dessus de l'autel,
transform6 en un gracieux massif de lilas blanc
oi
se dressent les hautes tiges des lis, la Bienheureuse
apparait dans son modeste costume gris, souriante
sous les ailes blanches de sa cornette, tendant a
tous
sa chere M6daille. Tout a coup, les mille feux
des
lampes 61ectriques illuminent le vaste edifice,
font
resplendir cette blancheur. N'est-ce pas un pale rayon
de la splendeur sans tache qui, dans l' 6 ternit6, couronnera les vierges, suivantes de l'Agneau
?
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Au matin du premier jour du triduum, de longues
files de jeunes filles et d'enfants envahissent la
cath6drale, conduites par leurs professeurs on des
religieuses de tous les ordres. Cesont les pensionnats,
ecoles, orphelinats de la ville et de la banlieue. Plus
-de huit cents enfants sont l, silencieux et recueillis,
pendant qu'a la tribune des voix argentines de fil-

lettes c6l1brent, les premieres, les louanges de Socar
Catherine. Puis, M. Vergis, directeur des Filles de la
Charite, retrace dans son discours la vie, la mission,
les vertus de la Bienheureuse.
C'est Mgr Leynand qui cklebre cette premiere
messe; n'est-il pas le pere de toute cette jeunesse,
espoir de son diocese ?
Le soir, une imposante procession conduit an pied
de l'autel les trois pontifes, accompagn6s de Mgr Dauzon et de Mgr Teullieres, suivis d'un grand nombre de
prAtres et de religieux.
Aux nombreux auditeurs qui remplissent 1'6difice,
Mgr Saint-Pierre retrace la mission et la saintetA de
la Bienheureuse, faisant ressortir a la foisla grandeur
de cette mission et le caractbre d'humilit, qui 'enveloppa d'obscurit6, la fit se complaire dans les plus
bas offices, mais qui se transforme aujourd'hui en

aur6ole de gloire. De cette gloire, le prelat pent
parler, lui qui a eu le bonheur de prendre part aux
fetes de Rome, qui a vu le Vicaire de Jesus-Christ a
genovx priant Mhumble Soeur.
Le samedi, c'6taient les Dames de Charite, les
messieurs des Conf6rences de Saint-Vincent-de-Paul
et les jeunes flles de 'CEuvre de Louise de Marillac
qui 6taicnt appel6s specialement a venir honorer la

Bienheureuse.
A tous ces bienfaiteurs des pauvres, M. Pamir, professeur au s6minaire, montra Scetr Catherine, pauvre
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dans sa famille, devenue, pour Jesus-Christ, pauvre
volontaire, vivant parmi les pauvres, portant le titre
de servante des pauvres, et trouvant, dans les pauvres,
le grand amour de sa vie.
Le soir, malgr6 le mauvais temps, I'assistance
augmente encore. Longtemps avant l'office, toutes
les places sont occup6es. Et c'est dans le silence
de l'immense auditoire suspendu a ses l6vres que
Mgr Mathieu, de sa parole ardente, d6peint le triste
etat des ames en i83o, a tel point que le ciel s'6meut.
Saint Vincent d'abord, Marie elle-meme ensuite, descendent jusqu' 1l'humble voyante et lui confient la
mission d'opposer a cette corruption la Medaille. La
m6daille qui apprend aux hommes A aller a Jesus par
Marie, qui r6v6lera a la France les-predilections de la
Reine du Ciel.
Les chants graves et harmonieux du s6minaire terminent, en un salut solennel, cette deuxieme journ6e.
Le troisieme et dernier jour est arrive. Hl6as! il
pleut toujours, une de ces pluies torrentielles bien
connues en Alg6rie; mais cela n'arrete pas les vaillantes Enfants de Marie, qui, des sept heures, remplissent la cath6drale : vision de neige, avec leurs
voiles blancs, s'alliant parfaitement a la blanche
parure de l'6glise. Toutes les paroisses d'Alger sont
repr6sent6es; il en est venu d'Hussein-Dey, de Kouba,
de Maison-Carr6e, d'El-Biar, de Djidjelli meme. A
cette foule de jeunes filles avides de vivre, de vivre
leur vie, M. Constant, sup&rieur du s6minaire, montre
en Catherine Labour6 leur mere, leur modile. ct Ma
vie, pouvait-elle dire, c'est Jesus-Christ. , Elle vivait
de J6sus, elle vivait de 1'Hostie et rayonnait cette
vie autour d'elle par sa simplicit6, son humilit6, sa
fid6lit6 au devoir, si obscur fit-il: puissent les jeunes
filles marcher sur ses traces!
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Cependant, la messe commence; et - d6tail touchant - les trois prl6ats s'avancent, au moment de la
communion, pour se partager le soin de distribuer euxmemes le pain des Anges a cette blanche assemble !
A dix heures, l'assistance a change: la nef est
r6serv6e aux hommes, qui s'avancent a flots presses;
plus press6es encore, pourtant, sont les dames, confin6es dans les bas-c6t6s. Tandis que, processionnellement, les prelats font leur entree dans la richesse
des ornements pontificaux, la Coecilia et le S6minaire
unissent leurs voix pour chanter, avec un ensemble
admirable, une tres belle messe de Boyer.
Le P. Bliguet monte en chaire: aujourd'hui, 1'61oquent Dominicain va dl6aisser son programme pour
6couter son ceur et d6poser un magnifique hommage
aux pieds de Seur Catherine et de son pere saint Vincent. Le bon Monsieur Vincent, son souvenir toujours
vivant, c'est la bont6 de Dieu qui passe, c'est I'image
fiddIe du caeur infiniment bon de Jesus.
Voici enfin la derniere reunion du triduum, fix6e
dix-sept heures. Longtemps avant, la cathedrale est
d6ji pleine. La blanche legion des Enfants de Marie
occupe le chceur; et on arrive toujours; tout est rempli, I'Nglise deborde. Beaucoup devront rester debout;
impossible, du reste, de songer a sortir!
Apres une tres belle cantate, ex6cut6e par le s6minaire, c'est I'archevEque d'Alger, Mgr Leynaud, qui
prend la parole devant cette affluence. Lui, le pere,
laisse parler son coeur: (c 0 mon peuple! mon peuple
d'Alger, comme je te reconnais! » Puis, reprenant
une esquisse rapide de la vie de Sceur Catherine et
des apparitions, il fait ressortirl'humilite, le d6vouement de la Bienheureuse dans sa vie p6nible et obscure,
et termineen decrivant les fetes de la B6atification,
reflet de la gloire du Ciel.
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Le salut solennel cl6ture la ceremonie, et les prtlats
descendent lentement la nef, au milieu d'une foule
enthousiaste, reclamant une benediction particuliere.
Peu a peu, le temple se vide, tandis que de nombreux
fideles, s'approchant a leur tour, viennent prier sur
les marches de l'autel, aux pieds de la Bienheureuse,
qui sourit toujours dans son cadre lumineux !
Elles sont finies, les belles fetes, mais elles laissent
mieux qu'un vague souvenir; chacuns'iloigne, emportant avec la, petite Mldaille de Sceur Catherine, le
d6sir de marcher dans la voie du devoir quotidien,
cette vole simple, ouverte a tous, qui conduit surement au ciel.
Chere Bienheureuse, b&nissez notre Algerie, qui
vous a fet6e si magnifiquement; multipliez-y les chr6tiennes fortes et courageuses comme vous, et conduisez-nous tous par oh vous 6tes pass6e vous-meme :
A Jesus par Marie !
(La Semaine Religiense d'Alger, jer dcembre 1933.)

ASIE
PALESTINE
Lettre de Swur REBONDIN, Fille de la Charitl
Caiffa, le 28 octobre 1933.

Depuis huit jours, notre Palestine est bien agiteeA J6rusalem, beaucoup de morts et de bless6s; a
Jaffa, on compte soixante morts et bon nombre de
bless6s; ici, ce matin, vers dix heures, combat pros de
la prison, cinq morts et des blesses; a Naplouse, plus
triste encore, les musulmans ont brfl le serail; etc.
Tout cela, contre le gouvernement, qui a laiss6
entrer en Palestine quantit6 de Juifs en quelques
jours. Trois bateaux ont amen6 au port mille six cents
Juifs! On en annonce encore cinquante a soixante
mille pour les joursqui suivront; alors,les musulmanssont de plus en plus irritns.
Tout est ferm6 aujourd'hui dans la ville, on ne
pent rien acheter ni vendre. C'est la mort. Nosenfants 6taient arriv6s en classe, comme toujours; les
parents sont venus les chercher et nous avons recuordre de fermer la grille d'entrte.
Je vous 6cris maintenant, mon Trbs Honor6 Pere,
mais quand cette lettre partira-t-elle ? Je n'en sais.
rien, car on dit que cela va durer encore plus de
huit jours. Que tout cela est triste et ficheux!
Nous sommes inquietes et pein6es, parce que le
sang coule, le bon Dieu est offens6, et si ces hommes.
ne se calment pas, quand ils sont lances c'est affreux,.
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car, parmi ces musulmans, il y en a beaucoup de
sauvages, accourus des pauvres villages lointains du
Horan et autres. Rien ne peut les empecher de tuer,
de saccager. Trois autos de maitres ont 6t6 briiles
sur place, et il y a eu d'autres m6faits de ce genre.
Le gouvernement anglais semble impuissant devant
ce d6bordement.
Que Dieu se leve et que ses ennemis soient dissips !
Nous gardons notre confiance en lui; lui seul est
Maitre, lui seul peut nous sauver.
Sceur Elisabeth REBONDIN,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

CHINE
TROIS MISSIONNAIRES BOURGUIGNONS
I. M. RAPHAEL THIERRY (1825-1880)

Baptis6 A Arthonnay en 1825, le lendemain de sa
naissance, Raphael eut pour parrain son compatriote
et parent, Jean-Baptjste Tranchant, 616ve du grand
seminaire de Sens, et il contracta avec lui le lien spituel qui ne devait se briser qu'avec la vie.
Deux ans environ apres sa premiere communion,
triomphant, non sans peine, de la r 6 sistance de sa
famille, il prit pension chez lui, au presbytere de
Stigny, pour commencer ses 6tudes, pour se nourrir
de Lhomond, savourer la douceur des tglogues,
gouiter aux racines grecques et... aux gateries dont
la soeur du cur6-cordon bleu, comme sainte Marthe,
- corsait les menus a l'intention du petit cousin, son
h6te.
Admis au petit seminaire, en quatrieme, A dix-sept
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ans, il eut vite fait de se lier d'amiti6 avec Edme
Guierry, nouveau comme lui, de sa classe, de deux
ans plus jeune. Ils ont les memes goits, ils auront A
Auxerre les memes professeurs: MM. Leduc, Ansault,
Laureau, Ferrey; les memes directeurs A Sens;

M. RAPHAEL THIEF.RY.

ensemble ils recevront les Ordres mineurs. Le premier, Edme, prendra le chemin de Saint-Lazare.
Ordonn6 a Sens, apres deux ans de vicariat A& tais,
Raphael entrera a son tour dans la Congr6gation, en
octobre 1852.
Trois ans plus tard, le 26 juillet 1855, avec Adrien
Rouger, son jeune camarade, il s'embarquait A Londres
sur le Nightingale (Rossignol) - un nom de bon
augure! - pour tomber, en d6cembre, A Ning-po,
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entre les bras de son cher Edme' et de son i« ancien
petit maitre , Mgr Delaplace.
Quelle fete pour les quatre Bourguignons, de
s'asseoir a la table commune - l'Amicale en herbe ?
- et d'6voquer le bon vieux temps : (cVous souvenezvous, Monseigneur? Te souviens-tu, Raphael,
Edme, Adrien? ,, car ils oublient le vous, de rigueur
A Saint-Lazare, pour revenir, malgri eux, au tutoiement d'Auxerre. Ces jours-lI, ce que les oreilles ont
dfi tinter - tinniunt ambae aures - aux maitres du
petit s6minaire et
nombre d'anciens! Mais la joie
h
des amis sera de courte dur6e; ils ne lutteront pas sur
le meme front.
Trois mois durant, M. Thierry a fait son stage de
missionnaire. II a 6tudi6 la langue, et il en a mis un
coup, appris A fumer la pipe, a manier les bAtonnets
qui tiennent lieu de cuillere et de fourchette; il a
op6r6 sa m6tamorphose, revetu le costume du pays,
taill6 sa barbe i la chinoise, rase sa tete, laissant au
sommet une touffe de cheveux qu'il allonge d'une
natte d6mesur6e; c'est dans cet accoutrement qu'on le
conduit A la barque qui doit le porter a Changhai et,
A travers mille obstacles, dans la province de Pekin.
II n'y est pas venu pour s'y croiser les bras. Econome et architecte, il embellit le seminaire, l'orphelinat, puis A Tien-Tsin, port sur le Peio, il s'occupe
des chretiens avec un pritre chinois et trois sears de
Charite.
Les fonctions de procureur, ii les quittera sans
peine, .un'ayant pas de goft pour les chiffres et I'argent ,. Nomm6 recteur du s6minaire de Pekin, i1 a
sous sa direction cinquante 61eves. Cinquante, c'est
bien peu! u Vos s6minarjstes sont prosperes, ecrit-il
a M. Poulin, je m'en rejouis et espere que la pauvre
Chine en recueillera quelques parcelles, Quand on a
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un grenier si bien fourni, on ne doit pas etre avare,
surtout si l'on considere la disette dans laquelle nous

pous trouvons. )
Jeune encore, comme les humbles, il a entendu
fascende superius, et il est nommi curi du Nan-Tang,
la plus importante paroisse de la capitale. LA oii ii
y a l'konor, il y a l'onus. L'honneur le laisse froid. De
la charge, if est heureux etfier et, le I5 fevrier I862,
il adresse en hommage A son parrain et A sa cousine
Bathilde la photographie qui le reprisente en cur6 de
la cath-drale, rev&tu dn surplis A larges manches et
de l'6tole pastorale, coiff6 du Tsi-King, - litteralement chapeau de sacrifice, - barrette Aquatre pans
a avec deux fanons pendant a 1'arriire n, telle une
mitre, en usage dans les ceremonies.
Son 6tole, il ne la garde pas longtemps, et ii est
envoy6 a Tien-Tsin. Voici une lettre de lui, en date
da ii juin 1865, , sur le metier depuis plus d'mu an,
commenc6e au pied .de la Grande Muraille, continu6e
a Pekin et finie a Tien-Tsin, les occupations lui ayant
fait perdre la face ,. I narre par le menu l'entree
triomphale de Mgr Mouly dans sa ville 6piscopale.
Deux ans auparavant, Monseigneur 6tait oblige de se
cacher dans les montagnes. I1 arrive aujourd'hui en
soutane violette et en tenue d'6evque, dans un palanquin vert port6 par quatre hommes. On dirait us des
plus hauts dignitaires de 1'Empire venu faire sacour
aa Fils du Ciel. Et les s6minaristes, petits et grands,
le saluent d'un profond prosternement, dit Ko-Teoun
ils lui recitent des compliments en cbinois, en latin
mnme, - on se croirait a Aukerre, -

et cbantent son

iloge'en strophes saphiques sur 1'air de l'hymne a
saint Vincent : Quis novus caelis agitur triumtzkpus, et

cela au milieu des d6tonations de pitards - tout
comme & la fete de M. Ie Supexienr - et des tinte-
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ments de la cloche de fer; au son des fluCtes et des
violons, violoncelles, guitares, cymbales, musettes,
tam-tams, qui crient leurs accords et remplissent la
ville de leur harmonie. Et les paiens, mendiants,
marchands, badauds, s'exclament devant le grand
homme Mong, maitre des chritiens. Les chr6tiens,
eux, sont d6cus; ils ne reconnaissent plus leur 6veque:
( Hier, il 6tait comme nous, et mantenant il est redevenu diable n; et les cat6chistes, leurs porte-parole,
ont supplid Monseigneur de reprendre- les habits chinois, et, lui, il a c6d6, en bon pere, pour le salut des
ames.
Le 6 mars 1866, M. Thierry nous parle des martyrs
cor6ens, neuf missionnaires livres par des Judas et
martyris6s avec des raffinements de cruaut6, la peau
et les chairs d6chirees, les os A nu, dont les corps,
exposes pour 6tre d6vords par les chiens et les corbeaux, sont rest6s intacts et, apres vingt jours,
n'exhalaient pas la moindre odeur. On sent qu'il
enviait leur sort.
En novembre 1867, rappel6 a Pekin oii 4 Mgr Mouly
lui a remis une paroisse sur le dos, celle du Pttang n,
il a dans sa circonscription la Ville Jaune avec le
Palais Imp6rial, ce qui lui vaut l'insigne honneur
d'avoir le Fils du Ciel pour paroissien, un paroissien,
h6las! bien loin du bon Dieu. II compte huit cents
chretiens seulement. Les deux tours de Saint-Sauveur,
son 6glise, sont hautes de 8o pieds, mais inachev6es, comme la Tour de Babel, et sans clochers pour
les couronner, les mandarins ayant mis leur veto,
sous pr6texte que a la UBonne Fortune s'arr"terait sur
1'6glise et ne pourrait aller jusqu'au palais ». Les
prbjuges des Chinois a I'6gard des 6trangers sont
tenaces encore. D'autres paroissiens peu recommandables, ce sont les mendiants qui n'ont pour chaus-

-

347 -

sures que la peau des pieds, qui n'ont, en
que Ie
qt6,
costume d'Adam sortant des mains du Criateur, et, en
hiver, qu'une ceinture de haillons; ou encore les
voleurs a cheval qui disolent le pays, car, en Chine,
comme ailleurs, plus qu'ailleurs, a la raison du plus
fort est toujours la meilleure ».
En novembre 1868, atteint comme les autres de la
fievre typhoide, -

cinq sceurs en sont mortes, -

il

garde le lit, soign6 par un m6decin avec une 4 d6coction de feuilles d'arbres et de simples, un r6sidu aussi
repoussant a l'oeil qu'au goit ». Peu habitue i s'6couter, il n'a pas suivi les prescriptions du docteur. D'oii
rechute. 11 s'est alors recommand6 a saint Vincent, lui
disant qu'il 6tait trop jeune encore pour abandonner
le champ de bataille. Et il a gubri, mais ( en y
laissant son gros ventre et presque son ceil gauche ,.
Grace au bon M. Vincent, il aura encore une douzaine d'ann6es a vivre et a travailler pour le bon Dieu.
Pro vicaire a la mort de Mgr Mouly, , fardeau bien
lourd pour luii, puis simple missionnaire, Deogratias!
puis directeur du district, il redevient cure de NanTang, ii cumule meme, exercant I'office de vicaire
g6n6ral pendant le s6jour en Europe de Mgr Delaplace.
Au cours de l'annue 1880, une tumeur d'estomac le
mit aux portes du tombeau. Jusqu'au bout, il se faisait
illusion :
- Mais, mon bon ami, lui dit Mgr Delaplace, vous
&tesau seuil de 1'eternit6!
- Vous croyez! Oh! comme le bon Dieu voudra!
En depit de ce fiat, il se raccrochait encore i la vie
et l'6v&que dut lui porter le definitif morieris tu et non
vives. On I'exhortait en latin; c'6tait serieux, cette fois
Ici, je laisse la plume a Mgr Delaplace : a En
homme qui, i la voix de ses superieurs, ne savait pas
broncher, M. Thierry accueillit la nouvelle comme si
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je lui avais dit de partir pour telle chr6tient6. I1 me
demanda la permission d'acheter des tentures noires,
un drap mortuaire et de faire arranger cela a son
goit. It traca sur le mur les chiffres et dessins qu'il
voulait !U-dessus. L'ouvrage se faisait dehors. De
temps en temps, on l'apportait au lit du malade, qui
corrigeait cette larme trop grosse, cette t&e de mort,
ce tibia un peu de travers. Le bon cure avait si a coeur
de laisser a la cathedrale des tentures noires bien
soign6es! Le samedi 23 septembre i880, tout 6tait fini.
M. Thierry n'avait attendu que ce moment-la pour
finir lui aussi. Deux jours plus tard, anniversaire de
la mort de saint Vincent, le Pere venait chercher le
fils. Nous 1'avons enterr6 dans ce cimetiere oh le dernier des Peres Jisuites de PNkin avait 6crit apres 1774
Congratularemortuis, condole visis.
2. Mgr EDME GUIERRY (1825-1883)
Malgr6 sa foi profonde, elle avait le coeur gros et
les yeux pleins de larmes, la pauvre veuve, quand son
fils, le Lazariste, vint k Magny pour lui faire ses.
adieux, et le fils, non moins &mu, avait peine A s'arracher aux bras maternels.
Quelques-uns l'ont jug6 s6virement : 4 Pourquoi
exiger de sa mere ce lourd sacrifice, alors qu'il efut pu
vivre si tranquillement avec elle dans un presbytere
de campagne? , Ils avaient tort. On ne r6siste pas.
impunement i Celui qui a dit a To quitteras, pour
me suivre, et ta maison et tes parents et tes frires.
Aprxs dix mois d'une p6nible travers6e, Edme mit
le pied sur la terre de Chine.
Procureur de la Mission de Ning-Po, il remplit
ses fonctions avec beaucoup de tact et de devouement. Ce fut un administrateur remarquable et
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remarqui. Et quand Mgr Mouly, 6veque de PMkin,
eut besoin d'un aide, il fut choisi pour coadjuteur,
avec le titre d'eveque de Danaba, du vicaire apostolique
du PN-Tchi-Li septentrional.
Le 3o avril I865, jour de la Translation des Reliques de saint Vincent de Paul, devant cinq mitres
reunies, assist6 de M. Thierry, le condisciple qu'il
n'avait pas revu depuis sept ans, il recevait a TienTsin la consecration episcopale. Et le lendemain, en
presence du ministre pl1nipotentiaire et de trois
ministres d'Etat, Franqais, Chinois, Anglais, Russes,
Espagnols, Americains, Allemands, Italiens, Africains, Hollandais, Polonais, catholiques, schismatiques, h6r6tiques, idolatres, jetaient une truelle de
ciment sur la pierre fondamentale de la nouvelle 6glise.
Eveque, il gouverne une r6gion de 28 millions d'habitants, dont 3oooo baptis6s, distribubs en 35o chr6tient6s, oit passent de temps a autre une vingtaine de
;pr&tres pour administrer les sacrements.
Avec sa haute taille, sa robustesse, sa physionomie
*qui respire i la fois la dignit6 et la bienveillance,
avec son bi-maotze, large bonnet d'astrakan, qui lui
donne grand air, il en impose a tons. II a su, par
ailleurs, s'attirer les sympathies de cette population,
qui a le culte des ancetres, en lui prouvant que le
christiaaisme ne detruit pas le respect pour les morts:
un jour d'obsbques, au risque de susciter une 6meute,
il fit ouvrir les portes de sa cath6drale, et Mgr Mouly
et lui, mitr6s de blanc, crosse en main, et les pretres

et vingt clercs chinois, sur deux files, suivant la rue
du March6, processionn&rent, an chant dv Miserere,
pour se rendre au cimetiire. Et, pendant de longs

jours, le respect des chr6tiens pour la mort fut le
theme des conversations.

En 1867, quand le Souverain Pontife, contraire-
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ment a 1'ancianne coutume, appela les prefets apostoliques au Centenaire de Saint-Pierre et aux cer6monies de canonisation des martyrs japonais, il s'embarqua pour I'Europe. Quatre mois de travers6e seulement. Ce fut l'occasion pour lui de faire escale en
France et d'aller dans l'Avallonnais prier sur la tombe
de ses parents et revoir ses freres et ses neveux. II
etit d6sir6 venir incognito, mais ses compatriotes ne
1'entendaient pas de cette oreille-li ! II lui fallut pontifier, confirmer, monter en chaire, A Magny, A Avallon
et a Vireaux. Vingt ans de Chine ont ride son visage,
blanchi ses cheveux; il cherche un peu ses mots,
ayant d6sappris la langue, mais c'est avec enthousiasme, avec 6motion, qu'on ecoute l'ap6tre aimi,
quand il parle - et il y met tout son coeur - de ses
vierges, les baptiseuses, recueillant les enfants jetes
aux 6gouts, ou les achetant pour quelques sapeques
aux parents denatures; quand il montre ses chr6tiens
se r6unissant, le dimanche, dans la maison d'un
notable, pour r6citer le matin les prieres de la messe,
revenant a midi pour le Chemin de la Croix, le soir
pour le chapelet et la priere.
Ce fut au Concile du Vatican, en janvier 1870, que
Mgr Guierry apprit sa nomination de Vicaire apostolique du Tch6-Kiang, en remplacement de Mgr Delaplace, transf6er6
P6kin. II prit possession de son
poste en novembre, quelques mois aprbs la catastrophe de Tien-Tsin. Les oeuvres marchaient encore,
les orphelinats avaient plus de sept cents enfants,
mais on s'attendait a de nouveaux massacres de missionnaires et de sceurs. Qu'est-ce que cela, compar 6
aux 6preuves de la patrie en guerre avec 1'Allemagne!
Du fond de la Chine, ( il combat avec les armes de
la priere pour que la France, fiddle a sa mission, reste
toujours la Fille ainie de I'Lglise >.
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En mai 1877, ecrivant i ses amis de l'Yonne, il
d6plore la mort de M. Millon, c son ancien et digne
superieur du petit seminaire, qui a mend une existence bien modeste, mais a rendu de si 6minents
services au diocese o.
Octobre de la m6me annie. Calme relatif. Ses confreres et lui sont mieux partag6s que leurs voisins,
Missionnaires de la rue du Bac et Jisuites, du SeuTchouen et du Kiang-Nan, qui ont eu dix vierges et
un Pere brfls. PourPant, on tracassait encore leurs
fid~les ces temps derniers, coupant la queue de leurs
cheveux, jetant dans les maisons des caricatures en
papier, des plumes de poulets, signe de malheurs
incroyables, et, pour reconnaitre les chr6tiens, surs
qu'ils s'arreteraient pour ne pas les fouler aux pieds.
Mais le Fou-Tai, gouverneur g6n&ral, anim6 de bonnes
intentions, a eu raison des 6nergumenes.
En 1879, nouveau voyage ad limina. II admire
LUon XIII, mais trouve Rome bien changie : quantum
mutata ab illa qu'il a connue sous Pie IX! C'est le
plus mauvais marcheur des Messageries Maritimes qui
le ramene de Naples a Changhai. Cinquante jours
pour le voyage. Dix mois, quatre mois, cinquante
jours, gradation descendante, il y a progrs ! Parions
qu'aujourd'hui, de la loggia du Ciel, il regarde d'un
aeil d'envie les passagers qui, par la voie des airs, A
280 kilometres a l'heure, sont en six jours en Indochine!
Suivons-le maintenant dans ses tourn6es a OuenTcheou, 212 milles marins de Ning-Po; a Kin-TchbouFou, oh la bourrasque a souffl6, oh les coups, la prison
et la cangue ont t I lelot des catechumines; puis,
dans son pelerinage a Ou-Tchang-Fou, oh, faisant
allusion au martyre des bienheureux Clet et Perboyre,
il ne peut s'empecher de regretter le pass6: 4 II est
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malheureux que nous ne soyons plus au temps oi l'on
allait sirement au Ciel. ' Plus tard, il nous contera sa
visite a l'archipel de Tchdou-Shan, groupe de quatrevingts iles, dont soixante-douze habities et quatre
seulement peuplees de chr6tiens. Un millier de baptis6s sur un million d'insulaires!
En 880o, bruits de guerre. La Chine .redoute ia
Russie qui lui cherche noise. Un amiral russe terminec
l'affaire a l'amiable avec une flotte de vingt-cinq
navires qui mouille dans le port et une armie qui
rapplique de Sib6rie.- L'annie suivante, autre conflit
avec le Japon. Mais les rivaux tombent d'accord : tout.
est bien qui finit bien ! Et toujours le regne de Dien.
s'6tend i la barbe du diable: baptemes nombreux,.
h6pitaux et orphelinats qui regorgent. Mais tout cela
4 fait de larges trous a la bourse dij. bien plate et les
ouvriers manquent pour la vigne ,. Qu'on se le.dise!
Depuis deux ans d6ej, Mgr Guierry n'6tait plus.
d'une sante florissante, mais, jouissant de toute son
activit6 intellectuelle, ii allait quand meme donnant
ses instructions, contrblant les comptes de districts,.
lorsqu'un soir survint un typhon des plus violents.
Pouss6e par le vent, la maree envahit la r6sidence de
deux pieds au-dessus du sol. Tout trempd et transi, il
eat encore la force de se jeter sar son lit. Le lendemain, il put dire sa messe, reciter son office, mais la
dysenterie se d6clara et il fut pris d'une forte finvre.
II ne pouvait plus articuler. On lui administra les derniers sacrements et, le 5 ao6t 1883, ii s'endormit d'un
sommell paisible, dans son fauteuil de rotin, cc les
armes i la main, accomplissant son devoir jusqu'au
bout ,I.
i Le t6l1gramme m'annonqant sa mort, icrit
Mgr Delaplace, m'a, je l'avoue, casseles bras. C'6tait
un rude chretien, l'homme do devoir et de la ragula-
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rite, le missionnaire tel que vous l'avez connu. Au
moins, iln'est pas mort dans son lit, celui-lh! , Dans
l'6glise de Magny, une inscription lapidaire rappelle
le souvenir du glorieux disparu.
3. Mgr ADRIEN ROUGER (1828-1887)
En septembre 1828, alors que Gabriel Delaplace
entrait A l'cole des Freres, Francois-Adrien Rouger
naissait a la ferse des Montmartins, dans un foyer
chr6tien oi I'on ne travaillait pas le dimanche, o6
1'on disait le Bexedicite, oh l'on r6citait la priire en
commun dans u la chambre au grand Christ o.
Baptise le lendemain de sa naissance, consacrk a
Dieu par ses parents, il commenqa le latin au presbythre,chez M. Boyer, le futur sup6rieur de Saint-Edme.
Ouvert, bon comme le pain, le petit Adrien avait de
gros d6fauts : il tait turbulent, t&tu et taquin, vous
allez voir comme :
- Je pars pour la soir6e, lui dit un jour M. Boyer,
occupe-toi a arracher les mauvaises herbes du parterre.
- Oui, Monsieur le cure, r6pond l'enfant, avec soa
sourire gracieux.
A son retour, le pretre trouve son jardin nettoy&
dans les grandes largeurs: fleurs et herbes, tout y
avait passe.
Gratifii d'une maitresse gifle, It coupable retourne
L ses d6clinaisons, puis 6crit aux Montraatins : a Ma
chere petite maman, je t'en prie, viens me chercher,
car je n'ai pas la vocation! s
La vocation de recevoir des claques et des coups
pour le bon Dieu, ii l'avait, le cher petit, il le prouvera par la suite.
Petit et trapu, Ie cou court et 4pais, avec sa grosse
figure rougeaude encadree d'une chevelure en brous-
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quand il fit son apparition, en octobre 1842, dans la
cour du petit s6minaire.
- Venez voir le gros papa!
- Avec des mains comme ga, il etait fait pour manier la charrue ! Quelle perte pour l'agriculture !
Le nouveau, bien vite a la coule, saura mettre les
rieurs de son c6t6. II aime cette vie r6guliere et mesurbe, dont chaque exercice est marque d'un coup de
cloche. 11 n'est pas de ces dormeurs qu'i la a cueillette matinale ,, le sup6rieur vient sortir du lit de sa
main nerveuse; lev6 au premier Benedicamus Domino,
tous les jours, six ann6es durant, modele des 6leves
et des congr6ganistes, il sera tout entier a la priere,
tout entier au travail, il se livrera en recreation aux
jeux les plus bruyants; il se delassera aux ( Etudes
blanches , dans la lecture des Annales de la SainteEnfance et de la Propagation de la Foi, car il pense
d6ji aux Missions et les maitres ont devin6 son secret:
- M'sieu, permission d'aller boire, disait-il un
jour tout en sueur a M. Deiaplace, alors simple diacre
et jeune professeur.
- Oui-da, Monsieur Rouger, vous voulez boire; on
vous en donnera comme cela a boire, lorsque vous
serez en Chine!
Avec cela, soigneux de sa personne, dit sa notice,
il range son petit mobilier, il ne remet jamais dans
son etui le chapeau a haute forme - ancetre de la
casquette d'uniforme - sans l'avoir bross6 et liss6
en conscience. Et les ann6es succedent aux ann6es
et, le jour des prix, il part en vacances, le front ceint
de lauriers, de vrais lauriers, les couronnes A feuilles
vertes dont on etait si fier!
Au grand seminaire, avec M. Mourrut pour directeur, il apprendra encore mieux la valeur de la rfgle:
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- T6, Monsieur Rouger, qui regula vivit, Deo vivit.
Vivant de la rbgle, il se gene pour les autres, se
mortifie dans les repas, repondant a ceux qui le plaisantent amicalement: a II faut bien se durcir un peu,
on ne salt pas ce qui peut arriver! , Ce qui peut arriver, c'est que son reve se r6alise, c'est qu'il parte aux
Missions pour trimer et souffrir. Afin de connaitre i
ce sujet la volont6 du bon Dieu, a il repose sur la
paille, se meurtrit le corps a coups de discipline, se
ltve en pleine nuit pour aller prier vers la Madone du
jardin et au pied du Saint Sacrement ». Finalement,
il entend le Veni, sequere me. II s'en ouvre a son phre,
qui, en dipit de sa bonne foi, veut mettre le holU. Le
consentement, il ne l'arrache qu'apres de longs mois
de pourparlers, de sollicitations, de prieres :
- Va, mon Adrien, oiI le bon Dieu t'appelle !
Oh! la bonne parole I Sous-diacre, il se rend i
Saint-Lazare, oiu il cultivera avec plus d'ardeur que
jamais le jardin ferm6 de son ame, deracinant cette
fois les vraies mauvaises herbes, le chiendent de
l'opiniAtret6, les chardons de la malice, pour permettre aux violettes et aux roses de I'huniht6, de la
charit6 de s'y 6panouir a l'aise. Des niches, il en fait
encore, a sa facon, plissant, sans qu'ils s'en doutent,
le surplis des confreres n6gligents, allant en catimini &la corv6e remplir les brocs des ( vocations tardives ). Ce sont 14 des tours auxquels le bon M. Vincent souriait du haut du ciel.
Prktre, il fait ses debuts, comme professeur, au
grand s6minaire de Saint-Flour, puis est directeur au
collge d'Alexandrie. C'est 1A qu'il apprend la nomination tant d6sir6e, et, comme nous l'avons vu, en
compagnie de son ami Thierry, il prend place sur le
paquebot anglais A destination de Ning-Po.
Design6 pour le Kiang-si, il va nous dire comment
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il a pris possession de son poste: u D'abord, je ne
m'appelle plus Rouger ni Adrien, je suis, de par mes
confrbres du Ning-Po, Ouang-Chen-Fou. Mot A mot,
Ouang, un des cent noms de famille qu'on donne en
Chine; Chen-Fou, c'est-a-dire phre spirituel, comme
qui dirait en France ( M. le cur6 n. Chinois de nom
et de costume, j'ai sur le nez une paire de grosses
lunettes, qui me rendent meconnaissable. Deux braves
Chinois m'accompagnent; l'un est charge de ma longue
pipe et de mon parapluie en papier huile; l'autre
porte a l'6paule en balance, aux deux bouts d'un
biton, mon lit et les paniers de hardes. Nous voici
dans la barque. On me fait signe de dormir. Je tire
mon chapelet. Et nous remontons canaux, fleuves,
rivires. J'achive mon voyage en chaise a porteurs et
arrive a Kiou-Tou, apr.s trois semaines, juste A temps
pour chanter, avec mes confreres du Kiang-Si, 1'alleloia de Piques. ,
M. Rouger ktait depuis dix-huit mois a la residence de Kiou-Tou, occup6 i apprendre la langue,
tout en donnant des legons aux s6minaristes,quand la
diplomatie europkenne obtint du gouvernement la
libert6 de predication pour les missionnaires. Bonne
nouvelle pour lui ! On lui assigne une vaste r6gion &
6vangeliser, uune superficie equivalant a cinq ou six
fois le d6partement de 1'Yonne, et comprenant an
moins vingt-cinq grandes willes murbes, aupris desquelles Auxerre ne serait qu'une bicoque; .voilg sa
puroisse! n Cette paroisse, il la parcourra en tous
sens, soignant les corps, soignant les ames et, en
moins de quatre ans, il viendra i boat d'y fonder cent
cinquante stations nouvelles. 11 n'est peut-6tre pas de
missionnaire, me disait M. Legris, visiteur dela Chine
m6ridionale, qui ait fait plus que lui pour 1'ceuvre des
seminaires.
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Nomme, le 27 avril 1884, vicaire apostolique du
Kiang-Si meridional, 6 veque titulaire de Cissame,
Mgr Rouger voit par la pens6e c les Io millions
d'imes qui lui appartiennent, que Dieu lui a confi6es
pour les convertir et les confirmer dans la foi n, et il
ne refuse pas le labeur. Commencant, trop t6t peut&tre, sa pacifique offensive, il ira de I'avant, a dit-il
y laisser sa peau n !
Quelques jours apres son sacre, appel6 dans une
des sous-pr6fectures, il est attaque par une troupe de
bandits, acqui le renversent, lui arrachent ses habits,
le trainent dans un fosse en le tirant par les bras, les
jambes, les cheveux, le rouent de coups, cherchent a
lui crever les yeux de leurs ongles crochus, le couvrent
de terre pour l'enterrer vivant ,. lcrivant le compte
rendu de son aventure, le bon 6veque rend grace au
vieux paien qui I'a recueilli, sauve, et il conclut:
4( Apres une p6nible marche, je suis rentr6 dans notre
residence, le corps bris6, les membres disloquis, les
bras presque paralys6s, I'estomac creux, mais l'esprit
calme et tout dispose a prier pour les malheureux qui
m'ont tant maltrait6; aidez-moi A remercier NotreSeigneur de ce qui m'est arrive. II en verra d'autres.
Un jour, il 6chappe, par miracle encore, a des d6mons
dichain6s, s'enfuit la nuit, a demi v6tu, erre en fugitif pendant.vingt jours et vingt nuits, jusqu' ce qu'il
trouve un refuge chez l'6veque de Canton, puis se
rend & Changhai avec le regret d'abandonner ses
pauvres chr6tiens persecutes; que n'est-il auprbs d'eux
pour partager leur sort! Hl6as! il ne doit plus les
revoir. Rappele a Paris pour se faire un sang nouveau,
le gindreux confesseur de la foi va qditter la terre
qu'il a arros6e de ses sueurs et de son sang et enrichie, en son court 6piscopat, de plusieurs centaines
d'oeuvres florissantes.
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Dans sa cellule de Saint-Lazare, il mettra plusieurs
mois a mourir; enfin, par une delicate attention de la
Providence, le 27 avril 1887, port 6 sur les ailes des
anges - c'est autrement doux qu'en palanquin! - i
prendra le chemin du Ciel, pour aller feter avec
M. Vincent, avec Raphael et Edme, ses vieux amis de
la rue du Champ et de la rue de Sevres, le troisimaieanniversaire de sa cons6cration 6piscopale.
Henri BORNOT.
(Saint /acques, Bulletin mensuel de P'Ecole de Joigay,
octobre, novembre, dicembre 1933.)
Lettre de M. DESRUMAUX au TRts HONORE PERE

sur la mort de M. Clement
Tientsin, le 30 decembre 1933.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre benidiction, s'il yous plait!
Vendredi dernier, je vous ai tl6graphi6 le d6cks
de M. Clement. II est mort subitement 4 l'h6pital
Saint-Michel i Pekin.
Dans la nuit du 16 an 17 d6cembre, notre confrere

eut une crise d'asthme. On le transporta g l'b6pital; le
medecin, appeli tout de suite, put le soulager et il semblait que ce ne serait qu'une crise. Le mercredi, il put
dire la messe; le jeudi, il dit la messe de communaut6
des soeurs a cinq heures et demie, Je le vis ce m&me

jour, il allait relativement bien et pensait sortir de
l'h6pital pour Noel. Le vendredi, il alla dire en son
6glise une messe de Requiem, messe promise, puis-

revint l1'h6pital. Entre onze heures et midi, il prit
une tasse de lait et un bain. Comme il tardait a paraitre
apres ce bain, le boy entra et le trouva assis pris de
la baignoire. Le voyant fatigue, il voulut le conduire
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A son lit; mais, i peine lev6, M. Clement s'affaissa; il
etait mort. Soeurs et docteur s'empresserent autour de
lui; rien ne put le ranimer.
C'est une tres grande perte pour la province et pour
P6kin. Venu en Chine, sur l'invitation de son oncle,
le ve6n6r M. Guilloux, il fit d'abord son s6minaire
interne; il allait avoir quarante-trois ans. Apres son
ann6e de seminaire, il fut envoy6 en mission. Il y resta
quelques mois, puis fut nomme cur6 de l'6glise SaintMichel, quartier des Legations. C'6tait en

1912.

Ce

qu'il fit pendant ces vingt et plus d'anndes est inoui.
Doue de grandes qualit6s d'intelligence et de volont6,
il se donna completement a son ministbre; ministere
plut6t difficile, plut6t complexe, Atant donn6 Ie genre
de chr6tiens catholiques qui Ini 6taient confi6s: diplomates et marchands, voyageurs et touristes, etc.; la
communaut6 catholique chinoise a aussi un caractere
special. 11 veillait a tout. Outre le college des Freres
Maristes, l'ecole des Meres Franciscaines de Marie,
il avait son 6cole pour Chinois. De plus, ii ouvrit,
cdans la cit6 chinoise de P6kin, un centre oi il appela
les Filles de la Charit6: orphelinat, ouvroir, petite
mattrise, cat6chum6nat; il aimait ces oeuvres et, le
dimanche, il binait pour pouvoir donner une messe a
Nankantze.
II avait cr66 deux publications: I'une en frangais, le
Bulletin catholique de Pikin; l'autre en latin, le Sacerdos in Sinis. II faisait aussi paraitre pour ses paroissiens un bulletin mensuel: l'Acko de Saint-Michel, en
francais.

Mais je ne puis tout dire, et, du reste, ie le dis si
mial! Cela cependant vous donne une id6e de l'activit6
de ce confrere, du bien qu'il a fait autour.de lui, de
1'estime qu'il emporte de tous ceux qui ont eudes relations avec lui.
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Le bon Dieu a rappele cet operarium inconfusibilem;
que soit faite sa sainte volont6 !
Daignez recevoir a nouveau, Monsieur et tres
Honors Pere, nos bons et filiaux souhaits pour 1934 et
agreez l'expression de mes religieux respects.
Votre humble et obeissant fils en saint Vincent.
F. DESRUMAUX,
i. p. d. 1. M.
SCEUR MARIE BONAMY
Dans la matinee du samedi 14 octobre, ont eu lieu
les fun6railles de la sceur Marie Bonamy, sup6rieure
de l'h6pital Saint-Michel.
L'6glise Saint-Michel etait absolument comble.
Nombreuse 6tait I'assistance. On remarquait avec
Mgr Montaigne, vicaire apostolique de Pekin, Mgr Antoniutti, auditeur de la Delegation Apostolique, les
meambres de la 16gation de France, les repr6sentants
de toutes les legations, les representants de toutes
les communautes eccl6siastiques et religieuses de
Pekin, des soldats francais, italiens et anglais, et surtout un envol de blanches cornettes, tel qu'il n'y en
eut jamais a 1'6glise Saint-Michel, et enfin. un grand
nombre de messieurs et de dames de la colonie 6trangere de P6kin, qui disaient, par leur presence, la vive
sympathie qu'avait su gagner, en peu de temps, la
bonne soeur Bonamy, sup6rieure de l'h6pital SaintMichel.
On remarquait des groupes d'enfants et de jeunes
filles auxquels la chbre d6funte s'6tait particulibrement int6ress6e durant son court passage ici. Je dis
a son court passage ,, car il y avait seulement juste
trois ans, A la date de sa mort, qu'elle 6tait arriv6e en
Chine.
Venue en Chine a quarante-huit ans, elle resta

-

361 -

quelques mois a Changhai, dans le vaste hospice
Saint-Joseph, fonde par M. Lo Pao-hong. Puis elle
monta A P6kin, oiu elle fit un int6rim de sup6rieure A
l'h6pital Central, durant un cong6 de soeur Barbry.
Enfin, il y a A peine deux ans, elle fut nommie sup6rieure A l'h6pital Saint-Michel.
Mais quand elle vint en Chine, elle avait d6ja un
long pass6 de bon travail accompli en France.
N6e en 1882 A Saint-Cyr-l'Icole (Seine-et-Oise),
fille d'un colonel, elle avait gard6, de ses origines,
quelque chose de militaire sous l'habit de Fille de la
Charite; elle avait gard6 surtout un penchant tres
prononc6 a s'int6resser aux soldats et au bien de leur
Ame, comme elle le faisait jadis, pour favoriser les
neuvres militaires en faveur des soldats de son
pere.
La pr6sence des soldats anglais A ses funerailles
6tait, sans nul doute, motiv6e par sa bienveillance A
laisser organiser une messe pour eux, le dimanche, A
la chapelle de l'h6pital.
A Angers, oil son pire fut en garnison, encore
enfant, elle connut beaucoup et fr6quenta I'excellente
famille Henry, et done Paul Henry, le futur d6fenseur
du Pitang, et aussi ceux qu'elle devait retrouver en
Chine, le P. Yves Henry, S. J., actuellement recteur
de Zikawei, et sceur Jeanne Henry, assistante de la
Visitatrice A la Maison centrale des Filles de la Charit6 a Changhai.
Pendant la grande guerre,elle fut infirmiere-major
et eut A diriger un h6pital militaire.
Son frere, grand bless6 de la guerre, dut subir
l'amputation d'une jambe; elle racontait comment,
apris cette tris douloureuse op6ration, il d6clara, une
bonne fois, A sa sceur que d6sormais il avait r6solu
de prendre son mal en patience et de ne se plaindre
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plus jamais; et elle avouait avoir recu de li une lemon
tres eloquente de courage.
Entr6e en 1917, a trente-cinq ans, chez les Filles
de la Charit6, apres que la mort de son pare, qu'elle
aimait tendrement, eut rompu ses liens avec le monde,
elle fut, au bout de pen de temps, nommie sup6rieure
de l'h6pital de Montceau-les-Mines, puis de celui de
Saint-Germain-en-Laye, pros de Versailles.
Pendant les deux ans de son superiorat a l'h6pital
Saint-Michel, elle travailla beaucoup. Elle etait tout
entiere a ses devoirs de superieure, tres au courant des
progres de la m6decine, et trbs soucieuse, en tous les
ordres, de r6aliser toutes les ameliorations possibles.
Fidele, tous les matins, a la visite de chacun des malades pr6sents dans la maison, elle apportait chaque
fois un rayon de reconfort et de joie.
On avait de bonne heure remarqui son amour intelligent des pauvres et son souci de leur rendre tous
les services en son pouvoir, particuli&rement en leur
procurant du travail.
D'une facon tres manifeste, elle eut toujours, d&s
le debut, une pr6dilection sp6ciale pour les oeuvres de
Nankantze, fondde depuis dix-huit ans dans la ville
chinoise; et combien de demarches elle fit, combien
de lettres elle &crivit pour preparer et hiter la construction d'une 6glise dedi6e en cet endroit a sainte
Therese de l'Enfant-J6sus! Elle fit vraiment tout ce
qui 6tait en son pouvoir pour realiser ce projet.
Elle eut tres a coeur aussi la fondation d'une maison
de repos pour ses compagnes, dans le voisinage de
P6kin, et en avait commence l'6tablissement dans une
maison de location A Wan-Tsuen.
Faut-il signaler qu'elle se mit, avec une tres grande
ardeur, a l'etude du chinois, tenant ferme, chaque
matin, a son heure de leron pour l'6tude de cette
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langue, particulierement difficile, selon l'appr6ciation commune, pour qui vient en Chine apr.s quarante ans?
Visiblement, elle s'usait au travail et A la peine,
toujours prite a remplacer ses compagnes fatigubes
ou absentes. On nous assure, et nous le croyons volontiers, qu'elle avait demand6 A sa Sup6rieure g6nerale
la permission de marcher toujours, malgr6 sa fatigue,
sans repos ni soins particuliers, jusqu'au bout de ses
forces.
Du moins, c'est par une mentalit6 de ce genre que
sa vie et sa conduite paraissaient inspirees.
Elle avait, avant sa maladie, la permission, a pen
pres l'ordre, d'aller se reposer une semaine, vers la
fin de l'automne, A Wan-Tsuen, dans la maison de
repos organisie par elle pour ses sceurs. Dieu en a
dispos6 autrement et I'a appel6e au repos eternel,
j'aime A croire, au ciel deja, au ciel dont elle parlait
quand on cherchait A lui faire espirer la gu6iison.
Cependant, continuons a prier pour elle.
Trbs active et tres entreprenante, ne refusant jamais
ni un service a rendre, ni une demarche A faire, ni
une bonne oeuvre A commencer ou A soutenir, elle 6tait,
avec cela, d'une obbissance absolue vis-a-vis de ses
Supirieurs.
Une autre note tres caracteristique de celle qui s'en
va apris avoir vaillamment fait sa journ6e, c'est que,
des son arriv6e ici, elle avait exprim ia plusieurs
intimes la persuasion qu'elle ne vivrait pas longtemps,
qu'elle mourrait ici et bient6t. Et dbs le d6but de sa
maladie, - une fibvre typhoide, qui dura pres d'un
mois, - elle eut le presseatiment, qui ne lui enlevait
pas le sourire, qu'elle ne gu6rirait pas. Et, en effet,
elle rendit son Ame A Dieu, alors qu'on n'avait pas
cess6 d'esperer encore sa gu6rison, le 13 octobre, A
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une heure et demie du matin, malgr6 le d6vouement
des medecins et de ses compagnes, qui veillrent sur
elle jour et nuit.
Peu de temps apres sa mort, quelqu'un, qui l'a beaucoup connue, 6crivait. c Le Seigneur, qui pr6fire nos
sacrifices a nos services, a jug6 bon de rappeler a Lui
cette vaillante ouvriere, A qui un si f6cond avenir semblait r6serv6 en Chine. Que son saint nom soit b6ni,
et que la chbre disparue nous obtienne des graces
proportionn6es au sacrifice que nous impose sa
mort ! )
Une autre lettre disait: acElle nous a 6et pret6e
juste pour que nous ayons le temps de la connaitre,
de 1'apprecier et de la regretter en proportion de
1'affection qu'elle a su nous inspirer. >
Les soeurs de l'h6pital Saint-Michel m'ont demande
de remercier tous ceux qui sont venus prier pris de la
d6pouille mortelle de soeur Bonamy, qui ont envoy,
des fleurs en abondance ef ont assist6 a ses funerailles, et de leur dire combien elles ont 6t6 touch6es
et reconnaissantes de tous les t6moignages de sympathie qui leur ont kt6 donnis en cette penible
occasion.
Bonne et chere sceur Bonamy, vraie Fille de la
CharitA, qui avez tant travaill, qui avez tant aim6 les
euvres dont vous aviez la charge, agr6ez que je
demande pour vous, a tous ceux qui vous ont connue,
une prinre sympathique et 6mue; agr6ez que je
souhaite pour nous tous, d'accomplir comme vous,
vaillamment et g6nereusement, notre tiche!
Ph. CLEMENT,
i. p. d. I. M.
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M. CLAUDIUS GONON (1872-I933)

C'est le vendredi 3 noverbre, apres midi, que le
cher M. Gonon est mort, sous le coup d'une crise violente d'angine de poitrine. Dans la nuit, une premiere
attaque du mal qui devait I'emporter 1'avait profondement boulevers6. Mais toujours vaillant, il c6lbra
neanmoins la sainte messe et n'avertit de son d6plorable 6tat ses confreres de la procure que vers sept
heures. Sur les instances de ceux-ci, il accepta d'aller
se faire soigner a l'h6pital Sainte-Marie, oii, vers huit
heures, une auto le conduisit, sous la surveillance
affectueuse de son devou6 sup6rieur.
Durant tout le parcours, le malade se montra a
l'ordinaire joyeux, renouvelant aimablement ses plaisanteries coutumieres sur les m6decins. Exterieurement, il paraissait normal, et, sauf une pinible sensation au haut de la poitrine, il se trouvait lui-meme
bien, se declarant indigne de compassion, sinon de
repos.
Ce repos, que le m6decin devait lui conseiller avant
tout, M. Gonon avait d6ji projet6 d'aller en jouir
auprbs de son ami, M. Loiez, aum6nier des Filles de
la Charit6 a Thuduc, prbs Saigon, et de son prochain
voyage il venait de s'entretenir plaisamment avec la
Rev6rende Sceur superieure de I'h6pital, lorsque brusquement une crise survint. II 6tait deux heures de
l'apres-midi.
Des douleurs atroces lui firent pousser des cris qui
attirerent les infirmiers, la d6vouee sceur Madeleine,
charg6e du pavilion Saint-Roch, et aussi (Dieu soit
remercie!) Mgr Defebvre, qui s'y trouvait de passage.
Devant la gravit6 de la situation, Monseigneur n'h&sita pas a donner une derniere absolution, puis l'Ex-
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treme-Onction. H61as! la derniere onction n'6tait pas
achev6e que dejI le bon PNre Gonon avait cess6 de
vivre.
Ce fut, pour tous, une douloureuse surprise, car
personne ne s'attendait a un si rapide d4nouement.
Nous ne pfimes que nous incliner sous la main de la
Providence et prier avec ardeur, durant la veill4e
mortuaire, pour 1'ime de notre regrettA confr.re et
ami.
C'est le lundi 6 novembre, vers huit heures et quart,
S1l'6glise Saint-Pierre (de 1'Aurore), que fut chantee
la messe d'enterrement et manifest6e la grande part
de sympathie que le defunt s'6tait faite dans les coeurs.
C616brant : M. Moulis, assist6 de deux jeunes Peres
des Missions Etrangeres de Paris, lesquels conservaient vif Ie souvenir du franc et cordial accueil recu
peu de jours auparavant. Presents au chceur : Mgr
Haouis6e, S. J., vicaire apostolique de Nankin; Mgr
Defebvre, vicaire apostolique de Ningpo; Mgr Mac
Grath, pr6fet apostolique de Chuchow.
Dans une chapelle laterale et dans les premiers
rangs de l'assistance, se trouvaient en nombre, avec
les representants des diverses procures, des missionnaires de tous ordres, pretres et freres, unis dans une
consolante solidarit6. Nombreuses aussi les Filles de
la Charite, qui dans la priere reconnaissaient les services que leur avait rendu le regrett6 d6funt. Ajoutons
encore quelques amis laics, sans oublier M. Fauraz,
directeur administratif de la municipalite francaise,
et un officier d'6tat-major, repr6sentant officiel de
l'amiral Berthelot. Enfin, a la tribune, c'est avec esprit
de foi et rlelle emotion que les chants funebres
furent executes par une douzairxe de Missionnaires et
Freres Maristes, entrainbs par la voie claire du R. P.
Flachere, aum6nier de la marine.
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Mgr Defebvre ayant donn6 solennellement l'absoute, un cortege funebre, bien recueilli, se forma
pour gagner le cimetiere, assez proche, r6serv6 aux
Lazaristes et aux Filles de la Charit6. La, par un
sentiment de supreme condoleance qu'ont su appr6cier tous les assistants, Mgr Haouisee voulut benir la
tombe et presider aux dernieres prieres que '1glise
fait chanter sur la navrante d6pouille des pauvres
humains. Dans la communion des Saints, nous
priames avec ferveur et confiance pour le repos eternel de celui qui, peu auparavant, sur cette pauvre
terre 4 oiu tout passe et passe si vite o, 6tait encore A
nosc6tes un actif ouvrier, un ap6tre plein de vie.
En attendant qu'une notice d6taillee soit 6crite sur
notre regrett6 confrere, voici rapidement, pour 1'6dification de plusieurs, quelques renseignements sur sa
vie apostolique et plus particulibrement sur l'esprit
dont il I'a animbe.
Claudius-Louis Gonon, n6, le 18 avril 1872, a Gu6reins, canton de Thoissey (Ain), entra chez les Lazaristes le 14 octobre I89o, 6mit les saints vaeux le
14 avril 1895, fut ordonn6 pretre le 4 jnin 1896, arriva
en Chine le 1" octobre de la meme ann6e. Destine an
Kiangsi oriental (actuellement vicariat apostolique de
Yu-kiang), il se mit tout de suite avec zile au travail,
en d6pit des obstacles, qui ne lui furent pas 6pargnes.
Apres un sejour de quelques annees dans le secteur de Tsongjen, il fut charg6 du district de Koeiki
jusqu'en 1927; ce qui produit trente ann6es de Kiangsi;
puis, les circonstances I'amenrent i Shanghai pour
tenir le poste d'assistant au procureur. Jusqu'au dernier moment, il devait s'y montrer ce qu'il a toujours
et : 6nergique et constant, loyal a 1'extr&me, un tantinet malicieux, mais toujours tres cordial, enfin profond6ment surnaturel.
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Ces qualites apparaitront dans les notes et r6flexions
suivantes, qui sont un echo de sa vie, et, dans leur
presque totalith, des extraits d'une correspondance
personnelle, trop rare au gr6 de ses amis.
Le io janvier 1899, Mgr Vic 6crivait de Foutchuou
i M. Fiat: " Nos Chinois sont bien remnants. Le mois
dernier, les paiens ont failli assommer M. Gonon.
N'ayant pas r6ussi i 1'arr&ter une premiere fois, ils le
poursuivirent a coups de pierres. Une le frappa dans
le dos; il en ressentit vivement le contre-coup dans la
poitrine. Une deuxieme I'atteignit, presque en m6me
temps, derriere 1'oreilledroite ; le sang jaillit en abondance, la blessure 6tait profonde. M. Gonon se rendit
a Yaotch6ou, oii les soins de nos seurs r6ussirent a
cicatriser la plaie. Ce confrere ressent encore parfois
de vives douleurs a I'ceil dioit et a la tkte. Nianmoins, il est revenu k son poste de la ville de Tsongjen, a une forte journee d'ici. ,
En d6cembre 19o6, M. Gonon 6crit de Koeiki au
procureur de Shanghai: ( Koeiki a eu la malchance
d'attraper le mandarin qui avait remplac6 le fameux
Kiang-Chao-Tang, lors de son suicide. II cherche
tous les moyens de faire des miseres aux chr6tiens.
Si je n'avais confiance en Dieu, je me demanderais
comment cela finira. Mais il nous faut bien quelques
6preuves; outre que c'est la maniere de la Providence
avec ceux qu'elle aime : diligentibus Deum omnia cooperantuI in bonum. Bref, pourvu que je ne gite pas
l'aeuvre du Maitre, tout tournera
Lla plus grande
gloire de Dieu et de notre sainte religion. ,
De Koeiki, le 25 fvrier 1911 : c Notre 6glise touche
A sa fin et nous allons bientbt pouvoir en jouir. Nos
oeuvres marchent bien: les 6coles regorgent de monde,
et, chose 6tonnante, ii y en a bien les deux tiers qui
ne viennent pas exclusivement pour manger notre
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riz. Vous m'excuserez de m'y prendre si tard pour
vous remercier de votre aimable hospitalitY, lors de
mon passage a Shanghai. H6las! il y a si peu de cordialiti dans les rapports entre mon porte-plume et
moi! J'ai la reconnaissance assez lente, mais, je
vous I'assure, elle est solide. )
De Koeiki, le 23 novembre 1911: ( On dit que la

poste marche: essayons-en. Les Hong-Kang-Hoei ont
des allures de brigands fort pen rassurantes. Ici, nos
populations ont &tA terrifibes et se sont sauvies en
masse dans les montagnes: les scenes comiques ne se
comptent plus: il y a meme eu du tragique. Les chr&tiens ont fait, en general, bonne figure, parce que je
n'ai pas disert6 le poste et que je n'ai pas licenci6 les
kcoles. A la grace de Dieu! et si, un de ces jours,
vous apprenez qu'on m'a cass la tete, faites-moi la
charit6 d'une petite priere. »
De Koeiki, le 14 avril 1921: « II ne faut pas trop
m'en vouloir si je suis rest6 si longtemps sans vous
6crire. Mon absence prolong6e (un voyage a Shanghai)
avait laiss6 en suspens un tas d'histoires et j'ai eu
toutes les peines du monde a remettre les choses a
leur petit train ordinaire. Cela commenqait h aller,
quand les gens se sont mis en tete de feter mon cinquantenaire, et, h6las! j'ai eu la simplicit6 de me
laisser faire. Vous seriez stup6fait du turbin qu'il y a
en residence ; et dire que cet 6tat de choses doit durer
encore une semaine! La fete passee, satur6 d'honneurs et de compliments, ruine pour longtemps, j'espere etre plus alerte a manier le porte-plume, et alors
les amis auront de mes nouvelles : qu'on se le dise! )
De Koeiki, le 27 octobre 1924:

II y a longtemps

que je desirais vous 6crire, mais il a fallu attendre
qu'un acte de charit6 m'obligeit a prendre le porteplume. Je vieillis et me ratatine de plus en plus.
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Depuis un mois ou deux, la sante est assez bonne,
mais j'ai &tCfortement indispos6 durant le printemps.
et tout 1'6tb. J'avais une envie folle d'aller me retaper
a Shanghai, mais avec tons ces troubles et ces mili-

taires qui passent et repassent, c'efit eti de la lichete
et de 1'6goisme d'abandonner le poste, meme momentaniment. »
De Koeiki, Ie 3 janvier 1925: i Si vous saviez dansr
quelle triste situation nous nous trouvons avec tous

ces soldats qui vous piitinent et vous vexent de toute
facon, vous nous trouveriez bien malheureux. Nous
ne vivons plus: c'est ua cauchemar perpitucl! Que le
ban Dieu vous accorde une bonne sante, tous les succes
que vous pouvez desirer et surtout qu'il vous fassefaire une ample maisson de m6rites pour le ciel. Leschoses d'ici-bas sont trop fragiles et passent trop vite
pour m6riter qu'on s'y attache. Qu'apres avoir tenotre modele ici-bas, le hon M. Guilloux intercede
pour nous, afn que nous marchions d'un pas ferme
dans la vole de notre sainte vocation. C'est le 27 d6cembre que j'ai recu le t6lgramme annonqaat la mort
de ce ven6r6 confrere. J'ai t.6 d'autant plus surpris
que je le croyais completement remis. A quand moa
tour? )
De Nanchang, le 12 mai 1925: 1 Le docteur mec
conseille fortement, m'ordonne mime quelques moisde voyages et de distractions. 11 voulait me faireretourner en France, mais la chose n'est pas absolument necessaire an r6tablissement de ma sante. Les
quinze jaurs que j'ai passes ici m'ont fait beaucoup
de bien; il ne s'agit plus maintenant que de calmer
les nerfs et rattraper deA forces. Je pars. demain pour
Kiukiang et Shanghai I Je me r6jauis bien fort d'aller

vots voir et je compte ferme sur votre chariti pour
me remettre a neuf. -
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De Tsopou, le 3 aoet 1925: a Tout le monde, et
partout, s'est montr6 pour moi d'ane extr6me amabiliti et je me sens quelquefois mal i I'aise d'etre l'objet
-de tant de prevenances. ,
De Koeiki, le 17 novembre 1925: Ce n'est que le
3o septembre que je suis arriv6 a Koeiki: les chr6tiens m'ont accueilli avec de brillantes d6monstrations
.de joie, m'accompagnant depuis le fleuve (au moins
3 lys) jasqu'ila rbsidence, en brilant des pitards
sans discontinuer. Au bout de qaelques jours, je suis
a416 faire ma retraite a Hokow, aupres de mon vieil
amai M. Sageder, et me voili de nooveau prkt k en<caisser et a travailler. w,
"

c Encaisser et travailler ,, telle fut toujours la maa-ire de vivre du regrett6 P. Gonoat. Et il y mettait
un entrain admirable t Meme ; Shanghai, ou it d'ou-

blia jamais son chef Klangsi, c'est corps et ame qu'il
se donna A ce qu'il appelait, non sans malice, a la
poesie des chiffres w, ou encore le champ prosaique
dtes comptes ). Vaillamment, joyeasement ramme, i1

s'adaptEs

son nouvean r6le. Avec Pierre l'Ermite,

de la Croix, it sat a jusqu'an bout travailler son secteur, chanter sa chanson, faire fleurir sa fleur ,.
I1 fut ainsi d'un bel exemple pour ceux qui v6curent
aec lui, et son optimisme courageux (qu'il aimait

parfois, sans powrtant tromper personae, & cacher
sous des allures de misanthrope) fat toujours on
rconfort pour les ames qai ent-rreat en relationavec
lui. De 1~ la grande sympathie qu'il- s'est acquise et
dont le t6moignage apparat lors de ses funrrailles.
Nous esp~rons que le divin Maitre, & qui il est alle
rendre ses derniers comptes, aurl d6jA r-compeas6
son loyal et fid~le serviteur. Et nous sommes assures
que, du haut du ciel, I'ardent missiofnnaire de Chine
continue a I
travail'ket * pour toutes les Missions,
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qui longtemps encore, comme il nous le rep6tait dernierement lui-m&me, ont si grand besoin d'etre « aid6es
par des gens compktents, des cceurs vaillants, des
ap6tres desint&ressss ,.
MGR tDOUARD-JACQUES SHEEHAN

Le vicariat de Yukiang (Kiangsi) vient d'6prouver
une grande perte par la mort de son vicaire apostolique, Mgr Edouard Sheehan, subitement tomb6 et
ravi au milieu de ses travaux. II devait assister a une
reunion d'6veques, a Linchwan, le lundi 4 septembre
1933. Le samedi pr6cedent, il fut pris d'un gros rhume
assez serieux pour qu'on r6clamit les services d'un
m6decin, qu'on fit venir de Nanchang, capitale de la
province. Sur 1'avis du docteur, qui diagnostiqua une
pneumonie, Monseigneur fut transport6 a l'h6pital
des Filles de la Charit6 i Nanchang. La constitution
de Monseigneur etait si forte et si robuste que tous se
refusaient a regarder la maladie comme grave, et chacun pensait qu'au bout de quelques jours le patient
serait hors de danger. Mais, contrairement a toute
attente, le mal continua a s'aggraver, au point qu'on
jugea h propos d'administrer les derniers sacrements.
Bien que Monseigneur eft eu, pendant quelque temps,
le d6lire, il reprit le plein usage de ses facult6s tant
que dura l'administration des derniers sacrements. II
suivitles c6r6monies depuis le commencement jusqu'd
la fin, et r6pondit a toutes les prieres avec une voix
pleine et claire. Mais presque aussit6t apres que
M. Paul Misner eut fini la c6rtmonie, Monseigneur
tomba dans le coma, et, pendant la nuit, il rendit le
dernier soupir.
Mgr Sheehan n'avait que quarante-cinq ans. II etait
n6 A Farm-Ridge, diocese de Peoria, le 22 mai 1888,
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et fut requ dans la Congr6gation, le 30 avril 19o8, a
Perryville. Apres avoir termin6 ses etudes au Seminaire Sainte-Marie, ii fut ordonn6 pretre par Mgr
Glass, le 7 juin 1916, dans l'6glise du s6minaire. II
occupa ensuite successivement differents postes, dans
notre college de Dallas (Texas), au Kenrick Seminary,
au S6minaire preparatoire a Saint-Louis, et A notre
ecole apostolique au Cape Girardeau. Partout il se
rendit cher A tous ceux qui eurent affaire A lui, grace
A sa toute simple affabilit6 et A la bont6 de son comur.
Quand, en 1923, sur la demande du Tres Honori
P. Verdier, la province occidentale des Etats-Unis
assuma la charge du vicariat de Yukiang, en Chine,
M. Sheehan fut le premier a offrir ses services pour
les missions etrangeres. Apres six ans de d6vouement
et de travail en Chine, il fut choisi par le Saint-Siege
pour succ6der au vet6ran Mgr Clerc-Renaud, qui,
pour raison de sante, avait r6sign6 ses fonctions de
vicaire apostolique de Yukiang.
Mgr Sheehan eut A diriger les destin6es de son
vicariat durant des temps tres difficiles. Presque pendant toute cette periode, le Kiangsi eut a souffrir des
Rouges et des bandits. L'histoire du vicariat, depuisla
cons6cration de Mgr Sheehan en 1929, est une succession de travaux ininterrompus en face de difficultbs
toujours renaissantes. II arriva que, pendant des mois,
les missionnaires furent dans l'impossibilit6 de r6sider
dans leurs stations de mission.
L'un des mouvements strategiques de I'.v.que est
probablement unique en son genre. Pendant des mois,
le s6minaire dioc6sain eut ses quartiers dans des
jonques sur le lac Poyang, dans l'impossibilit6 oil'on
6tait de continuer dans la residence habituelle, A
cause des continuels d6sordres et du banditisme.
L'6v&que, plein d'initiative, embarqua done tout son
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seminaire, itudiants et professeurs, sur deux jonques
chinoises, et le cours r6gulier des etudes fut continu6
dans des conditions si pen ordinaires. Ainsi, le Kiangsi
se signala, a la moderne, par un s6minaire flottant.
Le P. Thomas Mac Carthy, des missionnaires
colombiens, rapporte un incident touchant. 11 visitait
FEcole de Zikawei, pres Shanghai, pen apris qu'on
cut appris la nouvelle de la mort de Mgr Sheehan.
Quelques-uns des ileves de I'ecole 6taient de la province du Kiangsi, et naturellement on parla de
Mgr Sheehan. Bientbt, le P. Mac Carthyremarqua un
jeune gargon de quatorze ans environ, qui sanglotait
pres du mur, le dos tourne an groupe. Le Pere ayant
demandC ce que c'6tait, on lui r6pondit que le garcon
en pleurs appartenait aux chritiens de Mgr Sheehan
et itait un orphelin qu'il faisait Clever a Zikawei. Le
P. Mac Carthy interrogea le jeune homme, qui lui
repondit, tout en larmes, que 1'6veque, Mgr Sheehan,
avait 6t6 son fu-mu (pere et mere).
Comme i! I'avait demand6, Mgr Sheehan fut enterr6
an milieu de ses chritiens, qu'il aimait si tendrement.
Ses restes furent transport6s en bateau de Nanchang
i Poyang, oi, a l'arrive, se trouva une foule de plus
de trois mille personnes, paiens et chr6tiens, pour
t6moigner lear respect au d6funt. Le cercueil fut porte
.atravers les rues, au milieu de dkcharges continuelles
de petards; la musique militaire jouait des marches
funebres ; soixante a soixante-dix hommes de la police
marchaient aussi dans le corttge funebre, ainsi qu'un
repr6sentant du mandarin. Chr6tiens et paiensaimaient
1Pveque; ils vinreat en foule, a cette occasion, pour
payer leur tribut de respect as defant.
Mgr Sheehan avait les plus solides qualites. Son
affabilite, aussi simple que douce, lui gagnait une
foule d'amis partout oi il allait. Son humiliti sans
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affectation faisait de lui un excellent compagnon.
Jamais ii n'aurait voulu demander a un autre ce qu'il

n'aurait pas 6t6 lui-meme prat a faire, et en r&creation
il 6tait modeste et sans pritention, comme aurait pu
1'erre unjeune confrere. Son amour pour son troupeau
et son zele semblent bien avoir &t ses qualites les

plus saillantes. Jamais ii ne I'abandonna au milieu de
tous les dangers de la guerre civile, et toujours il
6tait, coite que coite, pret a lui rendre ses services.
Sa demande d'etre enterre an milieu de son troupeau
montre 6loquemment son divouement de bon pasteur
pour les brebis que le Seigneur avait confiCes a sa_
garde.
Joseph LILLY.

IEGYPTE
Leltre de Swur MOUSSIERE, File de la Charili
& la TRES HONORIE MTRE
Le Caire, 48 novembre 1933.

MA TRrS HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais.s
Notre fete du 21 novembre, 25* anaiversaire de
la fondation de notre ceuvre, fut surtout un hymne
de reconnaissance pour les nombreuses graces diversees sur elle par le divin Maitre pendant ce quart desi&cle. Le matin, a huit heures, messe par Mgr Muti,
assist6 d'un Prre franciscain et d'un de nos missionnaires que M. Geoffroy, retenu a Alexandrie, avait
bien voulu d6l6guer pour le repr6senter. Le soir, au
Salut, un Pere dominicain a bien voulu prendre la
parole a la place de notre respectable Pere Visiteur,
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qui n'arriva que le 21 au soir a Alexandrie. Son
absence fut l'ombre au tableau ; ily en a toujoursdans
les f6tes d'ici-bas. Par contre, le t6legramme de Rome
nous apportant la benediction du Saint-Pere, gage des
faveurs divines (comme portait la d6peche), fut pour
nous une joie bien sensible. En nous la transmettant, Mgr Mazzoli, secr6taire de la D6elgation
apostolique, nous &crivait un mot, dont voici un
extrait : ( Sa Saintet6, qui, le jour de la Toussaint, a
Clev6 un hymne d'admiration a la charit6 ardente et
active des 4oooo0000 filles de la Bienheureuse et bient6t
de sainte Louise de Marillac, ne pouvait ne pas etre
present a la c6elbration du 25 ° anniversaire de cet
Asile des Enfants abandonn6s du Caire. )
Enfin, le soir de ce beau jour, ma Tris Honor6e
Mere, votre chere lettre par avion nous arrivait et
votre bon petit mot fut une joie encore pour nous
toutes et termina cette belle journ6e.
Nos petits crois6s auraient bien voulu etre repr6sent6s a la procession du 3o novembre & Notre-Dame
par leurs tr6sors spirituels, mais ils ont 6t6 avertis
trop tard; ils d6sirent vous ecrire quand meme; ci-joint
la lettre d'une petite fille.
En sollicitant le secours de vos prieres, j'ai l'honneur d'etre, ma Tres Honoree Mere, votre tres
humble et ob6issante flle,
Smeur MOUSSIERE,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
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MADAGASCAR

MONSEIGNEUR CROUZET (suite)
Aux depr6dations des singes, les ravages des sauterelies 6taient sup6rieurs. Feux, fum6es, raffut, tintamarre, tam-tam des ilkves accourus aux champs, rien
n'arretait le nuage. Vritable fltau, aussi redoutable
que la secheresse, car l'herbe la plus rase, comme la
plus haute ou la plus ipaisse, est d6chiquet6e, suc6e,
dess6chee par les mrchoires crissantes de ces acridiens innombrables. Combien de fois sauterelles et
s6cheresse n'ont-elles pas affam6 Irobs, Bogos, etc.,
de ces r6gions! C'etait parfois une circonstance, sinon
un moyen, de convertir plus ais6ment ces pauvres
populations. M. Picard surtout, dont la foi et le
devouement 6taient sans limite, voyait dans ces fliaux
la main de Dieu... S'il ne criait pas : Penitence!
p6nitence ! a ces ventres affambs, il leur prechait la
grande pitie de Dieu pour leur ame. Paiens, musulmans, schismatiques, 6coutaient alors plus facilement,
par inter&t un peu, ces paroles de paix et d'amour,
comme la foule palestinienne s'arr&tait jadis pour
entendre le Christ Jesus qui multipliait les pains pour
la nourrir.
( Merci mille fois, ecrivait Mgr Crouzet aux directeurs de la Propagation de la Foi, des le mois de
decembre 1889, merci mille fois aux bonnes, aux
gendreuses ames qui nous ont permis de soulager des
infortunes, de s6cher des larmes, de rendre la sant6
aux corps, et, je le dis avec consolation, la vie .
quelques ames. 11 me serait impossible de vous faire
un tableau exact de ce que j'ai vu de mes yeux. Au
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mois de decembre, un confrere venu d'Akrour ,
Keren me disait en me quittant : ( Si je n'avais vu et
S(que l'on m'e6t racont6 ce dont j'ai et6 t6moin, j'au( rais crie a l'exag6ration I
Et cependant, sa r6sidence est distante d'a peine trois jours de marche, et
la famine a s6vi dans l'AkUI6gouzai aussi bien que
chez les Bogos. I1 n'y a pas longtemps, un mois tout
au plus, que nous avons vu des personnes mourir de
faim et de misere; il n'y a pas longtemps que j'ai
relev6 moi-m8me deux jeunes filles de douze & dixhuit ans, que j'ai trouv6es 6tendues, abandonn6es sur
la route. Comment elles n'ont pas 6t6 d6vorees par les
hyenes, je l'ignore. L'une d'elles est morte quelques
jours apres. Nous avons igalement recueilli quelques
esclaves, pas autant que nous l'aurions d6sir6. Il n'est
pas facile de mettre la main dessus, et le diable est
bien fin. Nous avions envoy6 un de nos vieux pretres
indigenes traiter du rachat de deux pauvres jeunes
meres esclaves. Pendant qu'il nous les amenait avec
leurs enfants, une d'elles, la plus jeune, s'adressant i
lui, ne put s'empecher de 1'apostropher en ces termes:
( Allons-nous enfin rester chez toi, ou bien veux-tu
, encore nous vendre? n Pauvres gens ! Et dire que la
grande majorit6 nous 6chappe! ,
Apres avoir fait la visite d'une quinzaine de villages
dans les environs de Keren, le vicaire apostolique
6crivait : ( A quelques details pres, nous avons 6te
reCus partout de la m&me facon. A peine arrives aux
premieres habitations, notre cat6chiste nous annonqait d'un violent coup de gosier. Les femmes aussit6t,
sans se montrer, poussaient leurs cris : on efit dit un
troupeau de pintades. Les hommes, majestueux et
solennels, s'avangaient, drapes dans un immense morceau de cotonnade et la tate fraichement beurr6e ! Le
premier, le chef venait nous saluer et nous condai-
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sait sur la place publique, oil se tiennent les conseils
des vieillards. Un gamin apportait, en guise de tapis,
une peau de vache et nous prenions place. On causait
an instant, on leur parlait de Dien, ils rclamaient du
pain; on lenr recommandait I'6tude de la religion, ils
r6pondaient en nous montrant leurs troupeaux d4cimis, la terre aride, leurs maisons vides, leur estomac
creux. Pauvres gens ! Quelle ignorance ! Leur esprit
ne s'l6eve jamais au-dessus des prioccupations matirielles. Et cependant, il y a du bon,du tres bon, chez
<,x. Its accueillent favorablement nos pr&tres et nos
confreres; ils vont les voir, its sont heureux d'&tre
rec;us a la Mission. Partout, la meme demande m'a
4tW adressee: t Vons etes notre Pere, construisez-nous
une
m< 6glise; envoyez-nous un pretre; qu'il reste au
milieu
M<
de nous, et alors nous deviendrons chritiens
- et bons catholiques.,
< Leur demande n'est pent ~tre pas d6sint6ress&e.
Une 6glise, un pretre, c'est immbdiatement pour eux,
en certains cas, une protection, on du moins une
recommandation. Ils appartiennent alors a la Mission
et se r6clament, dans leurs dificult6s, de M. Picard.
Mais enfin, si c'est lI un moyen de les attirer, de
les gagner, d'obtenir leur confiance, de les instruire,
ýde spiritualiser un peu leur existence, de les rapprocher de Dieu, de sauver leur Ame, pourquoi ne pas le
tenter, pourquoi ?
Ces reflexions, si judicieusesetsi morales, Mgr Crouzet ne les fera pas une fois, mais chaque jour, en
Abyssinie aussi bien qu'AMadagascar. Nourrir des
faineants, engraisser des paresseux on des faux
d6vots, rivoltera son activit6 et sa droiture, mais
accommoder parfois, faire le bien toujours, aider
I'infortune, secourir le malheur, sera rinclination
journalibre de son cceur.
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Pour parer a la simonie des pretres schismatiques
et marquer la diff6rence entre eux et les catholiques,
Mgr de Jacobis avait d6clari qu'il entretiendrait luimeme ses pretres catholiques. <<Or, chaque paroisse,
si petite et si pauvre qu'elle soit, doit posseder deux
pretres et trois diacres ou ministres pour la messe
solennelle. Ces diacres et ministres sont a notre
charge. Cependant, un grand nombre de paroisses
schismatiques demandent a etre rejues dans le sein
de l'Fglise. Pourquoi les habitants de ces villages
n'entretiendraient-ils pas ces diacres? Pourquoi ne
payeraient-ils pas, par exemple, les frais d'enterrement, les services annuels, etc.? Avec beaucoup de
menagements, nous arrivons peu a peu a r6gulariser
tout cela. )
II craignait, il redoutait meme que la rapide conversion de villages entiers ne rialisit trop la boutade,
si juste quelquefois, h6las ! du spirituel M. Chinchon:
Non proper Jesum, sed propter esum.
Pour son propre compte, le ventre ne comptait
guere. Tout lui convenait. Le climat de Keren valait
a peu pros celui du paradis terrestre L'installation
des missionnaires 6galait celle des meilleures maisons.
L'ordinaire 6tait bien suffisant.
La maison de Keren? ,< On s'y trouve, j'allais dire
mieux que dans n'importe quelle maison de la Congregation. On n'a pas, il est vrai;des wagons de premiere classe & sa disposition; il manque peut-6tre
quelques fauteuils rembourris dans les appartements;
les desserts ne sont pas absolument varies, mais
voyons, franchement, sont-ce la des privations pour
un missionnaire, pour un enfant de saint Vincent? :
A 1'occasion, en voyage particulierement, un verre
d'eau, une tasse de caf6 et quelques cigarettes suppl6ent & tout autre menu. II sourit quand Ts6fafa, un
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hercule qui l'accompagne souvent dans ses courses,
engloutit les rares provisions. Un jour qu'il 6tait
parti a I'improviste pour visiter des sceurs malades, il
n'avait emport6 pour toute provision qu'un pain et un
saucisson. Apres six heures de marche, il fit halte au
bord de l'eau. II coupa un morceau de pain, une mince
tranche de saucisson et dit A Ts6fafa, qui regardait :
( Mangerais-tu un peu? n et il tendit le pain. II
n'avait pas fini sa tranche, que saucisson et pain
avaient disparu dans le gosier en pente de Ts6fafa.
Monseigneur, ce soir-lH et le lendemain, fuma quelques cigarettes de plus.
Ts6fafa avait, comme on voit, des dispositions pour
la cuisine. II r6curait plats et assiettes avec dexterit6.
A une halte, Monseigneur d6jeunait avec quelques
confreres,quand il lui sembla que les ceufs sur le plat,
servis par Ts6fafa, avaient un arome de beurre tres
rance. II allait ouvrir la bouche pour demander s'll
n'avait pas de beurre plus frais, quand il vit Ts6fafa,
qui tournait le dos, passer et frotter sur la tesse
droite, pour les mieux essuyer, les assiettes de fer. Sur
la fesse brillante, ruisselait le beurre fondu dont Tsefafa avait oint A pleines mains ses cheveux le matin
meme. Des ceufs au beurre noir, sp6cialiti de Tsefafa! i Un plat assez rare, mais peu recherch6 ! ,
Les gourmets auraient 6te a piteuse table s'ils
avaient df s'asseoir A celle des missionnaires. ( Tenez,
voulez-vous que je vous donne le menu de mes repas
de la semaine pass6e a Afelba, avec nos quatrejeunes
pretres ? Acrivait a cette m&me 6poque M. Coulbeaux
A M. Fiat. Une petite natte ronde, noircieparl'usage,
est 6tendue a terre Pendant notre examen particulier, on la couvre de trois galettes molles et plates
de doura ou de thaf; ce pain s'appelle tabita. Au
milieu, une 6cuelle de bois exhale d6ji l'odeur de la
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farine de lin qui y est delayie avec du piment dans
l'eau. Apres la r6citation de l'Angelus, chacun se lave
les mains, prend place ala , tailleur) autour de la
table; et a l'euvre! Entre le pouce et l'index, on
dechire un morceau de la molle galette, on le trempe
dans le cataplasme, et l'on d6guste un verre d'eau,
une tasse de caf6; et de mnme le soir et chaque
jour.
A peine se levait-onde table que lajoiede reprendre
le bon travail effa<ait ces privations. Plus le moment
parait contrariant et plus le visage doit 6tre avenant.
Si Jacques Crouzet riait tres rarement aux 6clats,
sa parole imagee, ses propos piquants forcaient le
sourire. 11 accompagnait des sceurs a Keren, lorsque,
sur le sentier montant, une mule exprima ses efforts
par un cr6pitement a peu pros semblable A celui d'une
auto dont le carburant serait difectueux- Personne ne
prenait garde A cette 6ruption inoffensive. Tout a coup,
onentendit uncri disespr6 :4 Ah! ma Seur, cette mule
- Quoi, r6pondait l'autre sceur, c'est votre mule! Oui, ma Soeur, c'est elle! - Elle a du souffle votre
mule ! - Oh! Monseigneur, quelle vilaine mule ! C'est une mule, il ne faut pas lui en vouloir; elle fait
tout ce qu'elle peut! ,Ettout le monde de rire. Et Monseigneurde conclure : t L'accommodement, la patience.
le support, meme quand une mule vous porte, des
mots, et souvent rien que du vent! Il n'y a que les
betes de somme a avoir bon dos; c'est pourquoi saint
Vincent a fait l'eloge de leur indiff6rence. ,
II ne riait pas toujours. En traversant une r6gion
d6serte, la chaleur 6tait tellement accablante que les
soeurs, sous leurs tentes dress6es a la hate, etouffaient.
Se souvenant de l'infortun6 Touvier expirant, malgr6
l'eau qu'on versait sur sa t&te, Mgr Crouzet, fr6missant de crainte, ordonna aux sceurs de s'6tendre sur
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le sol pour recevoir l'arrosage incessant de toute I'eau
des outres. " Ce matin-lA, j'ai en une belle frousse,la
plus intense, je crois, de toute ma vie. )
Le temps, du reste, n'6tait plus aux sourires. D'heure
en heure, la tribulation l'assaillait. a Les occupations,
les ennuis, les tristesses de ces derniers temps ont
comme paralys6 ma plume, 6crivait-il en juin 1890 A
M. Fiat. L'Abyssinie,cependant,si ellevous cause des
preoccupations, a aussi des consolations A vous offrir.
Les oeuvres ont pris un elan qui nous surprend tous. n
Et le regard fix6 sur ces oeuvres pour accommoder
pleinement ses efforts aux progres de la foi catholique, Mgr Crouzet, tant6t A Massaoua, tant6t a Keren
et A Akrour, activait le rendement du travail, disant
parfois : u II y a des moments p6nibles, je le sais; il
est des temps difficiles, je ne me le dissimule point;
il y a des menaces, mais le temps des grandes persecutions est passe. Nous avons une courte periode
d'irritation A traverser, et bient6t se lkvera, pour nos
chores populations, une aurore de tranquilhti, de
libert6 vraie, de cette liberti qui nous permettra de
communiquer aux ames l'instruction vraie, la direction
solide dont elles ont besoin et qu'elles d6sirent. ,
Et quatre ans apris, en 1894, il ajoutait : t I nous
faut avoir la plus grande confiance en la protection
divine. La Providence nous 6crase de ses manifestations en notre faveur. Aveugles serions-nous si nous
laissions faiblir notre esprit de foi. , En mars 1890,
il avait ecrit au cardinal Simeoni, pr6fet de la Propagande : ti Quand je suis arriv6 en Abyssinie, nous
avions Anotre charge dix paroisses, quatre risidences,
un s6minaire comptant quarante klves et deux &coles.
Les ressources de la Mission ne pouvaient suffire
qu'au prix de grosses privations. Cependant, un grand
nombre de paroisses schismatiques demandaient ai tre
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revues dans le giron de l'lglise. I1 m'a &t6 impossible
de resister a ces demandes r6it6rees. Nous avons
acquis seize villages offrant au zele des missionnaires
une population d'environ huit mille ames. Je ne veux
point parler des villages tres nombreux qui, dans un
avenir qui n'est pas loin, demanderont formellement
des pretres catholiques. ' Et en 1892, au meme cardinal Simeoni : a Le 19 juin, j'ai impos6 les Ordres
sacr6s a trois de nos jeunes gens, 6elves du seminaire
dix-huit le
de la Mission de Keren. Cela a portei
nombre des pretres que j'ai ordonn6s depuis 1889.
Les villages veulent embrasser la foi catholique, mais
ils. n'abjurent que lorsque nous pouvons remplacer
leurs cures h6r&tiques par des pretres formes par nous.
Ces villages catholiques de d6sir attendent pretres et
6glises. Le gouvernement italien nouslaisse et laisse
aux Abyssins une libert6 religieuse qui contraste singulibrement avec les anciennes pers6cutions des rois
et chefs indigenes. »
Il savait gr6 aux gouverneurs militaires de l'grythree de la sympathie qu'ils t6moignaient a la Mission. Les gen6raux Baldissera et Orero etaient, pour
lui, de vrais amis. Constatant tous les jours les bn&fices de paix que les missionnaires assuraient a leur
administration, des officiers lisaient sans emotion les
articles que lesjournaux anticlMricaux d'Italie, la Tibuna, le Popolo romano, etc., publiaient depuis longtemps contre la Mission.
Mais lorsque le g6neral Gandolfi et surtout le colonel Baratieri eurent succ6d6 & Orero, les attaques
redoublbrent. Le vicaire apostolique n'ignorait point
cette animosit6 anticlr.icale et continuait a preter
avec plus d'indulgence encore son concours aux int6r&ts de la colonie.
II avait reconstruit la residence de Massaoua pour
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I'harmoniser A l'urbanisme de la cit6 nouvelle et surtout pour la rendre habitable. << Seigneur! quelle
residence sur un sol qui, six mois de l'annie, est bralM
par une temperature variant de 40 A 5o degres dans
les appartements ! En blouse blanche, plong6s dans
une barrique d'eau, les missionnaires lisaient et
6crivaient sur une planchette pot ' a travers la barrique, durant les apres-midi caL 'laires. Le frere
Pierre Renaudin, dont la cuisine, atie sur pilotis,
dominait lesflots, faisait le plongeoi out habille,dans
les eaux tildes de la mer, et, par ce bains sans cesse
repetes, pouvait resister A la chaleur lu foyer. , Nos
confreres, obliges de vivre dans cett%fournaise, 6crivait Jacques Crouzet, ont enfn une habitation non
point splendide, mais salubre. Nos anciens confreres

n'y vivaient pas, ils y passaient ! Je suis demeur6 avec
M. Chiari, mon unique compagnon, en ce brasier,
au risque d'y 6touffer. n Une apres-midi, vers cinq
heures, se rendant chez les soeurs pour le cat6chisme
et ayant A traverser une place d6nud6e, il fut frapp6
dinsolation.
De neuf beures A seize heures, soldats et officiers
italiens etaient consign6s dans leurs casernes. La
nuit, pour avoir un peu de fraicheur, les habitants
dont la maison n'avait pas de terrasse suffisante
mettaient leur lit dans la rue.
Les confreres italiens Chiari, Longinotti, Abate,
faisaient la classe et prechaient en langue italienne.
Giannone avait 6t6 nomm6 aum6nier militaire. A
Khren, Mgr Crouzet recevait journellement A la residence les officiers de la garnison et ceux-ci traitaient
en camarade leur 6veque, qui, le soir, sortait A cheval
avec eux dans la campagne. Qu'ils fussent neveux de
Leon XIII, comme le lieutenant Pecci, ou d'opinion
garibaldienne, tous 6taient accueillis avec courtoisie
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reques dans le giron de l'Eglise. Il m'a 6et impossible
de resister a ces demandes rkiterees. Nous avons
acquis seize villages offrant au zele des missionnaires
une population d'environ huit mille ames. Je ne veux
point parler des villages tres nombreux qui, dans un
avenir qui n'est pas loin, demanderont formellement
des pretres catholiques. » Et en 1892, au meme cardinal Simeoni : ( Le 19 juin, j'ai impose les Ordres
sacr6s a trois de nos jeunes gens, 6lves du seminaire
de la Mission de Keren. Cela a porte a dix-huit le
nombre des pretres que j'ai ordonn6s depuis 1889.
Les villages veulent embrasser la foi catholique, mais
ils. n'abjurent que lorsque nous pouvons remplacer
leurs cures h&ertiques par des pretres formes par nous.
Ces villages catholiques de d6sir attendent pretres et
6glises. Le gouvernement italien nous laisse et laisse
aux Abyssins une liberte religieuse qui contraste singulierement avec les anciennes pers6cutions des rois
et chefs indigenes. v
II savait gr6 aux gouverneurs militaires de l'grythr6e de la sympathie qu'ils t6moignaient a la Mission. Les genbraux Baldissera et Orero 6taient, pour
lui, de vrais amis. Constatant tous les jours les b6n6fices de paix que les missionnaires assuraient A leur
administration, des officiers lisaient sans emotion les
articles que lesjournaux anticl6ricaux d'Italie, la Tribuna, le Popolo romano, etc., publiaient depuis longtemps contre la Mission.
Mais lorsque le g6ndral Gandolfi et surtout le colonel Baratieri eurent succ6d6 a Orero, les attaques
redoublrent. Le vicaire apostolique n'ignorait point
cette animosit6 anticlericale et continuait A preter
avec plus d'indulgence encore son concours aux int6rets de la colonie.
II avait reconstruit la residence de Massaoua pour
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I'harmoniser a l'urbanisme de la cite nouvelle et surtout pour la rendre habitable. , Seigneur! quelle
residence sur un sol qui, six mois de l'annee, est bruil
par une temp&rature variant de 40 a 5o degr6s dans
les appartements ! En blouse blanche, plong6s dans
une barrique d'eau, les missionnaires lisaient et
6crivaient sur une planchette pos6e a travers la barrique, durant les apres-midi caniculaires. Le ir&re
Pierre Renaudin, dont la cuisine, batie sur pilotis,
dominait les flots, faisait le plongeon,tout habille,dans
les eaux tildes de la mer, et, par ces bains sans cesse
repetes, pouvait r6sister A la chaleur du foyer. , Nos
confreres, obliges de vivre dans cette fournaise, &crivait Jacques Crouzet, ont enfin une habitation non
point splendide, mais salubre. Nos anciens confreres
n'y vivaient pas, ils y passaient! Je suis demeur6 avec
M. Chiari, mon unique compagnon, en ce brasier,
au risque d'y 6touffer. , Une apres-midi, vers cinq
heures, se rendant chez les seurs pour le catichisme
et ayant A traverser une place d6nud6e, il fut frapp6
d'insolation.
De neuf heures A seize heures, soldats et officiers
italiens 6taient consignes dans leurs casernes. La
nuit, pour avoir un peu de fraicheur, les habitants
dont la maison n'avait pas de terrasse suffisante
mettaient leur lit dans la rue.
Les aonfreres italiens Chiari, Longinotti, Abate,
faisaient la classe et prechaient en langue italienne.
Giannone avait 6t6 nomm6 aum6nier militaire. A
Keren, Mgr Crouzet recevait journellement A la residence les officiers de la garnison et ceux-ci traitaient
en camarade leur 6evque, qui, le soir, sortait a cheval
avec eux dans la campagne. Qu'ils fussent neveux de
Leon XIII, comme le lieutenant Pecci, ou d'opinion
garibaldienne, tous etaient accueillis avec courtoisie

-

3 86

-

et montaient mame, s'ils le pouvaient, le fameux et
fougueux cheval arabe du vicaire apostolique. Condescendant, affectueux pour les soldats, il se montrait
irriductible i l'endroit des injustices. Un commandant
d'un poste, aux environs de Kiren, avait requisitionn6
toutes les charrues, au moment m&me oiu les indigines
commencaient leurs labours. Les protestations de ces
pauvres agriculteurs ne furent 6cout6es que par
1'6veque, qui fit remarquer au commandant que peutktre toutes les charrues n'6taient pas indispensables
pour hater ses cultures. Le commandant lui repondit :
Mnrs tua vita mea erit. Mais, quelques jours apres, ce
jeune tyran allait faire ses semailles ailleurs. A
redresser les torts, a protester contre les passe-droits,
on ne gagne que le ressentiment des nombreux amis
du tyran qui s'&crient : a Qui t'a 6tabli juge en
Israel ? o
Cinq officiers itaient tomb6s dans un combat pris
de Saganeiti en avril 1888. On disait que leurs corps,
abandonnes sur le champ de bataille, avaient 6tk
d6vores par les bates, ou emportis par les eaux du
torrent. En r6alit6, M. Coulbeaux et ses confreres
avaient recueilli ces cadavres dans la residence
d'Akrour. Baldissera, pr6venu par la Mission, fit porter
ces corps a Massaoua et se montra reconnaissant de
cette attention si fraternelle.
Lors de la marche des derviches sur Kiren, le
commandant Arimondi s'itait porti en avant avec mille
cinq cents hommes. II fut entourb, pres d'Agordat,
par dix mille derviches qui, voyant leurs ennemis cern6s et rbduits h l'impuissance, se mirent a exucuter
une fantasia autour de leurs retranchements. Les
chefs brandissaient les chaines qu'ils destinaient aux
prisonniers. La situation 6tait critique. Arimondi et
ses officiers ne songeaient qu'a une trou6e d6sespirke,
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lorsqu'un jeune lieutenant fit avancer sur le riduit
un canon de montagne, le braqua sur les assaillants
en liesse et, d'nn seul coup tir6 at mitraille, abattit
les principaux chefs - mass6s pour .contempler les
prouesses de leurs bommes. Ce coup d6banda
l'ennemi. Les Italiens sortirent etrame-nrent a Keren
une quarantaine de drapeaux et d'itendards. Durant
ces operations exterieures, le chef de poste de Keren
avait offert I'abri du fort aux missionnaires. Mgr
Crouzet accepta cette offre, a la condition que tous les
chritiens entreraient avec lui. La chose ne parut pas
realisable au capitaine.
En se rendant aupres de ce chef, Mgc Crouzet avait
constat6 que la garnison du fort n'etait pas mame
approvisionnie d'eau. Or, les puits se trouvaient a
deux on trois cents metres. La journ6e du dimanche
se passa done A porter de I'eau au fort sur les charrettes de la Mission. On etait r6solu a fuir le lendemain, de trbs bonne heure. Le frere Joseph, le soir
venu, a l'heure de se retirer pour prendre un pen de
repos, s'approcha de Monseigneur, comme s'il venait
annoncer un mysterieux projet ou une grave r6solution : t<Monseigneur, il me semble que vous gardiez
depuis longtemps une vieille bouteille de cognac pour
les grandes occasions. Voudriez-vous la laisser chez
vous pour les derviches? - C'en fat assez pour chasser
les soucis. On rit, on appelle les amis, et chacun se
coucha, la main pros du fusil. Au r6veil, on apprit la
victoire d'Arimondi qui, quelques jours apres, fut
nommi colonel.
Sur le plateau ethiopien, ou chacun combattait a
sa manixre l'ennemi, la famine, l'erreur, soldats et
indigenes se serraient, confiants, autour de leur 6veque
laborieux. Loin des terres abyssines, les sectaires de la
m&tropole, qui n'affrontaient dans l'ombre fraiche de
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leurs loges que la plume du journal, accentuaient leurs
plaintes et leurs accusations.
Dans le courant de 1'annie 1891, un r6dacteur du
Popolo romano, Le journaliste Borelli, avait publiC un
article qui paraissait resumer 1'esprit de l'enquete
officielle faite par le golvernement italien, dont le
rapport avait 6t6 r6dig6 par le d6put6 San Giuliana.
Les 6loges aux Missionnaires et aux Filles de la
Charit6 y 6taient distribues avec cette largesse que les
oraisons funebres accordent aun concurrent longtemps
subi et que, enfin, on enterre. Borelli &crivait : ( II
6tait naturel que, d6sireux d'6tudier le problkme de
l'tablissement des 6coles dans la colonie, je connusse
avant tout les maisons d'6ducation d6j& fondies. La
Mission francaise tient incontestablement ici le premier rang. C'est la plus ancienne institution de propagande religieuse et civile implantee en Abyssinie et
sur les c6tes de la mer Rouge. Hier matin, done, je
frappais i la porte de la pieuse demeure et demandais
A 6tre introduit. Je fus accueilli avec courtoisie et je
pus i mon gr6 me livrer a un examen minutieux.
a Le vicariat apostolique d'Abyssinie, A la t&te
duquelse trouve aujourd'hui M. Crouzet, homme jeune
encore, aux initiatives hardies, possede trois residences. Les missionnaires sont trois pratres italiens,
huit francais, un indigene, huit freres franqais, deux
allemands, un indigene et une trentaine de pretres
indigenes. De plus, a Massaoua, il y a six Filles de
Saint-Vincent-de-Paul. Les moyens dont la Mission
dispose sent consid6rables et en font une puissance
morale formidable. Elle est tres sagement organis6e
et dirig6e avec un tact exquis. L'6glise, situ6e a la
pointe extreme de Ras Medur, est tres simple, rustique. C'est une construction blanche, en pierres, surmont6e d'une petite coupole orientale au-dessus de
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laquelle s'el6ve une croix en fer. Deux PNres italiens
et un indigene en font le service. La predication sur
le saint Evangile se fait en langue italienne.
, Pr6s de l'6glise se trouvent I'habitation des missionnaires et 1'&cole. M. Abate, Napolitain cultiv6 et
tres aimable, est le sup&rieur; M. Giannone, 6galement italien, est charge de 1'6cole. Le local est petit,
bien aCr6. Les tlýves, tous jeunes, appartiennent a
toutes les races de la c6te et de l'int6rieur. Ils sont
environ cinquante. Ces petits bonshommes lisent et
parlent notre langue avec une clart6 suffisante et sans
gene. J'eus le plaisir de constater combien, dans
l'ecole, les enfants recevaient I'influence de notre
nationalit6. C'est surtout de l'orphelinat des Sceurs
de la Charite, situ6 au centre de Massaoua, que j'ai
rapport6 une impression profonde, inoubliable. Le
P. Giannone eut la bonte de me presenter i Ja sup6rieure, qui, avec une politesse exquise, me permit de
visiter son 6tablissement. La sceur superieure, une
Franqaise, qui, sous la blanche cornette de la Fille de
la Charite, a conserv6 toutes les manieres et la distinction de la soci6t6 d'6lite, me dit en franqais:
a Pardonnez-moi, Monsieur, si je ne parle pas votre
C langue; elle est douce et harmonieuse comme votre
, beau pays, mais elle ne m'est point familibre; au
i reste, vous trouverez ici de vos compatriotes. , Je
fus pr6sente aux sceurs, parmi lesquelles se trouvent
une Piemontaise et une Napolitaine, la soeur Volaro,
niece du d6put6 de meme nom. Cette derniere me fit
les honneurs de l'&cole. Le local est tres beau, propre,
plein d'air et de lumiere. Dans fort peu de nos 6 coles
6lementaires, on sent un tel esprit d'ordre, de bonne
6ducation et de tranquillit6 recueillie. L'enseignement pour les classes 616mentaires est conforme au
programme minist&riel. La langue parl6e est l'italien;
13
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j'ai assisti A divers exercices de lecture qui m'ont
convaincu non seulement du talent de la maltresse,
mais encore de la s6rieuse valeur de sa m6thode. Les
cahiers sont parfaitement tenus. J'ai eu le plaisir de
lire, sur one feuille indiquant la tache du j.or, und6licieuse poesie de Prati au drapeau national. On ne
peut flairer la une supercherie, ma visite n'ayant past6C annonc6e. J'insiste sur ces particularites, car elles
ont une grande signification : ii s'agit d'un Institut
francais de propagande, tenu comme suspect d'hosti-

lit6 nationale.
4( J'ai ensuite visite l'ouvroir. Les enfants, toutes
orphelines indigenes, etaient at travail. J'en ai compt6
plus de quarante. La directrice n'est autre que la smur
pi6montaise. La j'ai admir6 ce miracle de patience et
d'affection maternelle de cette soeur; j'ai compris la
valeur de cette civilisation sainte et pure, et je me
suis senti pris d'un sentiment de v6n&ration religieusepour ces femmes humbles et modestes qui abandonnent leur patrie. Tout cela est beau, grand, m&me
aux yeux d'un sceptique.
a Au dortoir, simplicit6, propretk extreme, conditions de 1'hygiene r6unies. A la cuisine, tout brille et
est a sa place; . la buanderie, 4 la dipense, partout
le meme ordre, le m~me soin, la meme sensation de
bien &tre.Ce n'est pas un ktablissement, c'est un petit
monde dans lequel, pour la premiere fois, j'ai respirun air vivifant de progres et de modernitd europ6enne.
, La pharmacie est tenue par une soeur franCaise
qui, a une experience consommbe, joint une vaillance
remarquable.
t Faut-il afirmer que, grace aux secours p6coniaires du gouvernement italien, l'6cole de la colonie
a pris un caractere particulibrement italien, en tant
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qu'on enseigne noire langue et que le personnelappartenant a notre nationalit6 a 6et augment ? Je ne pretends pas affirmer que la Mission francaise en Abyssinie ait 6t6 un foyer de conspiration contre 1'Italie.
Au contraire, elle est bien gouvernee, et par des
hommes qui ont la t&te A la bonne place, qui sontloin
de se compromettre par des actes dus a une initiative
inconsider6e et p&rilleuse; je dis seulement qu'elle
reste une institution francaise jusqu'A la moelle.
c II n'est pas inutile de faire observer que la Mission
francaise d'Abyssinie est tres influente, m&me a Rome,
soit aupres de la Propagande, soit auprbs du SaintSiege, et cette influence elle l'a repandue dans tous
les coins de nos possessions. Elle a port6 les mains
meme sur l'instruction publique, du consentement de
notre gouvernement, qui toujours lui a accord6 des
gratifications en especes sonnantes.
« Tant a Keren qu'- Akrour, la Mission fait de
nombreux pros6lytes. Du reste,-on ne peut nier que
la Mission n'ait de grands merites. La raison de son
prestige et de son autorite, on la trouve dans les bienfaits de toutenature qu'elle a prodigu6s autour d'elle.
Elle est sagement organisee et dirig6e avec un temperament et une finesse extraordinaires.
t Observez-la daus ses rapports avec les autorites
-de la Colonie. Pendant cette periode de tension violente entre la France et l'Italie, alors que nos relations avec nos freres trans-cenisiens etaient de plus
en plus troubl6es, la Mission d'Abyssinie, qui n'a
jamais nie d'etre francaise de moelle et de sang, s'est
toujours maintenue dans un 6quilibre remarquable :
toujours elle a sauv6 les apparences. Elle tient a ce
"que l'on sache qu'elle connait et respecte les devoirs
de I'hospitalit6. Elle a toujours cede en presence de
la necessit6, et si quelqu'un de ses membres, comme
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lors de l'incident d'Akrour, fait acte d'hostilit6e
1'Italie, le vicaire apostolique ne manque point de
tout excuser et justifier aupres du gouvernement de la
Colonie.
« La Mission a augment le nombre de ses membres
italiens. Dans l'glise, e!le fait prkcher en langue
italienne. Dans l'6cole, elle professe (trop, peut-6tre,
pour ktre sincere) des sentiments enthousiastes d'italianit6. Poudre dans les yeux que tout cela. Elle
trouve son inter&t a battre cette route, elle n'h6site
pas. Le gouvernement de la Colonie fera bien, s'il le
peut, de penser a remettre les choses a leur place, en
obtenant de la Propagande, dans les ecoles, une instruction italienne par des Italiens non suspects. ,
Apres de tels 6loges, cette conclusion inattendue
parait pour le moins 6trange.
Mgr Crouzet ne repondit point a cet article de
Borelli, ni h d'autres, mais envoya deux notes a San
Giuliano, rapporteut de l'enqukte officielle. Ces notes
6taient ecrites avec une plume nette et ferme, mais
mesur6e, telle que la main de l' 6 veque sut toujours la
tenir. Un missionnaire ne fait ni politique ni polemique : son royaume, son roi n'est pas de ce monde.
II 6tablit la v6rit6, il r6tablit les faits controuv6s et
continue son travail. Aux accusateurs, inlassables dans
leurs attaques, il se contente de r6pondre : Si j'ai mal
parl6, fais voir ce que j'ai dit de mal; mais si j'aibien

parl6, pourquoi me frappes-tu? ,
c Monsieur le D6put6,
F
J'ai
lu avec le plus vif int6r&t les rapports remarquables, si savamment r6dig6s, que la Commission
royale d'enquete a pr6sentes a Son Excellence M. le
ministre des Affaires trangeres.
t Les journaux d'ltalie nous apprennent que cette
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oeuvre considerabie est due a votre plume; personne
n'en est surpris; je le suis moins que personne, moi
Qui vous ai vu apporter tant de perseverance et de
travail a l'6tude de questions d'un int6r&t capital pour
la colonie d'lrythree.
" C'est la ce qui m'autorise a vous faire part de
quelques r6flexions que m'inspire le rapport sur la
question religieuse en Abyssinie.
c Je me f6licite, Monsieur le D6pute, de ce que la
Commission a cru devoir appeler l'attention du gouvernement sur ce grave sujet. Pour ce pays, elle est
vitale, la question religieuse.
cc I ne faut pas remonter bien loin dans l'histoire
locale pour savoir que, a peine assis sur le tr6ne,
avant meme d'en sentir les bases consolid6es, le N6gus
s'occupait de la hierarchie ecclisiastique, de la fondation ou de la dotation des 6glises; qu'il proclamait,
je ne dis pas une religion, mais une croyance d'etat.
II ne sentait son autorit6 affermie que lorsqu'il voyait
group6s en masses compactes des sujets nombreux,
adherant a sa doctrine. Pour multiplier ses adeptes, il
ne reculait meme pas devant la violence.
( Bien loin de moi, certes, la pens6e de reprocher
a I'Italie de ne pas avoir employ6 les m6mes proc6des.
Ce sont des moyens que l'Jiglise repousse, que la
conscience reprouve, que rejette le bon sens. L'tglise
veut des enfants soumis et non point des esclaves.
Cependant, de la connaissance des traditions abyssiniennes, nous pouvons tirer quelques conclusions et
ces conclusions seront que :
t* L'Abyssin ne comprend que tres difficilement
un gouvernement ne s'occupant nullement de religion;
20 11 comprendra moins encore un gouvernement
placant toutes les religions sur le meme pied;
30 I1 ne comprendra pas du tout un gouvernement
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r6servant ses faveurs A une religion qui n'est pas celle
profess6e par son auguste souverain le Roi.
n Remarquez, Monsieur le D6put6, que je m'en tiens
a des considerations genrales; toutefois, si je consulte
le rapport de'la Commission, je lis qu'aux mosquees
les secours allouis par le gouvernement 6gyptien sont
continues; qu'aux coptes indigenes sont accords des
subsides extraordinaires fr6quents; des catholiques,
il n'en est pas fait question. Ils forment une caste a
part, confi6e a une Mission qu'on regarde comme
4trangere.
« 11 est une phrase dans le rapport qui peut-etre
souieve un coin du voile. Cette phrase, la voici : ( Tres
( delicate est la situation du gouvernement italien en
'< face du culte catholique dans la colonie trythr6e. )
c( Avant d'entrer dans I'examen de cette partie du
travail qui m'int6resse, laissez-moi, Monsieur le
Deput6, remercier tous les membres de la Commission
royale des appreciations bienveillantes et des jugements 6logieux portbs sur l'ceuvre de la Mission.
J'accepte avec d'autart plus de reconnaissance les
felicitations adress6es a nos succes que, nouveau venu
en Abyssinie, la part qui m'en revient est nulle. Elles
sont toutes un hommage rendu a tous mes vaillants
predicesseurs, les Jacobis, Biancheri, Delmonte, Bel,
Touvier, et A leurs modestes, mais bien m6ritants
collaborateurs.
a Tout en admettant les propositions contenues
dans le rapport, il est des reserves que mon devoir
m'oblige de faire sur les motifs indiqu6s. Ces motifs
ne sont pas nombreux : je les resume en un seul : la
Mission est francaise, composee de Franqais, A tendances francaises, et, par consequent, nuisible A l'influence italienne.
( La Mission est francaise. En fait de Mission, ii
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n'en existe pour nous qu'une seule : la Mission catholique, que les membres qui la composent soient francais, italiens, allemands ou anglais. Mission catholique, dont le devoir, dont le but unique est, en r6alit6,
d'instruire les ignorants, de ramener les infideles, de
faire pbn6trer avec la clartI de I'Evangile un peu de
lumiire et de civilisation parmi les peuples grossiers
et barbares. La Mission francaise n'existe pas; seule
une Mission catholique est 6tablie dans la colonie
Erythree. Veut-on dire que les membres franqais de
la Mission restent Franqais de cceur, qu'ils sont attach6s A la mare-patrie, qu'ils croiraient forfaire A
cacher on A nier leurs sentiments, qu'ils sont fiers de
leur nationait6 ? On a raison, et, avec la noblesse de
votre caractere, Monsieur le D6pute, vous auriez pour
eux moins d'estime s'il n'en 6tait ainsi.
41Mais on se trompe si on veut dire qu'ils font etalage des sentiments qui les animent, qu'ils cherchent
a les propager, A les faire partager par les autres
qu'ils se livrent, en un mot, A une propagande qui
prendrait le nom d'agissements politiques.
( De la politique, nous n'en faisons point. Elle n'est
pas de notre domaine; nous vivons s6par6s d'elle par
un abime.
4. Je sais qu'il me sera difficile de changer l'opinion, mais j'aurai dit la v6rit6, et, pour terminer, je
vous citerai la parole d'un ancien gouverneur de la
colonie Erythree, qui me disait, ii y a quelques jours
A peine : « A mon arrivee, je nourrissais beaucoup de
,, preventions contre la Mission; A mon d6part, j'avais
a acquis la conviction que la Mission nous a kt&
, utile. ,
a Je remarque dans le rapport une inexactitude : je
ne suis nullement dispose, dit-on, A remplacer par des
confreres italiens une grande partie des missionnaires
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sont trop pr6cieux, la connaissance qu'ils ont des
langues abyssiniennes m'est trop utile pour que je me
prive de leur concours. J'ai promis d'augmenter le
nombre des missionnaires italiens, selon 1'importance
et les exigences des fonctions a remplir.
( L'affaire du T4klzan est tres compliquee. Il y a
unefoule de d6tails, de renseignements inconnus, mais
que je possede. Je me propose d'6crire une note particuhbre qui fera la lumibre sur ce coin, a moiti6 connu,
de l'histoire de la Mission. Je suis d6cid6 a ne rien
16gitimer, a ne rien excuser des fautes qui nous sont
attributes, car elles disparaitront d'elles-m&mes en
pr6sence du simple expos6 des faits. Je ne suis pas
seul, d'ailleurs, a le savoir.
, En r6digeant cette lettre, j'ai obei au d6sir qui
me pressait d'exposer avec franchise et loyaut6 ce que
je crois fermement etre la virit6. Je tiens a affirmer
combien je suis heureux de votre rapport. Ii ne me
reste plus qu'un voeu a exprimer : c'est qu'il attire
fortement et pratiquement l'attention du gouvernement italien sur le catholicisme en Abyssinie, c'est
qu'il inspire au gouvernement de se montrer catholique
en Abyssinie, c'est qu'il dissipe cette erreur qui consiste a croire que favoriser le schisme ou le mahomitisme, c'est favoriser l'unification, l'assimilation de
l'616ment indigene. Qu'il en soit ainsi et l'ceuvre de la
civilisation aura fait un grand pas en avant. ,
La passion politique devenait plus irrit6e par le fait
qu'on transformait peu a peu l'attaque anticlkricale
en une affaire nationale.
Le vicaire apostolique, payant de sa personne, avait
suffisamment r6pondu; l'affaire, d6sormais, d6passait
sa comp6tence. ( Je suis citoyen romain n, disait saint
Paul a ses juges en Palestine. Mgr Crouzet allait, lui
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aussi, prendre la vcie qui'de France mene A Rome.
11 descendit done vers le port de Massaoua. II tait
Sune centaine de kilometres de cette ville, lorsque le
simoun souffla. La chaleur 6tait si suffocante, h
l'6tape, qu'on ne dressa pas la tente, comme a l'ordinaire. Chacun chercha sa place et s'6tendit sur le sol
pour passer la nuit. Vers les onze heures ou minuit,
il entendit le frere Cazeaux appeler a voix discrete :
a M. Giannone? Giannone ? - Hein! - On nous a
volI une caisse! - Ah ! )
Au bout d'un temps : (cGiannone, on a vole les deux
valises de Monseigneur. - Ah ! ah ! ) Encore un autre
temps : a M. Giannone! on a vole les vivres ! - Les
vivres? Y pensez-vous ? ) Et Giannone, lev6 precipitamment, criait a son tour : , Monseigneur, on a vole.
- Oui, je sais! ) En meme temps, pan! un coup de
fusil ibranlait les tenebres. C'6tait Johannes, lebancal,
aux jambes deux fois tortes, qui tirait n'importe oh,
dans la nuit. Au matin, les bagages principaux avaient
disparu, jusqu' la cartouchiere de Giannone, qu'on
lui avait enlev6e presque sous la nuque. Les voleurs
connaissaient bien la caravane.
Pour vivres, il ne restait qu'un sac de pommes de
terre. Le matin, a midi, le soir, on mangea des pommes
de terre. Bien qu'il eit son fusil, il lui fut impossible
de tirer le moindre gibier. Pommes de terre cuites
sous ia cendre, sal6es d'une pinc6e de poudre, seraient
devenues vite fastidieuses, si on n'6tait arriv6 L Emkoullou, propriet6 de la Mission, a 7 ou 8 kilometres
de Massaoua. Le cure indigene leur offrit du pain et
d'autres vivres. Mgr Crouzet promit 5 francs a celui
qui irait lui querir des vetements. Les pillards avaient
emporte tous les bagages, et comme c'6tait pendant la
nuit et que ses habits avaient 6t6 serr6s dans une
valise, il ne restait au vicaire apostolique que son cos-
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tume de nuit, pantalon, chemise, chapeau et espadrilles; habits peu c6remonieux pour faire son entr6e
i Massaoua. Les soeurs durent lui pr6parer, en une
dizaine de jours, un l1ger trousseau pour s'embarquer.
A son retour, six mois apres, au meme endroit, dans
le desert, les m&mes pillards revinrent. Ils furent
accueillis par des coups de fusil. Des traces de sang
permirent d'itablir, au matin, que les voleurs avaient
eu plus que de la peur. Un oficier italien raconta
alors a Mgr Crouzet que les gens d'Agordat avaient
pris part sans doute au pillage, car leurs femmes, aux
jours defete, se ceignaient d'icharpes violettes taillbes
dans sa soutane. Les voleurs ne furent jamais inquiCtes; quelqu'un avait eu int6ret a d&rober les papiers
de 1'rv&que. Celui-ci, prudent, les avait places, non
dans les valises, mais dans une caisse de livres qui
pesait plus de Ioo kilos! Sa croix, sa bague, etc., ne
revinrent jamais.
Son sejour en France fut de courte durCe. A la
Maison- MIre, deux jeunes missionnaires s'offrirent A
ui : un nouveau pr&tre, M. Jean Pages, de Vendres,
pres de Narbonne, et un diacre, Joseph Castan, de
Saint-Georges-d'Orques, pres de Montpellier; des
compatriotes tous deux.
A Rome, ie vicaire apostolique traita avec le gouvernement italien et conclut un modus vivendi qui ne
devait r6aliser que des espoirs.
Le cardinal prefet de la Propagande l'accueillit avec
la plus grande bienveillance. Le cardinal Simeoni,
homme prudent, doux et ferme, apres l'avoir longuement entretenu, lui dit: t Je sais que le gonvernemcnt
italien veut vous chasser parce que vous tenez bien
votre place. Mais, si on vous renvoie, vous ne sexez
pas remplac6, moi vivant. » Ce ton dut plaire A Mgr
Crouzet, car le sien 6tait en tout point sembiable.
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Le cardinal Simeoni l'avait en estime depuis une
conf6rence sur la question d'Abyssinie, i laquelle
assistaient trois cardinaux et de nombreux prelats.
Mgr Crouzet 6tait arrive un quart d'heure avant I'ouverture. En attendant 1'heure fix6e, - deux heures de
1'aprbs-midi, - il s'entretint en italien avec le secretaire du cardinal devant la porte. Des qu'il entra, le
cardinal, souriant, lui frappa sur 1'6paule : ,4 A la
bonne heure! En voil un qui sait l'italien ! Les autres
(allusion a Mgr Touvier) disaient qu'ils allaient
1'apprendre, tandis que vous, vous le parlez fort bien;
et vous ne le disiez pas! Vous gardiez cela pour
vous! - Mais, tminence, je ne m'en cachais pas,
puisque je m'entretenais en italien avec votre secrtaire ! - Je sais, je vous entendais. ,
Le Pape L6on XIII l'ayant apercu au dernier rang,
confondu avecd'autres ve~ques: " Vous tes la, et vous
me laissiez parler ? Avancez, venez ici, Seigneur, et
parlez-nous de notre chere Abyssinie. ,
A la questure, on apprit que le chol6ra shvissait i
Massaoua. Des que cette nouvelle lui fut communiqube,
Mgr Crouzet, inquiet du sort de ses missionnaires et
surtout de ses cheres Filles de la Charit6, qui luttaient
contre le flau, demanda au cardinal Simeoni de le
laisser partir aussit6t.
II alla voir Crispi, qui, aimablement, lui dit que,
d'apres les dernieres nouvelles reques de Massaoua,
1'epidimie etait en d6croissance : a Mais, allez, lui
dit-il, et prenez le courrier ,; et il donna l'ordre A.
Naples au bateau en partance d'attendre Monseigneur
et de le prendre gratuitementjusqu'i Massaoua. Sans
cettecirconstance, peut-6tre legouvernementn'aurait-il
pas acquiesc6 as retour de l'6veque dans son vicariat.
Pourtant, dans ses visites au ministre tout-puissant,
Mgr Crouzet avait rencontr6 chez Crispi un accueil
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parfait, beaucoup de courtoisie et une conversation
pleine d'int6ret. I1 avait retenu cette parole de Crispi,
qu'il m'a souvent redite, non point hier, mais vingt ans
avant Mussolini et le statut de la Cit6 vaticane :
c Celui qui, a Rome, reconciliera les deux puissances
sera le plus grand politique des temps modernes. ,
A l'heure breve des adieux, le cardinal lui dit:
a Comme votre conge n'est pas termint, je vous donne
permission de revenir des que le chol6ra aura cess6. i
Mais le bon cardinal Simeoni allait mourir bient6t, en
1893, et Mgr Crouzet rentrera l'ann6e d'apres, en 1894.
Mgr Crouzet recevait done de France deux jeunes
missionnaires pour remplacer les morts: Cabroullier,
Boh6, Baudrez. Le gouvernement de l'Erythree,
jugeant que c'6tait trop de Franqais, devint plus
exigeant aupres de la Propagande et continua a
r&clamer leur remplacement. Le cardinal Ledochowski,
qui n'avait pas encore acquis toute l'experience du
v6n6rable Simeoni, transmit au vicaire apostolique
les dol6ances du gouvernement italien et 1'engagea a
remplacer au plus t6t ses missionnaires franqais par
des italiens. Mais les missionnaires ne se recrutent
pas par conscription comme les soldats, en un tournemain. Mgr Crouzet repondit done a ces instances
qu'il 6tait plus facile de remplacer le vicaire apostolique que de vieux missionnaires adaptis aux coutumes
et surtout ala langue du pays, et que, enfin, lui, chef,
devait donner l'exemple du sacrifice. 11 lui fut
r6pondu que son sacrifice 6tait agr6e. C'6tait une
maniere d'ezeal attcndu et exige par le gouvernement
d'Italie, qui insistait journellement sur la regle
accept6e par la Propagande d'attribuer les pays de
Mission occup6s par une nation europ6enne A des
missionnaires de cette nationaliti.
Du reste, les vexations se succidaient. Les propri6tes
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de la Mission 6taient contest6es. Ainsi, la ferme de
Chiniara que M. Stella avait achet6e jadis aux Bogos
pour la somme de 3oooo francs etait r6clam6e par
ces memes Bogos, rachetes de l'esclavage par les missionnaires. La Mission perdait r6gulierement tous les
proces qu'on lui intentait et ses biens passaient automatiquement aux domaines : ils etaient d6clar6s biens
domaniaux.
Jusqu'au bout, Mgr Crouzet avait bAti, avec les seuls
deniers de la Mission, 6glises et residences pour ses
pretres indigenes, a Degra, a Halai, a Mahouda,
a Barakita-Abai, etc.
Le 20 aoit 1894, il sollicita sa demission de vicaire
apostolique d'Abyssinie. Cette d6mission fut enregistr6e. Le i3 septembre, un decret instituait la prefecture apostolique de I'Irythr6e; et le 1" octobre,
un second d6cret confiait cette prefecture aux Capucins de la province de Rome.
Le 28 octobre 1894, six ans apres son sacre,
Mgr Jacques Crouzet prenait a Massaoua le bateau
qui descendait a Aden. Le colonel Arimondi 6tait lU.
Avant la bataille d'Agorda contre les derviches, il
avait de6j une affection profonde pour son 6veque.
Les injustices que ce dernier subissait avaient redouble
son admiration et son attachement. A l'heure de
l'embarquement, le gouverneur Baratieri avait donn6
ordre a tout officier et fonctionnaire de s'abstenir de
toute relation et communication avec le vicaire apostolique d6missionnaire. Arimondi, seul, brava la
d6fense. II monta a bord, souriant, raconta la consigne
donnee, felicita Monseigneur et regagna son bureau.
Jamais blime ne lui fut adress6. Blamer la crAnerie
d'un camarade, n'est-ce pas, pour un soldat, signer
sa propre couardise? Arimondi fut tu6 4 la fameuse
bataille d'Adoua.
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A Aden, Mgr Crouzet prit le courrier de Chine,
qui le ramena en France. Le 9 d6cembre 1894, le
P. Michel de Carbonara, superieur des Capucins,
prit possession de la prifecture de I'Erythree, en
presence du gouverneur et des officiers. , A la
quinzieme heure, 1'gglise de la Mission de Keren 6tait
remplie. Le P. Coulbeaux vint au-devant du gouverneur et l'y introduisit; a la droite 6taient les
Capucins italiens, a la gauche les Lazaristes franqais.
Apres une priere, lecture fut donn6e en latin des deux
d6crets du 13 septembre et duier octobre. Alors, le
P. Coulbeaux, lazariste, se tournant vers le.peuple,
lui traduisit en tigreen les deux d6crets. Les missionnaires lazaristes accueillirent les Riverends PeresCapucins avec toute la d6ference due a l'autorite qui
les envoyait; ils'leur offrirent 1'hospitalit6 de leur
demeure de Kýren et leur abandonnerent aussit6t,
pour leur usage, la moiti6 de leur propre habitation.
Le 20 janvier 1895, des perquisitions furent faitesdanstoutes lesmaisons des missionnaires. A Massaoua,
pendant cinq heures durant, toutes les armoires furent
ouvertes, les papiers passes en revue. Deux jours apres,.
6tait notifi6 aux Lazaristes un dicret d'expulsion. 11
n'articulait aucun fait, mais d6cr6tait : ( Consid&rant
que la presence permanente des Pares Lazaristes du
vicariat apostolique d'Abyssinie en Erythr6e tend a
amoindrir l'autorit6 et le prestige du gouvernement
italien de la colonie et est incompatible avec la tranquillit6 publique, decrbte : i1 Les Peres Lazaristes de
n'ationalit6 europ6enne sont expulses de la colonie
trythrie; 2" Ils partiront au plus tard le 4 fevrier.
Missionnaires et soeurs de Massaoua s'embarquerent
le 20 janvier, saeurs et missionnaires de Keren, le
4 fevrier, via Aden.
Quelques jours plus tard, l'Osservatore Romanro
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relatait: a Pendant que les enfants de la mission
pleuraient le d6partdes religieuses,la populace, soldCe
par les sectaires italiens, sifflait les soeurs et se ripandait en moqueries a I'adresse des enfants, ce qui
donnait lieu A une scene veritablement barbare. Ii
est temps de mettre fin A cette campagne sectaire
contre les dignes Peres Lazaristes, en mettant en
lumiere les intrigues des anticldricaux. )
Dans sa reunion du 4 fevrier 189 5, la SacrAe Congregation de la Propagande d&cida de proposer an SaintPkre M. Sylvain-ttienne Jougla, pretre de la Mission,
comrme vicaire apostolique d'Abyssinie. Dans I'audience du 9 fivrier, Sa Sainteti daigna agrier cette
proposition. L6on XIII se souvenait et tenait t6te aux
hurlements de la mente anticlricale.
Deux ans aprks, le 30 octobre 1897, les Missionnaires remontaient par Djibouti et Addis-Abeba sur
le plateau ithiopien et 6taient reeus par M6nlihk II,
roi d'Ethiopie.
Apres vingt-quatre ans de mission a Massaoua, a
KereA., a Akrour, Edouard Coulbeaux, ag6 de cin-quante-quatre ans, reprenait i'6vang6lisation de ses
chers Abyssins.
Apres vingt-cinq ans de travail A KIren, Pierre
Picard, a qui,selon lemot de Mgr Crouzet, predications,
catechisaes, exhortations, conseils, reproches, rien
ne coftait, revint a Aliti6na, pour y mourir le 27 septembre 1904, plus heureux que son compagnon, Sixte

Barthez, qui, le 16 septembre 1895, s'6tait iteint a
Alexandrie, le regard tendu vers cet Aliti6na oit il avait.
passe vingt ans de sa vie. u M. Barthez seul aurait pu
raconter ses luttes, travaux, souffrances, d6ceptions,
ecrivait Mg.r Crouzet en apprenant sa mort. De ses
bras, A la sucur de son front, il releva l'6glise et la
Anaison incendi6es. I1hitit Alitiena, pour Notre-Sei-
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gneur, la plus belle demeure que l'Ethiopie catholique
ait vue en ce sibcle. Isol au milieu d'une population
a peu prbs nomade, perdu dans un pays sauvage, il
fut en butte aux incursions des brigands, si nombreux dans ces parages. Souvent,les murs de sa chambre cr6piterent sous les balles; trois ou quatre de ses
domestiques ou 61eves tombbrent morts a ses c6t6s.II
se savait aux avant-postes; il voulait y vaincre ou
recevoir la couronne. Jamais il n'msinua qu'il serait
peut-etre bon de se retirer. Cent fois, il tenta de se
porter en avant dans l'Agami6, de forcer le coeur de
l'Ethiopie, toujours avec courage, jamais avec succes.
L'epreuve multipliait son inergie. C'etait un beau
caractere, le devouement, l'abn6gation, la g6n6rosit6
dans un corps de fer. La voix populaire le d6clarait
missionnaire indomptable. 11 se croyait le dernier, le
plus incapable. II 6tait de la race des vrais ap6tres
qui se donnent et s'oublient. Son ame et 'Fime des
Ethiopiens n'en faisaient qu'une. Sa dernitre pens6e a
&t6 pour la Mission d'Abyssinie. "
Par ce dernier u crayon n, si amoureux et si fier, de
son vieux compagnon, I'ancien vicaire apostolique
d'Abyssinie ne tracait-il pas un peu le dessin de son
ame ? Nous n'admiroas sincerement que ce que nous
sommes ou ce que nous voudrions etre.
Dans son retentissant article du Popolo Romano, 'enqu6teur Borelli, parlant des Filles de la Charit6, avait
conclu: a II serait inopportun, dangereux, de rompre
tout a coup les rapports que nous avons avec elles et
Sde refuser leurs bons offices. »
Mais il avait icrit aussi: (Avant mon d6part, la
sup6rieure a voulu me montrer la petite chapelle du
pieux institut. Quand je suis entr6, une lumiere claire
se r6pandait dans le blanc vaisseau. Une petite sceur
indigene priait, la t&te inclinee, plong6e, fervente et
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recueillie, dans son adoration. Au fond, sur l'autel,
une Vierge au rosaire souriait doucement a travers les
fleurs et les cand6labres d'argent. Une simplicitsereine, un calme superieur et mystique p6netraient le
coeur d'une suave m6lancolie. Dans cette chapelle
toute blanche, embaumee du parfum de I'encens
offert a la Vierge clemente, sur les degr6s de I'autel,
ces sceurs viennent implorer force et courage pour
l'accomplissement de leur mission divine. Nulle
recompense mondaine pour elles: la reconnaissance
des bons, des malheureux, des soulag6s et la protection du Ciel! »
Le journaliste avait bien dit: a Pour les soeurs,
pour les missionnaires, nulle r6compense du monde,
mais la protection incessante du Ciel. ,
Afin que la Vierge au rosaire continuat A sourire
doucement, a travers les fleurs et les cand6labres,
Mgr Jacques Crouzet garda prbs de lui la statue de
cette Mere cl6mente..Un an apres, il passait avec Elle
au large de Massaoua, quittait la mer Rouge et au
loin, dans l'oc6an Indien, la pla<ait souriante, le
meme chapelet de nacre A la main, au milieu de ses
nouveaux et plus nombreux enfants: les Malgaches
du Sud!
(A suivre.)

Joseph-Etienne

CANITROT.

AMERIQUE
BRISIL
LE TRIDUUM D'YPIRANGA

Ypiranga! C'est la collite sacree oiu, en 1822, le
Brisil prit conscience de la libert6 et s'octroya l'indpendance. Celui qui poussa le cri disormais cil-bre
de Indeendedcia ou mnore - I'independance ou la
ait Dom Pedro I". Le BrssiJ mena disormais
mort une vie autonome.
Ypiranga est maintenant la porte d'entree de la
grande ville sud-amiricaine, quand on vient du port
de Santos A SAo Paulo.
Quartier tres important dont la population s'dejve
facilement a quarante mille ames. L'attentioa et le
ceur du Brisilien y sont attires par le Mus.e bistorique, avec son parc i la Versailles, toujours merveilleusement fleuri de lauriers et de roses, d'azalees
et de bougainvilliers, charmant refuge des oiscauxmouches et des papillons bleus, port6s de fleurs en
fleurs par la brise caressante des palmes.
Et voilh suffisamment pour les gloires du passe...
et pour la po6sie.
La r6alit6 est ailleurs pour les filles de saint Vincent de Paul.
Elles sont A Ypiranga, parce que, derriere cette
facade paradisiaque, il y a des pauvres. Dans ce quartier ouvrier, fonctionnent nuit et jour cinquante fabriques, grandes et petites. L'une d'elles occupe pres de
quatre mille ouvriers. Les tissages y sont en majorit6
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et les femmes y travaillent tres nombreuses. Les
salaires y sont pen l6ev6s; un arrkt dans le travail
occasionne facilement des dommages ; ce qui augmente
le nombre des pauvres.
Au milieu de cette population onvriere, nous rencontrons nn asile pour de jeunes aveugles, dirig6 par
les Filles de la Charite. Au dela du Mus6e, elles
tiennent une &cole domestique, v6ritable ruche bourdonnante oit la jeunesse accourt pour s'initier aux travaux du menage, en y adjoignant la formation religieuse. En plein centre de la ville de Sao Paulo, an
dispensaire de la Consolation, entouri d'habitations
somptueuses, les Filles de la Chariti viennent en aide
aux malheureux.
Revenons a Ypiranga. Pres de I'4glise construite
par les Peres de Sion, il y a 6galement les Filles de la
Chariti pour les aider dans le rude, mais splendide
apostolat de cette paroisse ouvribre. Leur action est
appuy&e, au nord et au sud, a 1'est et a I'ouest, par
des ceuvres de penetration, chapelles, 6coles d'enfants, ecoles de couture, salle de cat6chismes: la
moyenne des cat6chismes est de mille cinq centsenfants.
Dans une fraternelle union, les Filles de la Charite
des quatre maisons de Sao Paulo d6cidirent de c6lebrer le Triduum de la Bienheureuse Sceur Catherine
en 1'6glise Sao Jos6 d'Ypiranga, afin de se trouver
plus a l'aise an milieu de leurs pauvres.
Elles n'y perdirent rien et Ypiranga y gagna beaucoup de priercs.
Ce fut splendide!
L'6glise, tres simple, mais tres distingu&e, est uivrai bijou.
L'on vint de la ville comme d'Ypiranga pour louer
Dieu et I'humilit6 de sa servante. Les pr6dicateurs de
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renom se succedbrent; et, dans les processions autour
de l'6glise, les personnes les plus hupp6es s'unirent
avec une simplicit6 charmante aux gamins d6penaills ;
merveilleuse union de tous dans la priere et l'adoration des grandeurs de Dieu.
Le jeudi 7 septembre,pris de mille cinq cents ileves
sont venus les premiers presenter leurs hommages a
la chere Bienheureuse.
Le vendredi, jour des pauvres. Les amis tres chers
de Notre-Seigneur furent a P'honneur; ils vinrent en
tres grand nombre - l'6glise 6tait pleine - chanter les
louanges du Seigneur et se nourrir du pain divin.
Apres la messe, un odorant caf6 au lait leur fut servi
avec sandwiches et douceurs; puis eut lieu une abondante distribution de vivres dans la grande salle
paroissiale.
Le samedi, toutes les classes de la soci6t6 6taient
r6unies; journ6e particulierement 6difiante.
Dimanche, jour de cl6ture, nombreuses 6taient les
communions. Les diff6rentes associations de la ville
d'Ypiranga se sont unies pour rehausser cette dernitre journ6e. L'6glise n'a pas d6sempli et, a la
grand'messe solennelle, le choeur a charm6 l'auditoire
par ses ml6odies palestriniennes. A perte de vue,
I'apres-midi, la procession se deroulait dans les rues
de ce faubourg, et les murs de l'6glise ne pouvaient
contenir la foule qui se pressait pour recevoir la b6n6diction de Jesus-Hostie avant de regagner leurs
demeures.
De chaque c6t6 de I'entr6e du choeur,deux tableaux
6taient plac6s, l'un repr6sentant l'apparition de la
sainte Vierge a notre Bienheureuse, I'autre rappelant
le miracle du 20 janvier 1842, l'apparition au Juif
Alphonse Ratisbonne: la M6daille Miraculeuse faisait
ainsi l'union entre les deux families religieuses, Peres
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de Sion et Filles de la Charit6, qui se d6vouent au
service du prochain dans la paroisse d'Ypiranga.
Bien certainement, cela nous valut un sourire particulibrement bienveillant de la Bienheureuse.
Un ami de la MAdaille Miraculease.

ACTES DU SAINT-SIEGE
ERECTION DE LA PREFECTURE APOSTOLIQUE
DE SHUNTEHFU
AVEC M. IGNACE KRAUSE COMME PREFET
Sacra Congregatio de Propaganda Fide, vigore facultatum
sibi a Sanctissimo Domino Nostro Pio Providentia divina
Papa XI tributarum, spirituali regimini providere cupiens
Praefecturae Apostolicae de Shuntehfu in Sinis (Hopei), per
praesens Decretum ad suum beneplacitum Praefectum
Apostolicum renunciavit R. P. D. Ignatium Krause, Congregationis Missionis sodalem, cum auctoritate ea exercendi
quae ad ejusdem Praefecturae gubernium pertinent, juxta
praescripta Sacrorum Canonum, necnon peculiarum Instructionum huius Sacrae Congregationis, et intra limites Facultatum, quae in folio huic Decreto adnexo exhibentur.
Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 26 Octobris 1933.
P. CARD. FUMASONI-BIONDI, Praef.
CAROLUS SALOTTI, Secret.

LA FETE DE LA DEDICACE DE TOUTES NOS tGLISES
TRANSFEREE AU 22 OCTOBRE
Hodiernus Reverendissimus Superior Generalis Congregationis Missionis atque Instituti Puellarum Caritatis, Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam XI enixe adprecatus
est, ut in Kalendario praefatae Congregationis festum Dedicationis Omnium Ecclesiarum, quod jampridem diei 16 Novembris affixum fuerat, in posterum reponatur in die 22 Octobris,
quae omnino libera est. Sacra porro Rituum Congregatio,
vigore facultatum sibi specialiter ab ipso Sanctissimo Domino,
Nostro tributarum, benigne annuit pro gratia juxta preces,
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servatis tamea Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 28 Decembris 1933.
C. CARD. LAURENTI, Praef.
A. CARINCI, Secret.

DECRET SUR LE DOUTE:
PEUT-IL ITRE PROCEDE EN TOUTE SECURITE
A LA SOLENNELLE CANONISATION
DE LA BIENHEUREUSE LOUISE DE MARILLAC ?
DECRETUM
Parisien. Camonizatioxis B. Ludovicae de Marillac,
Viduae Le Gras, Cofundatricis .ocietatis Puellarm•
a Caritate.
SUPER DUBIO

An, stante duorum miraculorum approbatione post indmltam
eidem Beatae vweeratiosem, TUTO procedi #ossit
ad sellemnem ipsius Canonizationem.
De caritatis landibus edisserens, S. Augustinus ita mirifice
eloquitur : c Quanta est ista (caritas)? Anima litterarum,
scientiae solidamentum, fidei fructus, divitiae pauperum,
vita morientium... Inter opprobria secura est, inter odia
benefica est, inter iras placida est, inter insidias innocens,
inter iniquitates gemens, in veritate respirans. Quid illafortius
non ad retribuendas, sed ad non curandas iniurias ? ,
(Serm. 35o, 3). Tota B. Lu•ovcic.a vita hLsce verbis graphice
descripta videtur. In triplici enim statu, virginitatis, cnniugii
et viduitatis, insigne caritatis exemplar B. LUDOVICA effulsit,
et noras, quas ex Augustino audivimus, apprime in se
expressit.
Ex Ludovico de Marillac, dynaste de Farinvilliers et
Margarita Le Camus, nobilibus et avita pietate daris, ineumte
Augusto mense, anno t59g, LuteLiae Parisiorum orta est
LUDOVICA. In ipsa prima infantia, matre orbata, prius Monialibus Ordinis S. Dominici in Monasterio S. Dionysii in loco
vulgo dicto 4 Poissy n, a patre tradi-ur instituenda: deinde,
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Lutetiam revocata, curis cuiusdam piae magistrae committitur, apud quam cum nonnullis aliis honestis puellis commorans, suavem iam dabat virtutum omnium odorem. Anno 1604
patre vita defuncto,puellae curam quam diligentissimam Michael de Marillac, eius patruus,egit, qui earn et solidis virtutibus formandam et humanioribus litteris, quin et philosophicis disciplinis excolendam felici successu sategit. Suae
conscientiae moderatori morem gerens,licet inter rigidissimae
disciplinae Capulatas moniales adnumerari vehementer
optasset, cum nobili ac piissimo viro Antonio Le Gras anno
06i3 matrimonium inivit. In ipso coniugio, quod saepe ab
altiori divinarum rerum studio avocare solet, nihilosecius
perfectionis cursum, quem ab adolescentia arripuerat,
alacriter prosequi institit, sociumque in excolendis virtutibus
Antonium habuit ; quem multis agitatum vitae procellis
multisque tentatum doloribus mira patientia et caritate solata
est, atque ad fortiter patiendum confirmavit. Sui autem
spiritus moderatoribus S. Francisco Salesio, eiusque dilecto
discipulo Episcopo Bellicensi prius, postea vero ab anno 1623
ad mortem usque, non sine divinae providentiae consilio,
S. Vincentio a Paulo usa est.
Filium ex matrimonio susceptum, Michaelem Antonium,
summa cura educare pitssima mater contendit.
Anno 1625, demortuo coniuge, viduitatis perpetuo servandae
votum nuncupavit, atque. ut omnigenis pauperum necessitatibus subveniret, quod semper in votis habuerat, nobilium
matronarum sodalitio, cui a Caritatenomen, adscribi voluit,
in quo piae illae mulieres, Vincentio dirigente, sive Parisiis,
sive alibi, horrendis, quibus tunc temporibus nonnullae Galliarum provinciae premebantur, calamitatibus, opem ferre
studebant. Inter eas virtutum splendore et actuosa vita,
summa humilitate comitante, LUDOVICA excelluit, quam Deus
ad altiora paraverat.
Quo enim tot tantisque operibus perficiendis et perennandis
prospiceret, Filiarum sen Puellarum a Caritate novam
Societatem, S. Vincentio fautore, ad instar religiosae familiae
nobili, pro eorum temporum adiunctis, ausu condidit, sapientissimis legibus communivit utque a Generali Congregationis
Missionis Moderatore regeretur obtinuit. Ea autem Societatis
huius fuit ratio, ut Sodales, nullo claustrali vinculo adstrictae,
pauperum servitio addicerentur. Societas,die 29 Novembris
anno 1633, tribus ferme ab hodierno die saeculis initium,
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coepit. Paulo autem post mystica haec arbor in humilitate,
simplicitate et in caritate, veluti altis defixa radicibus, propria vita virescere coepit, suosque ramos ad omnia caritatis
opera mire extendit. Hinc factum est ut novae huius Societatis
alumnae, matris exemplo permotae, non tantum priori
saecularium matronarum caritatis sodalitio adiutricem opem
ferrent, sed et seiunctim ab eo, ac magiseffuso impetu caritatis
sive in privatis domibus, sive iu nosocomiis, aegris, vel
pestifero morbo affectis, adessent, ludos pro pauperibus
puellis instituendis aperirent, senibus, orphanis et derelictis
infantibus maternam curam impenderent, carcere detentis,
ad triremes damnatis pium solamen afferrent. Quin immo et
ad cruentos praeliorum campos, vulneratis militibus suc.
currendis media inter arma, flagrante certamine impavidae
accurrerent.
Quam Deo grata Societas haec fuerit, ipsa eius mirabilis
per decurrentia saecula propagatio testatur : quaeque nunc
exstat tantae Matris soboles quadraginta millium filiarum,
quae late per orbem, praeclaro caritatis exemplo, omnigenis
hominum indigentiis miseriisque succurrunt. Sed nec silenda
martyrii palma, quam nonnullae retulerunt, nec insignem
ilium favorem prodigiosi numismatis, quo Virgo Immaculata,
per B. Catharinam Labourd, delectum hoc virginale caritatis
agmen velut proprio emblemate decoravit.
In hoc tam magnifico ac tam salutari opere, quod ex inflammato B. LUDOVICAE corde prodivit, conspicere sane est
quomodo, iuxta Augustini praeconium, caritas revera facta
sit : ( Anima litterarum, scientiae solidamentum, fideifructus,
divitiae pauperum, vita morientium. n Verum cum Dei opera
cruce, veluti sigillo, sint obsignanda, opprobriis, odiis, iris,
calumniis, insectata B.. LuDovICA est, sed Deo confisa Einter
opprobria... inter odia... inter iras... inter insidias ), sui victrix iniurias non retribuit, sed u secura, benefica, placida,
innocens n incessit ( inter iniquitates gemens, in veritate
respirans , (Aug., ib.).
Nihil tam arduum quod ad animas Christo lucrandas invicta femina non susciperet. Porro non viarum asperitas,
non itinerum pericula, non frigus, non aestus, non fames,
non nuditas earn, infirma semper ac tenui valetudine laborantem, ab agendo retraxerunt.
Februario mense ineunte, anno 1660,in extremum morbum
incidit.
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Medios inter dolores summa animi demissione, peccatricei
se existimans. « Ubi peccatum abundat, aiebat, pati necesse
est: Deus me inste punit, et puniendo misericordiam elargitur. ) Die r5 martii morientium sacramentis refecta sanctissime in Domini osculo obdormivit annos nata 69.
Sanctitatis vitae fama illico non solum in utraque Vince*tiana familia sed per orbem diffusa quidem est, apud vero.
S. R. C. nonnisi sub elapsi saeculi finem, Leonis XIII fel.
rec. auctoritate, beatificationis causa fuit introducta. Heroicis
virtutibus et tribus miraculis rite probatis, a Benedicto
Papa XV s. m. Beata fuit renuntiata. Canonizationis Causa
die 22 Novembris mensis anno 1922 resumpta fuit; duo autem
miracula a Deo, ea intercedente, patrata fuisse, per S. R. Cdecretum in Festo Omnium Sanctorum nuper editum,
declaratum est.
Ut antem ad ulteriora procedi posset, discutiendumn adhuc
erat dubium : An, stante approbatione dueoum miraculorum
post indultam ab Apostolica Sede Beatae LUDOVICAE DE
MARILLtC Viduae LE GRAS venerationem, TUTO procedi possit
ad sallemnem ipsius Beatae Canonizationem. Quod dubium
a Rno Cardinali Alexandro Verde, causae Ponente seu Relatore in Generali Sacrorum Rituum Congregatione coram Ssmo
D. N. die 7 Novembris habita propositum fuit. Rmi Cardinales,
Officiales Praelati et Consultores unanimi suffragio in affirmativam convenere sententiam, quam Beatissimus Pater
benigne excepit. Suam autem mentem aperire distulit, ut
interim Divinum beneplacitum multiplicatis precibus magispatefieret.
Diem hane, Dominicam XXIII post Pentecosten selegit,
in qua congrue ad rem nostram locum Evangelii legimus.
Etenim insigne Christi miraculum, filiolam archisynagogi
pro sua infinita caritate ad vitam revocantis, nos edocet
eodem Christo vivificante, perpetuari in Ecclesia per suos
Sanctos, ut mirabili exemplo in B. LUDOVICA lucet, ea praestantissima miracula, quibus si frequenter mortali vitae
servantur hominum corpora, potiori victoria ad ineffabilem
vitam gratiae. innumerae suscitantur animae. Vere vita
morientium caritas (Aug., loc. cit.). Laetandum equidem ad
supremos altarium honores iam properare hanc caritatis
heroidem, qua non solum Gallia, felix Sanctorum altrix,
sed et universa nobilitatur Ecclesia.
Arcessitis itaque Rmis Cardinalibus Camillo Laurenti,
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S. R. C. Praefecto, et Alexandro Verde, Causae Relatore, nec
non R. P. Salvatore Natucci, Fidei Promotore Generali,
meque infrascripto Secretario, sacrosancto Eucharistico
Sacrificio pientissime litato, pronunciavit : TUTO procedi
posse ad Beatae LUDOVICAE DE MARILLAC Viduae LE GRAS
Camonizationem.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta S. R. C.
referri mandavit.
Die 12 Novembris, anno Domini 1933.

L. S.

CAMILLUS CARD. LAURENTI,
S. R. C. Praefectus.
Alfonsus CARINCI,
S. R. C. Secretarius.

PERMISSION DE CELEBRER DES TRIDUUMS
EN L'HONNEUR DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC
BEATISSIMO PADRE,
11 Superiore Generale della Congregazione della Missione
e delle Figlie della Carita, prostrato al Trono della Santit4
Vostra, umilmente implora che in tutte le chiese ed oratorii
sia pubblici che semipubblici dei Preti della Missione e delle
Figlie della Carita, nonche in altre chiese ed in altri oratorii pubblici da designarsi per mezzo dei rispettivi Ordinaxii, possa celebrarsi un solenne Triduo in onore della nuova

Santa Luisa de Marillac, Ved. Le Gras, con i privilegi indicati nella Istruzione emanata dalla Sacra Congregazione dei
Riti ii 25 Marzo Iq25, e un facolta di potere recitare la
colletta a Pro Gratiarum Actione n da dirsi sotto la prima
conclusione nelle Messe dell' ultimo giorno, in occasione del
II centenario della fondazione delle Figlie della Carita.
Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XI tributis,
petitum Indultum pro triduanis festivitatibus diebus a Superiore respectivae domus rite designandis in honorem S. Ludovicae de Marillac Viduae Le Gras, Confundatricis
Societatis Puellarum a Caritate, in ecclesiis seu oratoriis
praecipuis Presbyterorum Congregationis Missionis et supra,dictae Societatis necnon in aliis cclesiis seu publicis Ora-

-

416 -

toriis ab Ordinario designandis, quando congrue in supradictis
Ecclesiis sollemnia peragi non possunt, una cum facultate
addendi collectam pro gratiarum actione in Missis celebrandis

die postrema triduenorum sollemnium,

et cum privilegiis

Missae de eadem Sancta et indulgentiae plenariae et partialis
in forma Ecclesiae consueta lucrandae benigne concessit,
servatis Rubricis aliisque servandis, una cum Instructione
Sacrae Rituum Congregationis huic Rescripto adjecta. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 12 martii 1934.
C. CARD. LAURENTI,
S. R. C. Praefectus
A.

CARINCI,

S. R. C. Secretarius
N. B. - On trouvera dans les Annales, 193o, p. 668, les
instructions de la S. C. pour les Triduums. Le V doit etre
ainsi modifi6 :
V. Si Pontificalia Missarum de Sancto vel Beato ad thronum fiant, haud Tertia canenda erit, Episcopo paramenta
sumente, sed Hora Nona: quae tamen Hora de ipso Sancto
vel Beato semper erit, eaque, ad implendam divini Officii
obligationem, substitui non poterit Horae Nonae de die
currenti.
L'Instruction ajoute un huitiime article; c'est celui que
donnent les Annales de 1920, p. 4o5.
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Acta Apostolicae Sedis. - i" d6cembre 1933. - Decreta super miraculis et de tuto in Causa Canonzzationis
B. Ludovicae de Marillac, viduae Le Gras.
La Biene" janvier 1934. La Vie spirituelle. heureuse Catherine Labourd, par M. Brillant.
Recueil trimestriel de documents et travaux inedits
pour servir a l'histoire des Mascareignes franpaises.
- Juillet-aofit-septembre 1933. - Trait du 27 juillet
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Bourbon a la Congrigation de la Mission (suite et fin).
Seize documents
Octobre-novembre-d6cembre Saint-Benoit t
la
paroisse
de
l'itablissement
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Servir. - 24 d6cembre 1933. Catherine Labouri.

La Bienheureuse

Ligue missionnaire. Bulletin des 6tudiants de France.
- Decembre 1933. - MWdecine et Missions. La Maison
du Missionnaire & Vichy.
Societ6 des Sciences. Lettres et Arts de Bayonne.
- Juillet-d6cembre 1933. - Le naturaliste Armand
David, originaire d'Espelette, par P. Fournier. (R6p6tition int6grale de ce que cet auteur a 6crit dans son
livre recent sut les missionnaires naturalistes.)
Folleville. tuailtis.

27 septembre 1933. -

Souvenirs et ac-

Bulletin de l'Archiconfr6rie de la Sainte-Agonie de
Janvier-f6vrier 1934. - La
N.-S. Jesus Christ. la croix. Le cri de confrance,
sur
Jisus
de
parole
me
septi?
par E. Neveut.
Divus Thomas. - Juillet-octobre 1933. - Du mnrite
de convenance ches les justes, par E. Neveut. - L'opuscule de saint Thomas t De forma absolutionis ). Introduction el texte critique (suite), par P. Castagnoli. Le passage contre 'l'mmacule Conception du commentaire de saint Thomas sur l'Npitre aux Galates, chap. In,
lect. 6, est-il authentique? par J. F. Rossi. - La pensee du cardinal Cajetan sur la force des cinq arguments
de saint Thomas donnie comme preuve de existence de
Dieu, par S. Bersami. - Les flls de Dieu et les filles de
l'homme (Gen., VI, 2, 4), par G. M. Perrella. - A propos de l'interpritationscripturaire, par G. Crosignani.
- Les ivoires rcemment dicouvertes e Samarie, par
P. Dulau.
Les Rayons. -

Janvier-fevrier 1934. -

Confirence
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du chanoine Courbe aux Enfants de Marie sur I'Action
catholique et la jeune flle d'aujourd'hui. - Pie XI et
le sport chez les jeunes filles.

L'Echo de la Maison-MWre des Filles de la Charit6 de
Saint-Vincent-de-Paul. - Decembre 1933. - L'avenir
de la Compagnie, par E. Cazot. - A Rome. La lecture
du decret sur les miracles de la Bienheureuse Louise de
Marillac. - La lecture du dicret de tuto. - Les Louise
de Marillac et leurs vieillards i la Maison-Mkre. - Confirence aux Enfants de Marie sur FAction catholique.
Janvier 1934. - La prockaine canonisation, par le
P. Souvay. - Le palerinage i Rome a l'occasion de la
prochainecanonisation. - Notre tricentenaire.
F6vrier. - Prdparons-nousd la canonisation, par la
T. H. MWre. - Echos des triduums. - Au Japon. Pages d'action sociale.
Les Missions des Lazaristes et des Filles de la Charit6
des provinces de France. - Novembre 1933. - Vangaindranopar Farafangana,par sceur Marie-Catherine.
D6cembre. - Fleur de genit, par J. Calas. - Vangaindrano par Farafangana (suite), par sceur MarieCatherine.
Janvier 1934. - La fin de la guerre sino-japonaise,
par E. Vincent. - Sacur Bertrou, par J. Canitrot. Mauvais traitementsinfligis au frkre Barreau, consul de
France i Alger (1657).
Anales de la Congregaci6n de la Misidn y de las
Hijas de la Caridad. - I" d6cembre 1933. - Le troisi'eme centenaire des Filles de la Charit , par E. Gancedo. - Le centenaire des Conferences des mardis, par
E. Gonzilez. - M. Mariano Die (fin), par A. Alonso.
- M. Gabriel Bacaicoa, par B. Diez. - Mission de
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Cuttack : correspondance des missionnaires.- Voyage
des fondateurs de la nouvelle maison d'Arica au Chi!i.
- Puebla de Los Angeles, par E. Garcia.
1934. - L'approbation des miracles pour
la Cause de canonisation de Louise de Marillac. - Les
evinements de l'annie 1933, par E. Gonzilez. - Revue
des travaux de nos maisons : Manin, par E. Barbarin;
Teruel, par A. Sedano. - Le frkre Bernard Redondo,
par J. Atienza. - Les Filles de la Chariti a l'hApital
militaire de Tetudn, par sceur I. Escribano. - Le frere
Miguel Arratibel, par J. Nuiiez.
1e" janvier

I" f6vrier. - Revue des travaux de nos maisons :
Ayamonte, par D. Villanueva; Cuenca, par A. Virumbrales; Tardajos, par M. Carballo. - Le frkre Bernard
Redondo (suite), par J. Atienza. - Les swurs a l'k~hital militaire de Tetudn (suite), par soeur I. Escribano.
- La Mission de Cuttack: correspondance, parV. Marcos et V. Guemes. - Saragosse : Le mouvement anarchiste-syndicalisteet les deux familles de saint Vincent.
Germanor. - Octobre-decembre 1933. - M. Francois Pons. - Lettre de M. David Bartolomi aux &tudiants d'Espluga. - Les retraitesa la maison de Rialp.
- Lettre de M. Comellas & R. Lacorte. - Lettres de
A. Salvadd et de M. Coll aux itudiants d'Espluga. Lettre de F. Amengual aux itudiants d'Lspluga et ci
R. Lacorte. - Une excursion i La Lima Vieja, par
J. Garcia Villas. Par les vallies de Pisco, par
J. Pons.
Annali della Missione. - Novembre 1933. - Nos
Causes, par J. Scognamillo. - Lecture du dicret de
tuto. - Chronique du College lIonien. - Triduum de
la Bienheureuse Catherine Labourd e Turin et i Naples.
- Seur Eleonora V. Pucci. - Lettre d'Atienne Fan,
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missionnaire du vicariat de Paoting/ou. - Lettres
d'Edouard Barbalo, missionnaire du vicarial de Kian.
- L'Ac7ion catholique et les Saurs.

Le Missioni Estere Vincenziane. - i" d6cembre 1933.
- Le nouvel orphelinat de Kiukiang. font les visites en Chine.

Comment se

1" janvier 1934. - La maison provinciale de Turin
et le siminaire Saint-Vixcent-de-Paul. - Les Enfants
de Marie d'ltalie et le vicariat de Kian en Chine. Les massacres de 9oo ai Pikin (suite). - La huitinme
lettre de Dillibis aux Italiens. - L'hdpital de Guayaquil, par sceur Venegoni.
I Ven. Giustino de Jacobis. -

20

novembre 1934.

Le voyage de M. de Jacobis 4 JIrusalem (suite).

Le Bulletin catholique de P6kin. -

Novembre 1933.

- Swur Marie Bonamy, supirieure de l'hkpital SaintMichel, par P. Clement. - Mgr Sheehan. - La Ligende
dorie en Chine: Monique Tchao, par J. Cornet.
Decembre. - M. Claudius Gonon. - La Lggende
dorie en Chine : Monique Tchao (suite), par J. Cornet.
Le Petit Messager de Ning-Po. - Septembre-octobre 1933. - Mgr Paul-Marie Reynaud. - Chusan:
le culte des morts.
Novembre-dicembre. - Mgr Paul-Marie Reynaud.
- J'ai done revu cett e e ('ile de Iu-Ouain), par
L. Pech.
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Notices des Saurs difuntes. 1934.
Chaque annce, la mort choisit ses victimes parmi les Filles de la
Charite et, chaque annie, une main picuse recueille les traits idifiants
de celles qui se sont signalees par leurs services et leurs vertus. Ce
recueil presente i notre admiration trente servantes de Dieu et des
pauvres de tous les pays et de toutes les langues. Saluons en passant
ces beaux modeles, et tichons de conformer notre conduite a la leur.
II peut y avoir des livres plus captivants; il n'en est certainement pas
de plus 6difiant.

En Mission. Extraits des lettres de Cyprien Aroud,
C. M., missionnaire en Chine. 899-1928 (Collection :
Missionarius). Paris, 1933. In-8 de xxvI-270 pages.
Livre alerte et vivant, propre h inspirer l'amour de la Chine et de ses
missionnaires. Oblige, par i1'tat de ses yeux, te rentier en France,
M. Cyprien Aroud tient k se rendre encore utile i son ancienne Mission. II la sert par la plume aprts 'avoir servie, pendant Irente ans,
avec une intelligence et un d6vouement auxquels tout le monde se
plait h rendre hommage. Grace i lui, la Mission de Wenchow 6tait
devenue une des plus florissantes de Chine.

E.-J. CULLEN. The origin and development of the

Irish Vincentian Foundations. I833-1933. Dublin, 1933.
In-8 de 181 pages. Nombreuses gravures.
A l'occasion du centenaire de notre introduction an pays de saint
Patrice, il importait que parit le recit des travaux de notre belle
province d'Irlande pendant le siecle ecoulk. M. Cullen s'est acquitte de
cette tiche avec conscience, en historien averti.

Carmel BALLESTER

NIETO.

Nuevo

Testamento de

Nuestro Seior Jesu Cristo. Barcelone, 1934. In-4 de
XVI-i 1o-Io95 pages.
Superbe ddition du Nouveau Testament, avec introduction de
Ilo pages, analyse, notes, index, gravures et cartes en couleur. Cet
ouvrage fait honneur i notre laborieux confrere, a I'activite si ficonde et
si variee.

Charles-F. JEAN. La Bible et les ricits babyloniens
(Collection : La Vie chritienne). Paris, Grasset, 1933.
In-8 de xv-347 pages.
Apres avoir consacr6 des annees & 1''tude du sumerien, de I'akkadien,
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de l'egyptien, de 1'lebreu, de l'archeulogie et de l'dpigraphie simitiques
aupres de quelques-uns de nos grands maitres de l'tcole des hautes
etudes et de L'Ecole du Louvre, et s'etre initiid I etude de l'arabe et
du syriaque, M. Jean se specialisa dans I'assyriologie. Un sijour
prolonge dans 1'Afrique du Nord, des voyages en Syrie, en Palestine,
dans une partie de l'Egypte et jusqu'en Extreme-Orient furent un
complement & ses 6tudes thioriques.
En rg2x, M. Jean fut charg6 d'une mission archeologique & Constantinople. 11est membre de la Socidtl asiatique, prend part aux Congres
internationaux des Orientalistes et collabore & Babyloniaca, au Journal
asialique et & la Revue d'Assyriologie. II est professeur de litterature
biblique depuis de longues annies et, depuis dix ans, charge de cours
a 1'Ecole du Louvre.
Ses ouvrages les plus recents sont deux volumes petit in-folio de
textes cun6iformes du Louvre, reproduits au trait; un volume de m6me
format de textes cuneiformes du British Museum, reproduits au trait;
un volume grand in-8 sur la Religion sumerienne, anterieure au vingt
et unieme siecle avant notre ere; un autre volume de meme format,
Larsa, dans lequel I'auteur synth6tise tout ce que les textes du Louvre
idites par lui et ceux qui 6taient dijl publi6s nous font connaitre sur la
civilisation du pays de Larsa, en Basse-Misopotamie, depuis le vingtdeuxi6me jusqu'au vingtieme sicle avant notre ere.
M. Jean a publi6 aussi quelques travaux destines au grand public :
le Milieu biblique, dont le troisieme et dernier volume paraitra en 0i34,
et une Littirature des Babyloniens el des Assyriens. Une Civilisation
orientale antique depuis les c6tes de la Miditerranee jusqu'd la Perse,
constituera, traduite en anglais, une partie du grand ouvrage sous
presse : European Civilization : its origin and development.
Aprfs ce coup d'oeil d'ensemble sur I'oeuvre de l'auteur, arrivons &
I'ouvrage ici annonce : la Bible el les ricils babyloniens, un de ceux qui
s'adressent au grand public. La somme de connaissances et la qualitn
d'irudition que suppose une pareille oeuvre auraient pu donner, sous
une autre plume, un livre pesant et de lecture difficile. L'auteur s'est
propose de faire connaitre des testes intbressants et i peu pris, sinon
entierement, ignores. Dans ce parallele entre la litterature biblique et
la litterature babylonienne, on remarquera des analogies qui sont
particulierement saisissantes, et on sera frappe en particulier du double
recit parallele du deluge.
Signalons aussi les remarquables conclusions que suggere a t'auteur
la comparaison du Code mosaique et des Codes m6sopotamiens.

Charles-F. JEAN. Lexicologie sumerienne. Paris,
Geuthner, 1933. In-8 de 128 pages. (Extrait de Babyloniaca, t. XIII.)
II s'agit des premiers lexiqurs actuellement connus, r6digis par les
Sumrriens eux-memes, parvenus jusqu'k nous par des copies des
el&ves-scribes de Nippour, la grande m6tropole religieuse de toute la
Basse-Me6opotamie au troisieme millenaire avant Jesus-Christ. 11 y
avait alors quelques semites disssmin6s dans le pays, mais ils n'exer.
Vaient aucune influence politique ni religieuse.
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Les mots de ces lexiques cuntirment ce qu'on savait dcji de la
brillante civilisation sumerienne de I'6poque; ils revelent 1'existence de
tres nombreux instruments ou ustensiles en bois, de pierres pricieuses,
d'objcts en pierre, en m6tal, la connaissance de varietes d'oiseaux
vraiment surprenantes, etc. Abraham naitra plus tard dans ce milieu.

Franqois BACZKOWICZ. Prawo Kanonicsne. Nouvelle

id.,

par Joseph Baron. 2 vol. in-8. Krakow, 1932-1933.

xiII-589 pages, XIII-728 pages.
Le Droit canon de M. Baczkowicz, mort en 1923, avait besoin d'une
mise au point, a cause des decisions recentes du Saint-Siige; en une
dizaine d'annees, la legislation a le temps de se modifier sur bien des
points. Nos remerciements a M. Baron, qui a pris sur lui de rajeunir
le magistral ouvrage de son confrere.

Pensies consolantes pour les dmes eprouvies et affli-

gdes,recueillies par un pretre de la Mission. 197 pages.
Pieux ouvxage compose, on le sent, par un pretre qui a souffert et
qui, par charit6, eprouve le besoin de venir en aide a ceux qui souffrent,
en mettant sous leurs yeux les pensees les plus propres i calmer leur
douleur. Le malade, forme par une longue experience, a voulu
devenir mddecin. C'est surtout dans sainte Therese de I'Enfant-Jdsus,
dans sainte Therese de Jesus, le P. kdouard, le P. Faber, saint
Liguori, saint Jean de la Croix, le P. Guillore, le P. Grou, saint
Francois de Sales, Fenelon et le P. Blot que l'auteur de ces pages va
puiser. II n'emprunte & saint Vincent de Paul que deux, peut-ctre trois
pensees. De prime abord, de la part d'un pr&tre de la Mission, il y a
lt une ktrange anomalie. Tout s'explique si l'on songe quei vraisemblablement, il prepare un second volume oix notre grand saint, si habile
dans I'art de consoler, aura, sinon toute la place, du moins la part du
lion.

Comte de SEMALLi.

Qua/re ans a Pikin (aoit i88o-

aodt z884). Le Tonkin. Paris, Gabriel Enault, 1933.
In-8 de 271 pages.
Ce livre parle quelquefois de nos confreres de Chine et consacre un
chapitre aux massacres de Tientsin; voilk pourquoi nous le signalons ici.

R. P. BERNARD. Le Mystire de Marie. Paris, Descle

De Brouwer, 1933. In-8 de 49r pages.
Le Myslhe de Marie, comme on'dit : Le Atsltere de ]/sus.
Tout le dessein de cet ouvrage est de montrer que la maternit6 de la
tres sainte Vierge envers nous n'est pas une pieuse fiction, mais une
tris haute r6alit6 et une trbs vive action.
L'auteur, dans une premiere partie, rappelle quelles sont les origines
profondes du mystere. II precise que Marie est la mere des chr6tiens
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par cela m6me qu'elle est sl mere du Christ, avec qui les chretiens ne
font qu'un. 11 explique, en outre, que toute la maternite spirituelle de
Marie derive de la double grandeur qu'elle recoit de sa maternite
divine, i savoir : une dignitE sureminente et une spiritualit6 surabondante. C'est i la lumiere de ces principes que 'on verra se derouler les
grands actes par lesquels la tres sainte Vierge, autrefois sur la terre, a
effectivement mirits notre grace, et aujourd'hui, du haut du ciel,
s'applique efficacement a nous la dispenser.
Dani une seconde partie, I'auteur expose les phases terrestres du
mystare de Marie. La vie de la tres sainte Vierge s'y trouve rattach6e
a quatre faits principaux. L'mmaculde Conception permet de comprendre les premieres annees, qui prcparaient de si grandes choses.
L'Annonciation nous r6evle tout ce que Marie apporte au service de
l'Incarnation. La Compassion, tout cc qu'elle met au service de la
Redemption. L'Assomption dit enfin comment se sont passies les dernieres annees et comment s'est consomme le mystere.
Nous assistons, dans une troisieme partie, a 1'epanouissement celeste
du mystire de Marie.
L'ouvrage est concu d'apres un plan rigoureusement theologique et
sur des donnies de foi. La trame en est d'une contexture savante.

Camille MELLOY. Le Bli, ce beau tresor. Paris, Des-

clie De Brouwer, 1933. Format album. Illustrations
en couleurs de Georges Fred6ric.
Pour nos petits gargons et nos petites filles, le peintre Georges
Frederic a rendu sensible, en une scrie de tableaux aux ligues nettes,
aux couleurs franches et plaisantes, toute 1'histoire du bid. C'est gai et
instructif. Pour commenter ces tableaux, Camille Melloy a compose
un texte simple qui, en petites phrases d'une lecture ais&e, apprend &
1'enfant i bien regarder les images, & observer, i refltchir. Ainsi, cet
album ne sera pas seulement agreable, mais utile.

Baronne de Valence de MARBOT. Le Scapulaire de
Notre-Dame du Mont-Carmel. Paris, Descl6e De
Brouwer, 1933. In-4 de 88 pages. Quarante illustrations de Mile Marie de Valence de Minardiere.
Cet ouvrage interessera vivement ceux qui disirent mieux connaitre
le Carmel, en leur donnant des renseignements exacts sur son origine
et son histoire au cours des siecles. De nombreuses notices sur les
saints qui l'ont illustr6, des details sur 1'existence qu'on y mine donnent
a ces pages beaucoup de vie et d'intezet.
On y trouvera, de plus,d'utiles explications sur la devotion au saint
scapulaire et les precieux avantages qui y sont attaches. Qui pourrait
negliger ce moyen de salut apport6, a-t-on dit, par la tres sainte Vierge
elle-meme, avec la promesse que a ceux qui mourraient revetus de ce
saint habit ne connaitraient pas les flammes de I'enfer a ?

Camille MELLOY. Sur la terre comme au ciel. Paris,
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Desclee De Brouwer 1933. Format album, 58 pages.
Illustrations en couleurs de Jeanne Hebbelynck.
Cinq petites histoires trks simples et trs fraiches tirees de la vie des
saints. On dirait un fragment de Legende doree i l'usage des enfants.
Texte agreable, illustr6 d'images exquises. Pour composer cc gracieux
album, les 6diteurs se sont adress6s i deux de nos meilleurs artistes
catholiques, dont lea talents, fort gofitis du public, s'allient ie plus
naturellement du monde: le poate Camille Melloy et le peintre Jeanne
llebbelynck.

P. ANIZAN. A la source de la lumiere. Paris', Descl6e
De Brouwer, 1933. In-i6 de 154 pages.
Les hommes ont besoin qu'on leur apprenne & voir. Or, le coeur de
Jesus est une source de lumiere. Tout voir dans I'amour de Dieu, voir
en tout cet amour, que symbolise le coeur vivant du Christ, voila ce
que propose ce livre. Formation de pensee, qui est tout un programme
de vie spirituelle; disons de vie humaine, puisque la pensee est la vie
de l'homme i son etat le plus parfait.

Office et Messe des marts. Paris, Descl6e De Brouwer,
1933. In-32 de 355 pages. Texte integral latin-francais.
Depuis longtemps, on reclamait un petit volume contenant i'office
des morts complet et pouvant etre utilise pour suivre les ceremonies
des funerailles, sans avoir & emporter avec soi un paroissien trop
lourd. Voili ce ddsir realise. D'un format tris commode, il contient les
prieres des agonisants, des indications precieuses pour la reception du
Sacrement de i'Extreme-Onction et toutes les autres ceremonies qui
concernent le culte des morts.

Dom CHEVALLIER. Le Cantiquespirituel desaint Jean
de la Croix, Docteur de l'Aglise. Traduction du texte
espagnol. Paris, Descl6e De Brouwer, 1933. In-8 de
270 pages.
Le Cantique spirituel de saint Jean de la Croix semble une page
extraite du Cantique des cantiques; on y retrouve les mames elans
d'amour, avec la meme fraicheur, la m&me delicate sensibilitY, la meme
exquise poesie. C'est un dialogue entre 1'fpoux et 1'•pouse ou plut6t
entre 1'Pme et Dieu. Voici les deux premieres strophes; c'est l'Ppouse
qui parle :
Oh done t'es-tu cache,
Aimi, qui m'as laiss6 gimir?
Comme le cerf tu as fui
Aprbs m'avoir bless;e;
Je suis sortie, criant vers toi et tu tlais parti!
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Pitres, vous qui irez
La-bas par vos abris jusqu'au sommet,
Quand par chance vous verrez
Celui que je preflre
Ditex-lui que je lauguis, que jc peine, que je meurs.

Amde6e Huc. Cantique a sainle Louise de Marillac.
-.

Hostie et lis. -

fe

te salue, 6 lis. -

Deux can-

tiques a la sainte Vierge : Sainte Marie; A saint Vincent. - Cantique de la Midaille miraculeuse.
De ces cantiques, idites I Paris, chez E. Ploix, M. Huc est h la fois
le musicien et le poete.

Cantate i la Bienheureuse Catherine Labouri. Paroles
de M. Leon Basile, musique de M. Crussons, chef de
musique militaire.
Cette cantate, dedi6e a la T. H. Mere, dditec par les soins des Filles
de la Chariti d'Hyeres, ne se trouve plus que chez elles, 9, rue de
I'Oratoire. Voici I'appriciation qu'en porte un musicien connu, M. Pra.
neuf : a L'ceuvre de M. Crussons est tres belle et d'une remarquable
richesse harmonique. La melodie, jamais banale, ne traine pas. Le
souffle musical accompagnu bien celui du poete. On sent cependant
que l'auteur n'est pas musicien d'6glise... Le chromatisme, sp6cialement
celui des derniires pages, eat trop thlAtral (avec de courtes reminis.
cences de Massenet et de Wagner). La dernitre page, par ses trois
ascensions tonales, est d'une beaute rare. On se rend compte que ce
chromatisme tonal sera difficile I executer par des enfants on des
jeunes filles sans formation musicale. Seules les bonnes musiciennes
pourront avec honneur suivre au clavier lceuvre du maitre. A signaler
la douce berceuse harmonique, c'est-t-dire de l'accompagnement sur
Un soir qu'elle dormail. Ces deux pages, avec les beaux cris finals: Ser
mains, son fronl, son caur, vibrent de profonde emotion. La cantate
Crussons aura du succes, surtout dans les villes oih Pon trouve organistes et pianistes habiles, et j'ose dire encore que personne ne l'tudiera sans y trouver un grand plaisir. Quant au potme lui-meme, si
riche de sentiments et de poesie, il miritait de ne pas 6tre trait6 au jus
de r6glisse. )

Storia della casa della Missione de Sarzana. Sarzana,
1933. Brochure de 16 pages.
La maison de Sarzane fut fondde en 1734 et les missionnaires l'occupbrent P'anne suivante. Voilk done deux sikcles qu'elfe existe. Rappeler
comment elle a commence, les epreuves par lesquelles elle eat passee,
le bien qu'elle n'a cess6 d'accomplir eat un devoir de reconnaissance
envers Dieu, qui a bien voulu la conserver silongtemps pour sa gloire
et le salut d'un grand nombre. L'auteur a su etre clair et ordonn6.

Louis SOUBIGOU. Sous le charme de l'Avangile selon
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saint Luc. Paris, Descl6e De Brouwer, 1933. In-8 de
568 pages.
L'auteur s'est propos6 un double but : mettre en lumibre les procedes litteraires utilisis par saint Luc; suggerer les sentiments de foi
et de piete qui se d6gagent de la lecture du troisiame Evangile. II se
defend d'avoir voulu ecrire une introduction ou un commentaire. Ce
n'est pas une ueuvre d'erudition.

Pierre-Julien EYMARD. L'Eucharistie et la Vie chrWtienne. Paris, Descl6e De Brouwer, 1933. In-12 de
416 pages.
Ce volume est le tome V d'un grand ouvrage intitul! : La Divine Eucharistie. Sujets pour Iadoration du Trls Saint Sacrement. Extrails des
ecrits et des sermons du bienheureux Pierre-JulienEvmard.
Les deux premiers envisageaient le mystere eucharistique en luimeme : presence reelle et communion; les deux suivants, des retraites
spirituelles, s'adressaient principalement aux personnes consacrbes 4
Dieu dans la vie religieuse. Mais le Bienheureux n'a eu garde d'oublier
les simples chr6tiens : il a 6bauch6 pour eux un Directoire de vie
eucharistique, oi il leur rappelle leurs devoirs envers le Saint Sacrement, la sainte Vierge et l'Eglise, leur apprend a vivre de la vie int6rieure et leur enseigne la pratique de leurs devoirs d'etat et de societe.
A signaler dans cette derniere partie I'expose des devoirs des peres et
des meres de famille, ainsi que ceux des jeunes gens; expose succinct
sans doute, mais que I'on dirait labor6 pour nos contemporains, tellement les avis qu'il contient sont appropriis aux circonstances actuelles
et denotent une connaissance approfondie du coeur humain.
Des conseils de vie spirituelle, extraits des lettres de direction du
Iienheureux k des personnes du monde et classdes sous differents
titres, completent heureusement ce beau volume, oh l'on trouvera un
riche tresor de spiritualiti traditi6nnelle.

Une pensie pour chaque jour extraite des ouvres compltles de Ruysbroeck I'admirable. Paris, Descl&e De

Brouwer, 1933. In-i8 de 189 pages.
* Nous nous sommes gardee, 6crit modestement i'auteur (une religieuse d'un monastbre de chanoinesses regulieres, le couvent anglais
de Bruges), de vouloir faire tenir en ce mince volume une synthise de
la doctrine du grand mystique. Notre unique objet est de nourrir la
pi6et des fiddles et de les familiariser avec des textes d'une si haute
elevation. a
Deja, le R. P. Deschaepdryver, S. J., rendant hommage k ce dessein,
annonce dans la preface comment ii a et6 heureusement rialis : a En
6ditant ce recucil de pensees (une pour chaque jour de I'annie), I'auteur
n'a d'autre but que d'aider quelques Ames a acquerir cette supreme
sagesse. Tres versde dans I'histoire de son couvent et de son Ordre, elle
a voulu ripandre autour d'elle des ferveurs m6dievales qui inspirent la
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vie de sa communaut6. C'est un double hommage de pit6e filiale
qu'elle rend ainsi a son grand fondateur : celui de prolonger son
Leuvre et de Ie faire d'une facon modeste et pratique, telle que son zile
et sa simplicit6 leussent sans doute desiree. *

Almanaque de la Caridad. 1934.
Cet almanach, 6dit6 par nos confreres de La Havane, sera surtoul
utile aux habitants de cette localit6.

Albert LOUGNON. Correspondance du Conseil supdrieur de Bourbon et de la Compagnie des Indes (17321736). Paris, Leroux, 1933. In-4 de LVIII-381 pages.
On trouve dans cet ouvrage de nombreux renseignements sur ceux
de nos confr&res qui etaient alors appliques au service spirituel de I'ile
Bourbon. Le futur historien de nos Missions des iles Bourbon et
Maurice devra tenir compte des documents nonveaux publi6s par
I. Lougnon.

J.

BAETEMAN. Courtes reponses aux objections contre

la religion. Evreux, Poussin, 1934. In-I2 de 36 pages.
Brochure a propager. Les reponses de M. Baeteman aux objections
courantes contre la religion valent mieux, pour le vulgaire, que les
raisonnements les plus profonds. Ce sont des repliques a I'emportepiece, vivantes, claires, courtes, nerveuses. Les esprits les moins
auverts les comprennent et les approuvent. A recommander surtout
pour les missionnaires qui font des conferences dialogu6es.

G. SEPIiTER. La Vie chritienne tirle des wuvres de
Bossuet. Paris, Desclie De Brouwer, 1934. In-8 de
xxvII-584 pages.
Apres avoir fait parler Bossuet dans un livre de Doctrine catholique
tres repandu dans le monde ecclesiastique et laique, 1'auteur nous le
montre donnant des legons de Vie chritienne. Cinq parties dans I'ouvrage :
r. Origines de la vie surnaturelle : creation, chute, incarnation,
redemption.
2. Nature de la vie chretienne :
o1R61e de Dieu : Dieu le Pare, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit;
la tres sainte Vierge, saint Joseph, :es anges, les saints.
o2 Rble de I'homme : vie de foi, vie cachee, vie d'amour, vie de
gendrosite.
3. Moyens pratiques de vie chretienne : la Penitence, l'Eucharistie,
la priere, l'examen de conscience, la direction spirituelle.
4. Perfection de la vie chretienne : la vie religieuse.
5. Fin et couronnement de la vie chretienne : la mort, la risurrection
de la chair, le jugement, 1'eternite.
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Marie-Th6rese EYQUEM. Sainte Louise de Marillac.
Mystere en i prologue et 8 tableaux. En d6p6t, 14o,
rue du Bac. In-8 de 62 pages.
Belle piece en vers qui aura du succes. Certaines parties sont parti.
culikrement reussies. Ecoutez ces paroles de sceur Barbe aux petites
%illesdes Enfants trouv6s occupeesa danser :
Soyez douces, soyez gentilles;
Que vos rires, sous les charmilles,
Fassent bruire '&cho lointain;
Tournez, petites tetes blondes,
Comme an zenith tournent les mondes
Dans des :uterminables rondes
Au son des rythmes enfantins.
N'est-ce pas charmant?

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
I. Judge (Thomas-Augustin), pretre, 23 novembre 1933,
i Washington; 65 ans d'age, 40 de vocation.
2. Cizmazia (Jean), coadjuteur, Iod6cembre, a Groblje;
34, 7.
3. VWron (Emile), pretre, 17 d&cembre, i Alger;
77, 59.
4. Lessenich (Francois), pretre, 19 decembre, a Godesberg; 69, 42

5. Clement (Philibert), pretre, 22 d&cembre, a P6kin;
65, 23.

6. Kwiatek (Stanislas), coadjuteur, 22 d6cembre, a
Cracovie ; 39, 12.
7. Lacunza (Jean), coadjuteur, 21 d6cembre, a Madrid; 32, 3.
8. Amo (Manuel), pretre, 23 novembre, a Manille;
46, 29.

9. Maestu (Gerard), pr&tre, 28 d6cembre, a Pampelune ; 5o, 34.
o1.Mac Quillan (Vincent), pretre, o"f6vrier, a Malvern ; 46, 26.
I . Mgr Blessing (Augustin), iveque, i"

12.
13.
14.
15.
16.

fevrier, a

Limon; 65, 46.
Early (Thomas), coadj., 8 f6vrier, a Twickenham;
85, 53.
Pires (Jean), coadj., 16 ffvrier, i Felgueiras; 83,59.
Luotti (Frederic), coadj., xIf vrier, a Rome; 59, 31.
Cunietti (Joseph), pr&re, i"e mars, AChieri; 83, 59.
Meut (Mary-Martin), pretre, 5 mars, a Paris; 79, 59.
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NOS CHORES SCEURS
Mathilde Dambrin, a L'Hay ; 68 ans d'age, 45 ans de vocation.

Marie Huelle, a Paris; 59, 38.
lmilie Baudinelli, a Assomption; 67, 43.
Rosalie Schweitzer, k Klotildliget; 77, 5o.
Antonia Hort, a Kosice; 66, 47.
Maria Putera, a Trnava; 44. 23.
Angiline Jemina, A Turin; 63, 36.
Angele Giletta, a Luserna; 58, 37.
Marianne Cecchi, a Voltaggio; 74, 53.
Helene Generalezik,k Cracovie; 6o, 33.
Maria Altuna, a Logrofio; 72, 53.
Romualda Iglesias, a Cadia; 76, 49.
Maria Suner, a Gerone; 37,3.
Venancia Zorrozna, a LUrida; 72, 52.
Conception Pereiro, .a Santo Domingo ; 78, 57.
Conception Trobat, a Rafelbunol; 83, 57.
Florentina Gonzalez, a Burgos; 79, 48.
Claire Schmidt, a Cologne; 54, 35.
Marguerite De Meester, a Ans; So, 26.
Jeanne Rouault, a Crecy-sur-Serre; 62, 38.
Claire Ringot, a Briangon; 54, 9.
Rose Siclet, a Barcelone; 85, 59.
Marie Munier, h Nice; 61, 44.
Anna Lazzeri, a Rimini; 56, 33.
Agata Raino, a Castellamare; 75, 47.
Th&rese Supra, a Naples; 85, 65.
Ellen Mac Laughlin, a Baltimore; 57, 25.
Henriette Bell, a Chicago; 84, 57.
Dolores Granell, k Alcira; 74, 5i.
Maria Azcondo, a Valdemoro; 66, 44.
Gregoria Arina, a Ruzafa; 75, 56.
Luisa Ilzarbe, a Cuenca; 22, i.

Josefa Lezcano, a Saragosse; 3o, 9.
Eliza Mora, a Manchester; 85, 5r.
Marie Laquette, a Saint-Martin-de-R6; 51, 27.
Jeanne Tellier, a Nogent-le-Rotrou; 73, 43.
Liontine Bevenot,h Liege; 79, 57.
Prospdrine Dehennin, a Clichy; 72, 49.
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Jeanne Trevoux, i Lyon; 5o, 3o.
Donata Montagna, a Martano; 85, 57.
Marie Mousset, k Paris; 83, 53.
Jeanne Grignard, a Paris; So, 56.
Marie Jamet, a Beyrouth; S0, 59.
Gabrielle Vanstraceele, a Bergues; 43, 20.
Marie Castel, a Toulouse; 77, 55.
Marie Ovinet, a Paris; 82, 61.
Josephine Vieu, a Moissac; 84, 63.
Antoinette Psenicnik, A Mocenok; 74, 49.
Anna Fertl, a Graz ; 76, 59.
Salom6e Polska, a Chelmno; 83, 62.
Antoinette Cola, a Sienne; 71, 37.
Lina Delbuno, k Florence; 28, 7Th6rese Laroudic, a Paris; 71, 49.
Madeleine Sarlit, a Begles; 73, 48.
Marie Blaud, a Lesparre; 53, 28.
Marie Fani, a Tripoli; 87, 63.
Catherine Dufau, a Saint-Cloud; •r, 62.
Marie Thery, a Saint-Denis; 79, 58.
Catherine Mac Cann, a Birmingham; 59, 37.
Catherine Sullivan, a Dorschester; 72, 5o.
Clara Fheler, a Indianapolis; 86, 63.
Therese Vamos, aiBudapest; 3i, ir.
Helene Farkas, a Budapest; 37, i5.
Julienne Passuig, . Graz; 77, 47.
Aloisia Gruber, a Salzbourg; 77, 49.
Catherine Lottermoser, i Shermberg; 72, 50.
Battista Giorgi, k Naples; 84, 61.
Carmela Crolla, a Naples; 71, 43.
Wilhelmine Pohler, a Breslau; 63, 40.
Hermelinda Trindade, a Rio-de-Janeiro ; 4, iS.
Eddige Beczkowiez, a Dwow; 59, 35.
Javiera Zalba, a Burgos; 56, 37.
Maria Irisarri, a Almeria; 6r, 38.
Maria Morales, a Grenade; 54, 28.
Teresa De Vida, a Ecija; 87, 33.
Escolastica Osinaga, a Caceres; 59, 34.
Eulogia Martinez, a Cuenca; 69, 42.
Dionisia Nava, a Cuenca; 59, 34.
Tomasa Castillo, a Valdemoro; 46, 27.
Marie Lepagneul, au Berceau; 59, 37.

-

434 -

Josephine Jourjon, a Vitry; t)9 , 45.
Charlotte Beghin, a Chantepie; 67, 39.
Eug6nie Botin, a Puellemontier; 53, 23.
Anna Dufourcet, a Montolieu; 43, 20.
Louise Husson, a Paris; 52, 26.
Maria Cortes, a Rio-de-Janeiro; 86, 56.
Virginie Stucchi, k Plaisance; 74, 53.
Marie Negro, a Virle ; 62, 42.
Maria Brero, a La Coronata; 83, 64.
Virginia Vanucci, a Fermo; 71, 41.

Enrica Arcangeli, a Pise; 77, 56.
Maria Perdix, i Luserna; 74, 49.
Annette Pagani, a Luserna; 72, 43.
Angele Augustena, a Turin; 65, 37.
Angelica Arcari, i Sienne; 47, 16.
Marie Paris, i Marseille; 79, 55.
Jeanne Bounoure, au Berceau; 61,39.
Isabelle Coille, i Villepreux; 78, 57.
Caroline Meyniel, a Montolieu; 75, 55.
Agnis Michiels, A Ostende; 61,42.
Olympe Moretus, a Nivelles; 62, 36.
Catherine Barry, a. Londres; 82, 58.
Mathilde Carelli, a Galatina; 88, 64.
Henriette Rabagliati, a Luserna; 71, 47.
Therise Sirio, a Turin; 67, 45.
Marie Siukovig, a Vienne;45, 25.
Florentina Goni, i Almazan; 59, 31.
Juliana Ros, a Seville; 77, 5o.
Basilia Pagazaurtundua, t Cuenca; 78, 48.
Agueda Rubio, a Valdemoro; 36, 8.
Lucila Ruiz, i Sueca; 66, 45.
Isabel Berruezo, T Talavera; 55, 37.
Marie Sallaud, a Dijon; 75, 55.
Marie Massonnier, ia Lodeve;88, 64.
Augustine Rouget, a Pantin; 84, 6o.
Jeanne Guichard, a Chantilly; 64,38.
Maria Mejia, i Cerrito; 6o, 31.
Catherine Murphy, a Washington; 84, 64.
Pldonore Koch, i Commern; 63, 37.
Catherine Gierens, i Cologne; 40, 17.

Marie Sigaud, i Senlis; 78, 48.
Marie Desaulty, a Estaires; 68, 43.

-

435 -

Pauline Denis, a Clichy; 38, 13.
Hidulfine Roche, a Montolieu; 89, 63.
Marie Bloud,h Constantine; 70, 48.
Jeanne Lucas, a Toulouse;86, 57.
Angele Valdeyron,h Bordeaux; 75, 34.
Anna Davico, a Boves; 56, 36.
Elvira Rueca, i Florence; 55, 32.
Anna Missiroli, a Livourne; 85, 53.
Luiza Dazzini, a Turin ; 68, 45.
Cdcile Risso, a Turin; 56, 3r.
Maria Saquella, i Naples ; 65, 44.
Madeleine Wres, a Pinkafeld; 81, 62.
Victoria Kampa, a Dult ; 44, 26.
Felipa Pdrez, a Santander; 69, 42.
Catalina Gil, i Vitoria; 67, 48.
Micaela Garayoa, a Madrid; 67, 45.
Rafaela Obregon, a Matanzas; 78, 61.
Angela Degiovanni, a Luserna; 83, 59.
Marie Raphanel, a Toulouse; 74, 5i.
Marie Otzian, i Zeitenlik ; 7o, 46.
HOlbne Thomas. i Alger; 74, 52.
Jos6phine Hdraud, a Paris; 78, 55.
Louise Jourdan, a Clichy; 78, 59.
Jeanne Escalud, a Paris ; 86, 62.
Jeanne Pujol, a Nice; 6t, 25.
Marie Zabukovec, a Ljubljana ; 3, 4.
Thdophile Ziolkowska, a Chelmno; 81, 63.
Marianne Wojcik, k Etryj ; 39, 14.
Anna Stiller, a Varsovie; 87, 6r.
Mary Kavanagh, a Birmingham; 76, 49.
Catherine Kuhl, k Aix-la-Chapelle; 67, 48.
Martina Razquin, a Valladolid; 64, 40.
Julia Alcalde, a Valladolid; 44, i8.
Rosalia Romagosa, k Valdemoro; 70, 5i.
Juana Lunas, a Lumbier; 8o, 58.
Manuela Larranaga, a Saint SEbastien; 60, 39.
Dolores Pugadas, a Valence; 73, 55.
Marie Cathelain, a Montolieu ; 87, 68.
Marie Delmas, a Toulouse; 61, 39.
Catherine Pomerol, a Clichy; 66, 44.
Michela Lunetta, a Catane; So, 53.
Angela Petruzzelli, k Aversa ; 84, 62.
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Ellen Flannery, a Baltimore ; 68, 37.
Marie Zeilinger, h Vienne ; 77, 58.
Barbe Rothschedl, a Graz; 59, 37.
Melanie Gliba. a Gyula; 20, 1.

ThdrBse Kirtschall, a Tobokszentmiklos ; 68, 50.
Carmen Abelleira, a Flores; 64, 21.
Alice Couchon, a Chantelle ; 5o, 31.
Francoise Brissaud, h Macaire; 75, 44.
Pauline Mandelier, a Nivelles ; 9, 68.
Marie Feuillerat, a Bournabat; 87, 65.
Emilia Mendini, H Barcelone; 67, 35.
Marguerite Capeau, a Lodeve; 81, 57.
Hann6e Nefaa, a Constantinople ; 57, 34.
Henriette Valette, a Paris ; 84, 63;
Josiphine Joubin, a Rennes; 72, 47.
Marianne Calabria, a Naples; 82, 59.
Marie Lerda, a Luserna; 8o, 55.
Oronza Pirelli, a Aversa; 66, 43.
Maria Boarino, a Turin; 84, 63.
Carlotta Fanero, b Turin; 86, 63.
Anna Bauchiero, a Turin; 86, 6o.
Louise Moya, a Ibarra; 66, 46.
Marie Furcsa, a Regoly; So, 65.
Agnes Smith, a Albany; 62, 39.
Paula Alzola, a Huelva; 87, 66.
Rosalia Celma, a Rafelbunol ; 76, 54.
Dolores Rey, a Cadiz; 71, 48.
Eufemia Burnay, a Lisbonne; 69, i5.
Catherine Casey, a Londres; 77, 5o.
Adelaide Saint-Aubert, a Beloeuil; 73, 46.
Julie Vincent, k Agen ; 87, 64.
Rose Charbonnier, a Clichy; 83, 58.
Chcile Byslawek, a Byslawek; 37, 14.
Louisina Landry, a Mobile; 86, 59.
Marie Koren, a Graz; 41, 23.

Antoinette Cinglak, a Ljubljana; 44, 21.
Barbe Baric, a Ljubljana; 54, 54.
Maria Guarna, a Naples; 70, 44.
Guglielmina Balcke, i Naples ; 54, 31.
Le Girant :J. DUMOULIN.
ImprimerieJ. DUMOULIN, 5,rue des Grands-Augustins, & Paris.-
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HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION
LIVRE IV. CHAPITRE XXVIII. SOMMAIRE. -

De 1874 a 1918

M. BORE, sup6rieur g6ndral (suite)

M. Bore et la Maison-Mere (suite).

Nous avons vu ce que M. Bor6 a 6et pour les confrtres de la Maison-Mere en g6n6ral, dans les conferences qu'il leur adressait chaque semaine; voyons ce
qu'il a &tA pour chacune des categories qui composaient
Saint-Lazare.
Commenqons par 1'assistant de la Maison-Mbre, qui
6tait alors M. Fiat. M. Bor6 se sert de ce dernier pour
maintenir et perfectionner la r6gularitA; du reste,
M. Fiat n'a pas besoin d'etre stimul6 sur ce point; il
est plein d'ardeur pour faire de Saint-Lazare la maison
module de la Congregation, il ne craint meme pas,
quoiqu'il ne soit pas admoniteur du Sup 6 rieur g6enral,
de lui faire, A I'occasion, quelques remarques sur ce
qu'il croit oppos6 A 1'esprit primitif.
Donnons-en deux ou trois exemples.
M. Bor6 d6cide que, d6sormais, pour le vin de dessert, particulibrement a Gentilly, on mettra des
verres A pied. M. Fiat, qui a lu toutes les ordonnances
des pred6cesseurs de M. Bor6, lui fait remarquer
qu'il y a eu, telle ann6e, de la part de tel Sup6rieur
g6neral, une prescription interdisant les verres A pied.
M. Bore ne se laisse pas d6sarqonner. c Celui qui a
fait cette difense, demande-t-il A M. Fiat, qu'6tait-il
16
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dans la Congregation? - II 6tait Superieur general,
repond M. Fiat. - Eh bien! moi aussi je le suis, j'ai
done le m&me pouvoir que lui. Ce qu'un Sup&rieur
general a d6fendu, un autre peut le permettre, quand
la chose n'est pas contraire aux Rggles ou aux
Decrets des assembl6es, et quand le sup&rieur estime
que la difference des temps autorise ce changement.
Or, nous ne sommes plus a l' poque de celui dont vous
m'avez cite l'ordonnance. A son 6poque, les montres
6taient interdites aussi; maintenant, elles sont permises. J'estime qu'il en est des verres a pied comme
des montres; je les permets. ,
Une autre fois, M. Fiat recevait M. Bore, qui revenait d'un grand voyage, et, tout en lui offrant les
souhaits de bienvenue, il se permit de glisser dans le
petit discours d'usage une r6flexion qui ressemblait k
un petit reproche; il lui dit qu'on 6tait content de le
revoir a la Maison-Mere et qu'on serait plus heureux
encore s'il daignait 1'honorer plus souvent de sa presence, attendu qu'on etait si d6sireux d'entendre sa
parole autorisee et de se modeler sur ses exemples
6difiants. Le compliment voilait un peu le reproche,
mais ne le d6truisait pas. M. Bore, qui 6tait aussi
franc que M. Fiat, lui repondit sans se facher: c Oui,
je suis tres heureux quand je me trouve au milieu de
mes chers confreres de la Maison-Mere, qui m'6difient beaucoup; mais ils ne sont pas mes seuls fils. Je ne
suis pas seulement superieur de ceux qui sont i SaintLazare, je le suis aussi des confreres et freres de
toutes les maisons et de toutes les personnes de la
Congregation. Je me dois A eux aussi bien qu'i vous.
C'est le devoir d'un cur6 de visiter tous ses paroissiens, d'un 6veque de visiter toutes les paroisses de

son diocese. Or, ma paroisse, mon diocese a moi
s'6tend dans le monde entier; j'ai des fils et des filles
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partout. Si je restais & Saint-Lazare, je les rendrais
jaloux et jalouses. Ne soyez done pas jaloux, mon
bon M. Fiat, si je m'absente souvent de la MaisonMere. Du reste, je la quitte sans inquietude, car je
sais qu'elle est en bonnes mains. , C'est ainsi que
parlent les saints.
Donnons encore le r6cit d'un autre avertissement
fait par M. Fiat. Le P. Bore, 6lu Sup6rieur gen6ral,
avait laiss6 les freres mettre de la viande sur sa table
au petit dejeuner du matin, comme cela se faisait
sous le P. Etienne. Mais M. Fiat voyait cela de mauvais ceil; un jour, press6 par sa conscience, il arrive
chez le Sup6rieur general et, arm6 du decret 257, il
rappelle, aussi humblement et d6licatement que possible, que l'assemblee g6n6rale de 1843 absolute
frokibet in jentaculo usum carnium. M. Bor6 accueille
son assistant avec patience et bont6 et lui repond en
substance ce qui suit : , Je connais ce decret, mon
bon Monsieur Fiat, et je veux l'observer. Mais si, tout
de suite apres mon election, j'avais fait disparaitre la
viande de ma table au dejeuner, j'aurais eu l'air de
blamer mon pr6decesseur aux yeux des confreres et
freres. Du reste, mon pr6d6cesseur avait des raisons
qui sont admises par le decret que vous citez: sa sante,
et, je suppose, la prescription du m6decin. Laissezmoi faire: insensiblement, pour ce point comme pour
les autres qui pourraient etre d6fectueux, nous reviendrons petit a petit a la Regle. N'allons pas trop vite;
c'est, je crois, l'esprit de l'Iglise et de saint Vincent. )
Dans les maisons particulibres, le sup6rieur local
preside lui-meme le conseil domestique une fois ou
deux par semaine; il s'entretient avec ses consulteurs
des n6cessit6s spirituelles et matirielles de la maison.
A la Maison-Mere, le superieur g6neral est trop
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occupe pour pouvoir presider lui-meme ce conseil; il
delegue habituellement l'assistant de la Maison-Mire
pour.le remplacer, mais l'assistant n'est pas Sup&rieur;
la decision ferme appartient toujours au superieur
general, qui seul signe le proces verbal et en approuve
ou rejette les d6liberations selon qu'il le juge a propos.
On porte done le proces-verbal a M. le Superieur
g6n&ral et il met, en marge des d6lib6rations, ses
propres r6flexions et sa decision. Cette maniere de
faire est tres pr&cieuse pour l'historien: elle lui permet de savoir sfirement quelles ont 6tC les id6es, la
maniere de voir du sup6rieur dont il &crit la vie; il
saisit plus facilement sa mentalit6, son intelligence,
son jugement. II peut reconstituer le portrait intellectuel de son heros, non pas a l'aide d'hypotheses,
mais par le moyen de faits incontestables.
Utilisons ce proced6 pour mieux connaitre la figure
de M. Bore. Les quelques exemples que nous allons
tirer des archives du Secr6tariat n'ont pas grande
importance en eux-memes; nous les citons surtout pour
permettre a nos lecteurs d'appr&cier les qualites intellectuelles et morales de M. Bore.
Le 3 f6vrier 1875, le petit conseil est d'avis d'imposer
ttous les freres, meme aux chefs d'offices, de faire
lavaisselle a leur tour. M. Bore est moins cat6gorique;
il 6crit qu'il vaut mieux proposer seulement la chose
aux chefs d'offces et laisser, pour eux, ce service
libre et volontaire.
Le m&me jour, le petit conseil, considerant que
l'usage de donner du vin extraordinaire est tres
recent et que, d'ailleurs, le vin ordinaire est excellent,
est d'avis qu'on peut se contenter de ce dernier.
M. Bore ne veut pas supprimer ce qui existe; il lui en
coite de rompre avec un usage qui, sans doute, est
recent, mais qui, toutefois, est un usage; il prescrit
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done de conserver le vin extraordinaire a certains
jours de fetes; il permet seulement qu'on en r6duise
la quantite. Plus tard, M. Fiat, devenu Superieur
general, profitera des malheurs des temps pour
demander aux confreres le sacrifice de ce vin de
dessert qu'on servait a la salle du cafe.
Le 20 mai 1875, le petit conseil voudrait 6tablir
des bancs fixes et solides dans le rond destine a
MM. les pretres pour leur permettre de s'asseoir pendant la r6cr6ation; M. Bore, grand marcheur, r6pond
que l'on peut attendre. Ces bancs furent 6tablis sous
M. Fiat.
Le 28 novembre 1875, le petit conseil 6met le voeu
de voir placer a la chapelie, soit dans les bas-c6tes,
soit a la tribune, un chemin de croix, le plus simple
possible, qui, sans nuire au coup d'oeil, put permettre
a MM. les pretres de satisfaire leur devotion sans
etre obliges de monter a la chapelle du s6minaire
interne. M. le Sup6rieur general r6pond que ce qui
existe suffit. M. Fiat r6alisera plus tard, quand il sera
suprrieur, ce qu'il avait demand6 en vain quand il
6tait assistant. Une autre raison que la commodit6
des pretres le poussera a cette installation; il voudra
etablir une plus grande regle de separation entre les
s6minaristes et ceux qui ont fini le biennium. Les
petits faits decouvrent ainsi 1'interieur des hommes.
Le 3 avril 1876, le petit conseil d6sire qu'on mette
aux tribunes des grilles plus hautes, qui ne puissent
pas &trefranchies aussi facilement que celles qui s'y
trouvent actuellement ; les fid&les resteront necessairement au dela et les membres de la Communaut6 en
deca. M. Bore n'est pas aussi rigide que les consulteurs; il desire qu'on laisse la grille actuelle, qui est
une barriere plus morale que physique; mais il veut
qu'on recommande de ne pas la franchir sans une
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permission sp6ciale, et, pour que les confreres n'allkguent pas l'exiguit6 du local pour s'autoriser I
depasser la grille, il ordonne de reculer celle qui
existe un peu plus vers le confessionnal voisin. 11 est
etonnant que M. Fiat, devenu Sup6rieur g6neral, n'ait
pas etabli cette grille plus haute qu'il voulait faire
poser quand il 6tait assistant; et cela est d'autant plus
etonnant que des histoires circulaient, il y a vingt
ans, a la Maison-Mere, d'apres lesquelles des Sceurs
auraient quelquefois franchi la barriere de la tribune,
se trompant de c6t6, et auraient d6bouche dans le
corridor de M. le Sup&rieur general, au grand scandale de M. Fiat. Mais ces histoires sont peut-etre des
16gendes, telles qu'on en raconte dans toutes les communautis.
Ce qui ne parait pas une 16gende, ce qui int6ressait
beaucoup le P. Fiat et sans doute le confirma dans
la resolution de faire observer la cl6ture le mieux
possible, c'est qu'un jour de procession de FeteDieu, dans une de nos maisons de formation, une
Seur profita de ce que la Communaut6 tout entiere
6tait avec le Saint Sacrement pour aller visiter les
locaux du s6minaire interne; malheureusement, elle
y oublia son parapluie et c'est par ce corps du d6lit
qu'on eut vent de la sainte curiosit6 qui avait pouss6
la bonne Saeur a s'edifier de la pauvret6 et de la simplicit6 des meubles du Seminaire. Voilh pourquoi
nous nous itonnons que M. Fiat, qui fut toujours si
rigide sur ce point, n'ait pas profit de son autorite
de Superieur g6n6ral pour Clever A la tribune une
barriere, comme il en demandait une itant assistant.
Peut-6tre se heurta-t-il a une forte opposition de la
part de son entourage.
Revenons a M. Bore et a ses rapports avec le petit
conseil. Le 23 avril 1877, ce dernier propose de r6pa-
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rer le calorifere de la chapelle qui br6le beaucoup de
charbon, demande un grand travail et ne donne que
peu de r6sultat comme calorique; le Seminaire surtout, qui est au-dessus de la chapelle, ne recoit presque pas de chaleur. Malgre toutes ces raisons, M. Bore,
ame virile et voulant viriliser les jeunes gens, recommande d'attendre. Ces recommandations itaient habituellement des enterrements purs et simples. La
question de ce calorifere ne sera pleinement r6alis6e
que longtemps apres, sous M. Verdier.
Le 1 " juillet 1877, le procureur particulier propose
au petit conseil la reparation de la toiture du s6minaire donnant sur le 93. Ce c6t6 est couvert en ardoise
et cette ardoise, deja us6e, exige, chaque ann6e, des
d6penses considerables qui n'emp&chent meme pas
l'infiltration des eaux sur la charpente. Le moment
semble venu de faire pour ce versant ce qu'on a fait
pour celui qui donne sur la cour d'entrie, a savoir: de
le couvrir en zinc. Le conseil 6met un avis favorable.
Mais M. Bore, qui est du pays des ardoises, les pr&fere au zinc et il 6crit en marge: " Attendu que l'ardoise est de plus en plus employee en France et
ailleurs, je pense qu'une simple r6paration A la toiture
indiquee suffira et preservera le dortoir du froid on
de la chaleur plus intenses qui r6sultent des couvertures en zinc. n Cette derniere r6ponse ne manque pas
de saveur et peut-8tre d'une petite pointe de malice.
Citons un dernier exemple pour ne pas trop prolonger ce sujet. Le 17 d6cembre 1877, le petit conseil,
sur les observations de M. le Procureur particulier,
convient a l'unanimit6 que le secretariat est vraiment
trop petit et peu commode pour les confreres et freres
qui y travaillent. 11 admet tous les bons motifs presentes
par M. Bettembourg pour que le secretariat occupe
une ou deux chambres imm6diatement au-dessus. La
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d6pense ne pourrait 6tre considerable. puisqu'il n'y
aurait qu'un simple escalier tournant A itablir dans
un coin et un plafond a percer. Un grand avantage
en r6sulterait pour l'expedition des affaires. Une
economie notable en serait aussi le r6sultat, car on
profiterait de la circonstance pour faire arriver i
toutes les chambres de ce dernier 6tage la surabondance de chaleur du calorifire qui est arretee jusqu'ici au premier etage. Malgr6 toutes ces raisons,
M. le Superieur g6neral, qui, cependant, avant son election, alors qu'il tait secretaire g6enral, avait souffert
de l'exiguit. du local, repond qu' 1 il n'y a pas de
raisons urgentes d'operer les changements proposes;
on verra plus tard ,.
Ce plus tard n'arriva que sous le P. Fiat, qui aimait
beaucoup ses secr6taires et son secretariat et qui fit
tres volontiers les ameliorations d6sir6es et de nature
A rendre la vie de bureau moins p6nible. Nous verrons plus tard que le mame M. Fiat eut quelque temps
des projets plus grandioses pour son secretariat. Celui
qui ecrit ces lignes peut aussi affirmer que M. Verdier r&va un instant de transformer I'infirmerie
actuelle en secretariat, le Cherche-Midi devant &tre
affectl an Superieur general et aux assistants de la
Congregation et l'infirmerie de Saint-Lazare devant
etre transportee a Gentilly, dansla maison des Sceurs.
Ce ne fut qu'un rave. Cela montre que les differents
Superieurs g 6 n6raux ont eu a cceur, chacun suivant sa
mentalit6, de tirer le meilleur parti des personnes et
des choses. Tous ont eu le m&me but, ils n'ont pas
tous employe les memes moyens.
On voit, par les exemples que nous avons empruntes
aux cahiers du couseil domestique de Saint-Lazare,
que les avis des consulteurs de la p6riode 1874-1878
n'ont pas toujours et6 suivis par M. Bore et que le
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digne et austere Superieur general a fait sentir de
temps en temps qu'il Ctait vraiment le seul sup6rieur
de la Maison-Mere. Nous devons a la verite de dire
que les membres du conseil ont plusieurs fois donn6
francherient un avis d6favorable aux propositions
faites par M. le Sup6rieur g6enral. Cela montre qu'en
cette sainte maison de Saint-Lazare on agissait et on
parlait, non pas naturellement et avec flatterie, mais
surnaturellement et suivant sa-conscience.
II ne faudrait pas conclure de ce que nous venons
de dire qu'il y ait eu opposition entre le Superieur
gen6ral, d'une part, et M. Fiat et le conseil, d'autre
part. Cette conclusion serait fausse. Les divergences
n'ont exist6 que sur quelques points, et cela n'a
jamais terni ni diminu6 l'affection que M. Bore avait
pour ses confreres, ni I'estime et l'obbissance que
ceux-ci avaient pour le successeur de saint Vincent.
Tout s'est toujours pass6 suivant les r6gles des offices,
tant celles du Superieur que celles des consulteurs.
Une question a toujours preoccup6 les procureurs,
tant g6neral que particulier, de Saint-Lazare, Asavoir :
la question budg6taire de la maison. II faut des ressources pour nourrir et entretenir ceux qui se pr6parent a devenir missionnaires. M. Bore a toujours
appuy6 et encourag6 la sollicitude des procureurs a
ce sujet. Citons, en particulier, ce qu'il dita ce propos
dans sa circulaire du I"janvier 1877. On a.dmirera la
maniere noble, elev6e et delicate avec laquelle M. Bor6
fait un appel de fonds pour aider le petit conseil et
le procureur particulier A 6quilibrer le budget de
Saint-Lazare:
0 La charit6, qui regle si bien les rapports mutuels
des confreres dans chaque maison particuliere, leur
impose aussi certains devoirs communs A 1'gard de la
Maison-Mere. Ce nom seul 6veille des sentiments de
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piet6 filiale et de reconnaissance particuliere dans les
coeurs de tous ceux qui sont venus en France y puiser,
pres de la chAsse sacr6e de saint Vincent, 1'amour et
les enseignements de leur vocation. Ce berceau de
leur formation spirituelle doit leur etre cher, comme
l'est a tout enfant bicn n6 celui du toit paternel. Aussi,
les souvenirs du seminaire interne restent profondiment graves dans la m6moire des missionnaires et de
nos freres qui y ont recu le iait de la doctrine du saint
Fondateur. On peut ajouter que le degr6 de leur avancement dans la voie de la perfection ivanghlique
correspond ordinairement a celui de leur attachement
a ce centre, qui est comme le coeur et la t&te de la
petite Compagnie. En effet, de la sortent la pens6e et
la vie qui impriment a tout le corps son mouvement
et sa direction. Et de meme que les veines et les arteres
restituent idelement au coeur le sang qu'il leur a distribu6, ainsi les maisons particulibres, qui, soit en
France, soit a 1'6tranger, sont autant de colonies on
d'essaims sortis de la Maison-Mere, devraient regulierement compenser par d'autres secours les sacrifices
qu'elle supporte en 6levant et formant leurs sujets. ,
Apres avoir 6tudi les relations de M. Bor6 avec son
assistant et le petit conseil, voyons ce qu'il a etC pour
les autres pretres de Saint-Lazare. Il s'interesse a leur
corps et a leur ame.
A leur corps : il permet, le vendredi soir, d'ajouter a
l'unique plat constitutionnel un peu de soupe pour
les confreres ag6s ou fatigu6s. II donne une permission g6n6rale d'aller se promener au jardin lorsqu'on
en sent le besoin. II va mime plus loin: il autorise a
sortir de Saint-Lazare pour faire une plus grande
promenade, si cela est utile; cependant, il 6prouve un
remords a ce sujet, car il ajoute que, dans d'autres
maisons, les sup&rieurs critiquent ces promenades et
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ne les accordent pas; toutefois, il juge a propos de
maintenir cette permission g6narale, se riservant de
la retirer ou pour la communaut6 ou pour les particuliers, si l'on constate des abus. II ne voit pas de difficult6 & ce que l'on garde du vin de quinquina dans
sa chambre, interdisant formellement les liqueurs sans
permission sp6ciale.
Si M. Bore s'intiresse an corps de ses confreres, il
songe plus encore a leur ame. II leur adresse, a chaque
retraite, dans une reunion speciale, des avis particuliers. Ces avis sont mod6ers dans la forme qt quant
au nombre. Ils ne d6passent pas la vingtaine et ils ont
pour but de rappeler quelques points de regle qui ont
6t6 ou pourraient etre omis :* ne pas accepter de
messe en ville; ne pas se croiser les jamibes quand on
est assis; porter toujours le petit collet; n'avoir pas
de tache a sa soutane, etc.; on voit par les avis donnes
qu'il n'y avait pas alors d'abus graves. Une annie,
nous ne savons pour quelle raison, ii interdit a la
Maison-MEre, pour Messieurs les pretres, la lecture
du journal nomm6 le Petit Moniteur. II veille a ce
que les confreres qui sont charges des aum6neries
dans les maisons de Sceurs, a Eugene-NapQolon, a
Enghien, etc., menent la vie commune par l'assistance a quelques exercices communs tous les jours.
M. Bor6 donne des directives aux pretres pour leur
participation aux affaires civiles et politiques. En
soi, il est defendu par un d6cret d'une assemblee de
participer aux elections. Mais, actuellement, les elections ont une importance capitale pour la religion et
pour l'ordre public. M. Bor6 invite done les pr&tres i
voter. 4 Ii y aurait, dit-il, de graves inconvenients a
s'abstenir. , C'est un devoir de conscience. -M. Bor6
veille done avec vigilance a ce que Messieurs les
pretres accomplissent tous leurs devoirs.

- 448Lorsqu'il croit l'gme d'un confrere en p6ril, il
s'alarme, sa conscience s'6meut, il emploie tous les
moyens pour sauver son confrere. Citons un fait, qui
s'est termin6 d'une faqon plut6t risible, mais qui
montre bien l'ame de M. Bor6. Un pretre de la MaisonMire avait recu d'un eccl6siastique ktranger a la
Congr6gation une lettre 6trange, pleine d'expressions
trop sensibles et m&me sensuelles. M. Bor6 se garde
bien de remettre la lettre au destinataire, et vite ii
prend sa plume et il &crit a l'ecclesiastique en question une lettre excessivement forte, oh il lui reproche
, sa passion en delire, qui lui a fait 6crire une lettre
deraisonnable, paienne, immorale, honteuse pour un
pretre. C'est une profanation de la parole de 1'Esprit
Saint. Ma plume se refuse i produire le mot abject
qu'elle m6rite. C'est un blaspheme, etc., etc. ). On
voit que M. Bore emploie le fer et le feu pour remidier au mal. Heureusement, quelques jours apris, il
reCoit une lettre dans laquelle on lui annonce que la
lettre incrimin6e par iui est l'ceuvre d'un pauvre fou,
qui a perdu la tate et qui ne sait plus ce qu'il fait.
Tout est bien qui finit bien. M. Bor6 aurait peut-etre
du se renseigner avant d'6crire sa lettre. N'importe,
il est bon de relater le mouvement prime-sautier et
violent avec lequel il l'a kcrite. Cela montre qu'il
avait une ame d'acier. Cela fait ressortir son caractere
noble et chevaleresque.
Donnons un autre exemple de la meme force d'ame.
Cette fois, c'est a l'egard d'un confrere de la MaisonMere. M. Bore itait en voyage a Vannes; il avait recu
de ce confrire une lettre d'explication an sujet de ses
dispositions et de ses sentiments. II lui r6pond le
12 juillet 1877 :

- Je vous remercie de votre lettre. Je r6ponds, avec
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la m&me franchise, que je ne doute pas de la stiretC
de votre enseignement et que je vous ai seulement
exprim6 le jugement de personnes graves et competentes, qui vous accusent d'etre trop papa a l'6gard de
vos el6ves et de ne pas assez veiller sur lear tenue ni
sur leur maniere de reciter; et cela, je le concois, a
cause de 1'habitude regrettable de parler trop vite et
pen distinctement, ce qui me prive moi-meme de la
majeure partie des bonnes choses que vous dites
lorsque vous parlez en public. Vous savez que les
disciples prennent exemple sur le maitre.
t Le point le plus important est la dissidence, pour
ne pas dire l'opposition, de vos paroles et de vos
jugements sur mes efforts a r6tablir la discipline primitive de saint Vincent a l'egard des voyages dans
la famille. Au lieu d'etre soutenu par ceux qui
devraient etre mes appuis, je sens a chaque instant
que je suis non seulement d6laiss6, mais contredit et
improuv6. Ma conscience et I'amour de la petite
Compagnie ne font que m'affermir dans la r6solution
prise apres mon election de combattre cette tendance,
que je considere comme deplorable et funeste au
point de vue de la vocation et du simple caractere
apostolique.
tc Je vous salue affectueusement, me disant toujours,
malgr6 tout, en l'amour de Notre-Seigneur et de la
sainte Vierge,
" Monsieur et trbs honor6 confrere, votre
tout
E. BOR$,
d6vou6 serviteur,
i. p. d. 1. M., sup. gen.

« Mes saluts et compliments ; toute la famille. »
On voit par cette lettre que M. Bor6 ne voilait pas
les avis qu'il donnait; il parlait franchement; on
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savait ce qu'il reprochait. On peut se demander cependant si les appreciations un pen pessimistes de la
seconde partie de la lettre ne sont pas exagerees. A la
fin de sa vie, M. Bore a peut-etre vu les choses un
peu trop en noir et ce sentiment 1'a peut-etre porte a
se croire contredit, alors que simplement on n'emboitait pas le pas aussi vite que lui dans le chemin de la
perfection. Quelqu'un a dit: a M. Bore a parfaitement connu ce que les hommes doivent etre; il a
moins bien connu ce qu'ils sont. II a 6te plus Corneille que Racine. ,
Avec les 6tudiants de la Maison-Mere, M. Bore
tient peut-&tre encore plus a i'observance de la Rbgle.
Parmi les conferences faites a la Communaut6, que
nous avons analysees precedemment, il y en a qui
visent exclusivement les scolastiques. C'est quelquefois un pen mordant; et feu M. Verdier, qui 6tait alors
du nombre des jeunes gens et qui, en sa qualit6 de
prechantre, avait le privilege de voir souvent M. le
Sup6rieur g6enral en particulier, nous a racont6 sonvent ses impressions a ce sujet. Du reste, M. Verdier
aimait bien son digne sup6rieur, devant qui il avait
fait les voeux &la chapelle de la Communaut6, mais il
avouait qu'il n'avait jamais r6ussi a lui apprendre a
chanter convenablement la Preface et le Pater. Quoi
qu'il en soit, si M. Bore ne chantait pas juste, 11 parlait clair et il entendait qu'on marchat droit. 11tablit
un conseil pour les etudes et les 6tudiants. Ce conseil
etait pr6sid6 par un assistant de la Congregation,
M. Delteil, qui avait titre et pouvoir de pr6fet des
6tudes. Le conseil 6tait compose de MM. les professeuis, les directeurs du S6minaire et I'assistant de la
Maison-Mere. Le conseil devait se r6unir r6gulibrement une fois le mois, pour traiterde la conduite, des
talents, du travail et du succes des 6tudiants. II devait
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y avoir, avant chaque ordination, un conseil sp6cial
pour donner l'avis des consulteurs sur 1'appel aux
ordres. L'assistant de la Congregation, pr6fet des
etudes, rendait compte de ces delib6rations au grand
Conseil, oh se faisait l'appel proprement dit, le Sup&rieur g6enral restant toujours maitre de suivre ou non
<e que decidait la majorit6 du grand Conseil. Pour
mieux connaitre encore les jeunes gens, M. le Supirieur gan.ral veut que les professeurs aillent en
recreation avec la jeunesse, comme cela se pratiquait
dans les grands s6minaires. D1sormais, les 6tudiants
qui allaient aider au Secretariat ou k la Procure ne
prendront plus le cafe avec les pretres anciens, comme
ils le faisaient jusqu'ici. M. Bor6 veut une jeunesse
parfaite, ad omne opus bonum paratum.
MEme discipline pour les s6minaristes. M. Bor6
refuse aux pretres du Seminaire d'aller pr&cher en
ville. 11 y avait alors au Seminaire interne des pretres
qui 6taient des predicateurs remarquables. II suffit
de nommer MM. Sabatier et Demion. De temps en
temps, on les demande pour Notre-Dame-des-Victoires
ou ailleurs. Refus cat6gorique. M. Bore ne fait d'exception que pour l'oeuvre de Sainte-Rosalie, qui nous
etait confi6e. II permit A M. Domergue, pr&tre du
Seminaire, d'aller aider nos confreres qui s'occupaient
des jeunes gens. Le directeur du Seminaire, le v6nerable M. Chinchon, n'echappe pas aux reglements
poses par le Sup6rieur g6n6ral. Ordre lui est donn6
de cesser tout ministare aupres des Sceurs et de se
consacrer uniquement a son office de directeur.
M. Chinchon dut cesser, entre autres, les confessions
des Sceurs de Reuilly et d'Enghien et, par consequent,
la direction de la Bienheureuse Catherine Labour6. II
y eut des chagrins. On vint supplier M. Bor6 de
revenir sur sa d6cision; il fut inflexible. La superieure
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de Reuilly lui icrivit une lettre touchante. Voici
quelques passages de la reponse de M. Bor6: ((Je comprends le vide que doit laisser I'absence de direction
de M. Chinchon; aussi, j'estime et je loue les sentiments qui ont dict6 votre lettre. Mais dans la charge
qui m'a &etimposee, je dois avant tout consid6rer le
bien general de la double famille de saint Vincent.
Je dois surtout faire roes efforts pour que nos chers
6tudiants et s6minaristes, sur lesquels repose l'espoir
de notre Compagnie, soient entourbs des soins continuels et de la vigilance permanente que recommande
notre saint Fondateur dans les regles du directeur
du Seminaire interne. ,
Un conseil fut 6galement 6tabli au Seminaire pour
mieux connaitre les tendances, les qualitls, les defauts
des seminaristes, pour ridiger les notes pr6sent6es au
grand Conseil lors du bon propos et des voeux. Les
confesseurs ne font pas partie de ce conseil, ou, s'ils y
assistent, ils doivent se contenter d'6couter sans
parler.
En meme tempsqu'il maintient la discipline, M. Bore
d6veloppe la pi6ti des jeunes gens. 11 se sert de tous
les 6venements pour cela. En 1876, il fait rktablir a
Gentilly les statues de saint Joseph et de saint Vincent, qui avaient 6t6 renversees pendant la Commune.
II fait graver sur la statue de saint Joseph :
Divi Joseph
Catholicae Ecclesiae Patroni
Statua
cum a manibus nefariis
avulsa et diruta fuisset
haec nova
Die XI kal. aprilis MDCCCLXXVI
cum pio amore
solemniter fuit erecta
Ite ad Joseph
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La nouvelle statue de saint Vincent porte I'inscription suivante:
Salve
Sancte Vincenti

Fundator Missionis et Pater pauperum
Heros caritatis et ceterarum
Virtutum exemplar
Nos filii tui devotissimi
imaginem tuam impie pollutam

et dirutam
ferventibus votis et piis manibus

hodie
exsultantes restituinmus
III idus septembris 1876

A l'occasion de cette double erection, M. Bore fait
un discours pour exhorter la jeunesse a se perfectionner, a imiter les vertus de ceux dont les statues
pr6sideront leurs jeux a Gentilly. It y a dans un de
ces sermons un tres solide et touchant commentaire
du texte de saint Paul: Elegit nos in ipso ante mundi
constitulionem ut essemus sancli et immaculati in conspectu ejus, in charitate. Chacun des mots de cette
phrase est comment6 avec explication pratique. 1! y a
souvent des phrases typiques, comme celle-ci, par
exemple: , La vocation, c'est la roue maitresse de
notre horloge spirituelle. n I1 termine le discours
pour saint Vincent en parlant des defections qui
affligent parfois la petite Compagnie et il exhorte les
jeunes gens & avoir une vocation aussi ferme que la
base sur laquelle a &t6replacee l'image ch6rie de notre
bienheureux Pere saint Vincent, ( qui, je l'espere, dit
M. Bore, sera vraiment inibranlable ». Ce dernier
discours est un des rares qui soient 6crits en entier.
M. Bor6 aime les statues et le culte qu'on leur rend.
II obtint en 1877 des indulgences pour ceux qui r6citeraient une priere devant les statues de Notre-Dame
de Lourdes & Saint-Lazare et & Gentilly.
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M. Bore aime conduire les jeunes gens en pelerinage, soit A Saint-Denis, soit a Montmartre, et it en
profite pour leur faire une pieuse et forte exhortation. Une annie, c'6tait le jour de la fete de l'archange
saint Michel que le pelerinage avait lieu sur la colline
of s'6rigeait 1'6glise votive du Sacri-Coeur. M. Bor6
commente dans le premier point la parole qui traduit
le nom de Michel : Quis ut Deus! et, dans le second
point, il met en parallele un autre cri de guerre, qu'il
dCveloppe avec pikti: Quid ut cor Dei! II termine en

disant que a le combat oh saint Michel resta vainqueur dans le ciel n'a point cess6 sur la terre et que
le combat prend dans notre soci&t6 moderne de plus
grandes et de plus redoutables proportions par les
associations t6&ibreuses et la presse ,.
Mais il invite a la confiance. Veritas Dei manet in
aeternum.

Arrftons l les d6tails sur M. Bore et les categories de la Maison-Mere. Nous aurons occasion de
revenir sur ce sujet pour retracer la physionomie de
la Maison-Mere de cette 6poque. Dans ce chapitre,
nous avons voulu simplement faire ressortir l'influence
personnelle exerc6e par M. Bore.
En somme, 1'impression qui se d6gage est bien la
mrme que nous avons remarquee si souvent. M. Bor6
fut un superieur grandement convaincu de la responsabilit6 qui lui incombait, acceptant volontiers les
remarques que lui faisaient ses assistants, en tenant
compte, ou non, suivant que sa conscience le lui dictait, d6sireux que tout le monde fat A la Regle, soucieux de maintenir ce qu'il croyait l'esprit primitif,
allant droit son chemin avec les intentions les plus
nobles, mais plutbt main de fer que gant de velours.
I~douard ROBERT.

SAINTE LOUISE DE MARILLAC
I. -

Sa Vie

L'humble religieuse que Sa Saintet6 le Pape Pie XI
a 6levee, le ti mars 1934, du rang des bienheureuses
i celui des saintes, porte le nom d'une grande famille
de France, illustre a la fois par ses grandeurs et ses
disgraces. N6e i Paris ou non loin de la capitale, le
12 aoCt 1591, Louise de Marillac ne connut pas les
caresses maternelles. Son pere se remaria, le 12 janvier 1595, avec une jeune veuve, d6ji mere de quatre
enfants, et qui sera, six ans plus tard, le 17 d6cembre
16oi, mere d'une cinquieme, Innocente, la future
Mme de Vandy.
Dans ce milieu, sous une belle-mere qui gardait ses
pr6f6rences a ceux qu'elle avait mis au monde,
Louise n'6tait pas heureuse. On l'l6oigna. Plac6e pensionnaire chez les religieuses Dominicaines du monastere Saint-Louis de Poissy, elle y fut reque par une
cousine germaine de son pere, femme de grande vertu
et de haute culture, a laquelle le P. Hilarion de la
Coste consacre quelques pages de sa Vie des Dames
illustres en piret et en doctrine.
Louis de Marillac n'6tait pas riche et les frais durent
lui paraitre trop lourds, car, quelque temps apr6s, ii
retirait sa fille de Poissy pour la transf6rer & Paris,
dans une pension beaucoup plus modeste, qui vivait,
en partie au moins, du travail manuel des 6dlves.
Louise accepta gaiement ce changement de condition;
il ne lui en coitait pas de serrer le bois du bficher et
de s'adonner a d'autres occupations r6serv6es ailleurs
aux domestiques.
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Elle 6tait sur le point d'accomplir ses treize ans
quand, le 25 juillet 1604, la mort de son pare la rendit completement orpheline. Ce fut alors peut-etre
que son oncle Michel de Marillac, conseiller au Parlement, plus tard garde des Sceaux, la prit chez lui et
veilla sur son education. Le pensionnat de Poissy
avait a peine 6bauch6 la culture de cet esprit, porte
a la fois aux arts et aux sciences de rkisonnement.
Elle montra de rlelles aptitudes pour le dessin et la
peinture et subit le charme des problemes philosophiques.
Toutefois, son goat pour 1'6tude des matieres profanes 6tait loin d'6galer celui qu'elle 6prouvait pour
les choses de I'au-del. De bonne heure, elle se sentit
attirie vers le cloitre et plus specialement vers le couvent des Filles de la Passion, 6tabli rue Saint-Honor6.
Elle fit vceu d'y entrer et pr6senta sa demande au
P. Honor6 de Champigny, provincial des Capucins,
avec la confiance que Dieu favoriserait son dessein.
Helas! il lui fallut rester dans le monde; sa sante ne
fut pas jugee assez forte pour supporter les austirites
de la Regle.
Puisque la vie religieuse ne lui convenait pas, Michel
de Marillac l'orienta vers le mariage; il la mit en rapports avec Antoine Le Gras, &cuyer, secr6taire de la
reine r6gente Marie de Medicis, dont on disait beaucoup de bien. L'annie 1613 lui donna tout i la fois un

epoux et un fils. Et entre ces deux etres, qu'elle ne
cessa de ch6rir, pres des pauvres du quartier, qu'elle
visitait dans leurs taudis et secourait de ses mains, ce
furent quelques aun6es de bonheur; bonheur relatif,
car les inqui6tudes de conscience ne la laisserent

jamais en repos.
Dieu mit sur son chemin, pour la guider et la soutenir, des directeurs 6clairis. Michel de Marillac, son
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oncle; Jean-Pierre Camus, 6veque de Belley; saint
Francois de Sales, ev6que de Geneve, et saint Vincent
de Paul.
Michel de Marillac, ami du P. de B&rulle, avait contribu', avec lui, a l'introduction des Carmelites en
France. La magistrature ne poss6dait pas de membre
plus integre et plus pieux. Tous les jours a la messe,
il y communiait plusieurs fois la semaine; il mortifiait
son corps par le jefne et les instruments de p6nitence.
II a traduit en prose l'Imitation de Jesus-Christet en
vers les Psaumes et Job. Nous avons quelques-unes de
ses lettres a Louise; elles sont d'un homme tres avanc6
dans les voies de la spiritualitl.
Jean-Pierre Camus, orateur recherche, 6crivain
fecond et fleuri, 6tait neveu d'Antoinette Camus, la
belle-mere de Louise; cette derniere l'avait vraisemblablement rencontr6 au foyer paternel au temps de
sa jeunesse.
Durant les mois que saint Francois de Sales avait
passes a Paris en 1618-1619, on l'avait conduit plus
d'une fois au logis de Louise malade, pour qu'il
l'encourageAt et la benit. La direction n'aurait-elle pas
continue par correspondance apres le depart du saint
eveque de Geneve?
Aucun de ces directeurs n'exerqa sur I'Ame de la
pieuse femme une influence aussi profonde que saint
Vincent de Paul. Pour combattre sa tendance aux
scrupules, il la jeta dans la vie absorbante des oeuvres
de charit6, qui, en appliquant son esprit aux miseres
des autres, d6tourna sa pensee de ses propres miseres,
rdelles ou imaginaires. De la bouche du saint pretre,
elle entendait souvent cette v6rite simple et consolante, que l'on n'a rien a se reprocher quand on a
cherch6 A connaitre la volont6 de Dieu et A s'y conformer. Et ces mots produisaient leur effet, car Louise
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savait bien que cette volonte avait toujours &t la regle
de sa vie.
C'est la fin de l'ann6e 1624 ou dans les premiers
jours de l'annie 1625 que, pour la premiere fois, elle
ouvrit sa conscience a son nouveau directeur. Les belles
annees de son mariage avaient alors pris fin. Son
mari, consume, depuis plus de deux ans, par un mal
qui ne pardonne pas, s'acheminait lentement vers la
mort, a laquelle le pr6parera encore une annie de
souffrances.
Antoine Le Gras disparu, Louise placa son fils,
alors age de treize ans, au s6minaire Saint-Nicolas-duChardonnet, puis elle s'abandonna pleinement a la
conduite de son directeur, qui traca pour elle un
reglement de vie, dans lequel les exercices de pi6te et
les ceuvres de charit6 avaient la plus large part.
II y avait dix ans que, sous I'impulsion de Vincent,
cure de l'endroit, la premiere confr6rie de la Charit&
avait pris naissance & Chitillon-ls-Dombes. Les confr6ries s'6taient r6pandues depuis, surtout aux environs de Paris et sur les terres de la famille des Gondi.
Comme toute ceuvre humaine, ces associations charitables de femmes r6unies pour venir en aide aux
malades pauvres de la localitA avaient besoin d'etre
contr6lees et surveill6es. Plusieurs s'etaient dissoutes
pen de temps apres leur formation; d'autres languissaient, leurs membres manquant du zele n6cessaire ou
ne s'entendant pas. Et puis, tant de villages n'en avaient
pas encore! Que de travail pour les personnes de
bonne volont6l Or, dans Paris, ces personnes ne manquaient pas. Louise etait du nombre. Quand il la
connut bien, Vincent r6solut de l'utiliser.
I1 6tait absent le jour du premier voyage; c'est pourquoi avis et encouragements furent envoy6s par 6crit.
, Allez, Mademoiselle, allez, an nom de Notre-
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Seigneur. Je prie sa divine bonte qu'elle vous accompagne, qu'elle soit votre soulas en votre chemin, votre
ombre contre l'ardeur du soleil, votre couvert a la
pluie et au froid, votre lit mollet en votre lassitude,
votre force en votre travail et qu'enfin il vous ramene
en parfaite sant6 et pleine de bonnes ceuvres. Vous
communierez le jour de votre depart pour honorer la
charit6 de Notre-Seigneur et les voyages qu'il a faits
pour cette meme fin et, par la meme charit6, les peines,
les contradictions, les lassitudes et les travaux qu'il y
a soufferts, et, afin qu'il lui plaise bMnir votre voyage,
vous donner son esprit et la grace d'agir en ce mnme
esprit et de supporter vos peines en la maniere qu'il
a support6 les siennes.
Allait-elle visiter une confr&rie deja fond6e, Louise
commencait par en r6unir les membres pour les stimuler et se renseigner. Elle visitait les malades, donnait
I'aum6ne aux pauvres, catechisait les jeunes filles,
formait une maitresse d'6cole la oi il n'y en avait pas,
et, s'il y en avait une, lui donnait ses instructions.
La vaillante missionnaire parcourut ainsi les dioceses
de Paris, Beauvais, Senlis, Soissons, Chalons et
Chartres. Beauvais lui reserva un accueil qui la couvrit de confusion. Les dames assisterent tres nombreuses aux assembl6es; les hommes, qui n'6taient pas
admis, usaient de ruse pour 1'entendre a travers les
cloisons. Quand elle repartit pour Paris, une partie de
la population la suivit sur les chemins en I'acclamant.
La voiture, gen6e par la foule, passa sur le corps d'un
enfant. Elle s'en apercut, pria, et 1'enfant se releva
sans ma!.
SVincent la suivait de cceur dans ses voyages et ne
lui mrnageait pas ses conseils. Le succes r6pondait-il
A son attente, une lettre venait la pr6munir contre les
sentiments d'orgueil : ( Quand vous vous voyez hono-
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r6e et estimbe, unissez votre esprit aux mepris et aux
mauvais traitements que le Fils de Dieu a soufferts.
Un esprit vraiment humble s'humilie autant dans les
honneurs que dans les mepris; il imite l'abeille, qui
fait son miel aussi bien de la ros6e qui tombe sur
l'absinthe que de celle qui tombe sur la rose. ,
Vincent la savait fragile, ardente au bien et peu
m6nagere de ses forces; aussi, lui recommandait-il souvent de se mod&rer. « Beni soit Dieu, Mademoiselle,
lui ecrivait-il un jour, de ce que vous voila arriv6e en
bonne sante! Ayez done soin de la conserver, pour
l'amour de Notre-Seigneur et de ses pauvres membres,
et prenez garde de vouloir en faire trop. C'est une
ruse du demon, dont il trompe les bonnes ames, que de
les inciter a faire plus qu'elles ne peuvent, afin qu'elles
ne puissent plus rien faire; I'esprit de Dieu, au
contraire, incite doucement a faire le bien que raisonnablement l'on peut faire, afin qu'on le fasse pers6v6ramment et longuement. Faites done ainsi, Mademoiselle, et vous agirez selon l'esprit de Dieu. n
Mais mume ceux qui agissent i selon l'esprit de
Dieu n ne sont pas a l'abri de la maladie. Dans une
de ses tournees, Louise s'enrhuma. Quelques jours
aprbs, une lettre lui apportait ces mots d'encouragement. a Votre cceur, Mademoiselle, n'est-il pas bien
rijoui de voir qu'il a et6 trouv6 digne devant Dieu de
soutfrir en le servant? Certes, vous lui en devez un
remerciement particulier; faites votre possible pour
en faire bon usage et lui en demander la grace.,
Vint le temps oil les confreries de la Charit6 s'implanterent dans Paris. Louise fonda elle-meme celle
de Saint-Nicolas-du-Cbardonnet, sa paroisse, et en
devint pr6sidente.
Les confr6ries rurales se suffisaient. 11 n'en fut pas
ainsi des confreries parisiennes, parce que les grandes
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dames dont elles se composaient ne priparaient pas
elles-memes le pot des malades et ne l'apportaient pas
dans les mansardes. II fallut leur adjoindre des filles
ou des veuves de bonne volont6 recrutees a la campagne. Et, bient6t, Vincent sentit le besoin de grouper
ces dernieres sous une autorit6 commune. Apres plusieurs &tapes, la divine Providence l'avait, pour ainsi
dire, accul6 a la cr6ation d'un Institut nouveau, la
Compagnie des Filles de la Charit6. De cet Institut
Louise sera la sup6rieure jusqu'l sa mort.
En regardant autour de lui parmi les dames qui
prenaient part a ses oeuvres, Vincent comprit qu'il ne
pouvait faire un meilleur choix. Louise deviendrait
membre d'une communaut6, et par lU remplirait le vceu
qu'elle avait fait des sa jeunesse; ainsi prendraient
fin les inqui6tudes interieures qui la tourmentaient
sur ce point. D'autre part, il ne lui manquait aucune
des qualit6s n6cessaires pour le gouvernement et, a
voir sa parfaite docilit6 envers son saint directeur, on
pouvait augurer que tous deux marcheraient en parfait accord.
La Compagnie commenqa modestement avec trois
ou quatre soeurs, ktendit ses ceuvres, multiplia ses
ktablissements, s'organisa sous I'action commune de
l'un et de l'autre.
Malgr6 sa ch6tive sante, Louise ne nggligeait aucun
des devoirs de sa charge. Dktenir I'autorit6 n'est rien
si on ne l'exerce; et 1'exercer, c'est 6clairer, commander, aimer, consoler, donner l'exemple.
Elle 6clairait par ses paroles. Chaque semaine, ses
filles entendaient une instruction sur le reglement, les
vertus de leur 6tat ou l'attachement a leur sainte vocation. Chaque jour, la porte de sa chambre s'ouvrait
pour celles qui avaient besoin de l'interroger. Les premieres ann6es, ce fut elle qui forma les d6butantes,
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elle leur apprenait a lire et a 'crire, leur enseignait le
catechisme et les dressait an service spirituel et corporel des pauvres malades.
Un des devoirs principaux de sa charge l'obligeait a
veiller avec attention et fermeti sur l'application di
reglement. Elle rappelait a l'ordre les d6linquantes et
les frappait, au besoin, de sanctions proportionn6es a
leurs fautes, mais toujours avec douceur, prudence,
humilit6 et charite, apres avoir patient6 quelque temps
et s'etre assur6e que le blAme 6tait m6rit&.
Apres sa mort, dans les conferences faites sur ses
vertus, les sceurs se plurent a rappeler avec quelle
adresse elle donnait les avertissements. c S'il lui arrivait de reprendre une sceur aigrement, dit 1'une, elle
faisait voir que c'6tait pour son bien qu'elle en usait
de la sorte., Et une autre : a Elle avertissait avec
sev6rit6 quand il 6tait n6cessaire; mais c'6tait par un
principe de charite, portant compassion a celles qui
ktaient dans quelque peine de corps on d'esprit; supportant, bien des ann6es, des filles qui eussent di,
par leurs imperfections, 6tre renvoyees; elle attendait
toujours pour voir si elles se d6courageraient. )
Ainsi son cceur se montrait jusque dans les signes
extbrieurs de son m6contentement; a travers la sup6rieure, on sentait la mire. (C J'ai toujours reconnu,
observait une de ses compagnes au lendemain de sa
mort, qu'elle avait une grande charit6 pour nous, en
sorte qu'elle s'est toute consum6e. ,
Sa douceur et son affabilit6 n'exceptaient personne.
Elle excusait les d6fauts, supportait les caracteres
difficiles, temoignait une bonti toute'sp6ciale aux
malades et aux afflig6es. Quand une de ses filles 6tait
emport6e par la mort, que de larmes! Vincent intervenait alors lui-meme pour la consoler.
Chez les sup6rieurs, le cceur est une force; le bon
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exemple en est une autre. Comment n'aurait-on pas
accept6 les privations autour d'elle quand on la voyait
se contenter de peu et rechercher les humiliations!
Elle eut rougi d'accepter quoi que ce fit de neuf pour
se vetir. Vainement chercha-t-on pendant longtemps
.a lui faire quitter un manteau tout us6 et couvert de
pikces multicolores. Elle garda cinq ou six ans, sans
I'utiliser, le morceau de serge qui lui fut donna pour
en confectionner un autre. Lui offrait-on une coiffe

nouvelle, elle ne la prenait que si on I'avait achet6e a
la friperie. Comment, avec de tels exemples sous les
yeux, les sceurs n'auraient-elles pas aim6 la belle vertu
de pauvret6!
A 1'6cole de leur superieure, elles apprenaient aussi
l'humilit6. Ce n'est pas sans 6motion qu'apres sa mort
-ellesse rappelerent les unes aux autres ce qui les avait
le plus touch6es sur ce point. Eicoutons-les : a Elle
s'accusait toujours avec grande humilit6 dans les
conferences des vendredis, et se rendait tout a fait
criminelle et coupable de toutes les fautes de la Compagnie.,, ,) Elle a fait souvent des actes d'humilit6
en plein refectoire, y demandant pardon, y etant les
bras 6tendus ou couch6e contre terre et y servant i
table; elle a aussi aide a laver les 6cuelles et eut bien
d6sir6 faire tous les autres emplois de la maison. ,
Elle demandait A etre avertie de ses fautes, implorait
le pardon des soeurs qu'elle croyait avoir peinees, 6vitait le ton du commandement, pr6f6rant celui de la
pridre. Un Vendredi saint, elle baisa les pieds de
toutes ses compagnes.
Celle qui s'estimait si indigne 6tait pourtant bien
belle aux yeux de Dieu. " Qu'as-tu vu, disait Vincent de Paul, depuis trente-huit ans que tu la connais?
Qu'as-tu vu en elle? II m'est venu quelque petit moucheron d'imperfection; mais des p6ch6s mortels, oh!
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jamais! Le moindre atome de mouvement de la chair
lui 6tait insupportable. C'etait une ame pure en toute
chose : pure en sa jeunesse, en son manage, en son
veuvage. Elle s'ipluchait pour dire ses piches avec
toutes ses imaginations. Elle se confessait avec beaucoup de nettet6. Jamais je n'ai vu personne s'accuser
avec tant de purete. Elle pleurait, en sorte que l'on
avait bien de la peine A l'apaiser. , Ses larmes coulaient encore a la sainte table et la nappe de communion en 6tait toute mouill6e.
Quand on lit les touchants eloges qui sortirent de
la bouche des soeurs et de leur pere v6ner6, dans les
entretiens des 3 et 24 juillet 1660, on est port6 a se
demander s'il est possible d'entendre plus beau pan&.gyrique. ti Quel tableau, conclut le saint pr&tre, Dieu
met devant vos yeux et que vous peignez vous-memes!
Oui, c'est un tableau que nous avons et que vous devez
regarder comme un prototype, et qui vous doit animer
A faire de meme... Elle faisait ce que dit saint Paul:
Ce n'est plus moi qui vis, c'est J6sus qui vit en moi. ,
Prudence, sagesse, fermet6, bonte, saintet6, toutes
ces qualitis de la superieure se trouvaient r6unies en
Louise a un tres haut degr6. Elle poss6dait de plus
l'activit6, ne regardant pas a la fatigue, mais se donnant de tout coeur, sous la direction de Vincent de
Paul, aux oeuvres de charit6 que celui-ci lui confiait.
Ces oeuvres ne tarderent pas a se multiplier. A la
demande des Dames de la Charit6, qui avaient r6solu
de distribuer, chaque jour, la collation aux malades de
l'H6tel-Dieu, des sceurs de Charit6 furent mises a leur
disposition. Louise se joignit a ses filles pour leur
apprendre a preparer des gelees et autres douceurs.
Elle restait de longues heures dans le grand h6pital
parisien; heures trop longues pour sa sante, qui avait
besoin de m6nagements, mais trop courtes pour son
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zele, toujours avide de charitY. Vincent de Paul le
lui reprochait doucement : ( Etre toujours a l'HBtelDieu, Mademoiselle, il n'est pas exp6dient;.mais d'y
aller et venir, il est a propos. Ne craignez pas de trop
entreprendre en faisant le bien qui se prbsente a
vous, mais craignez le disir de faire plus que Dieu ne
vous donne le moyen de faire. La pens&e d'aller au
del~ me fait trembler de peur, parce qu'elle me semble
un crime aux enfants de la Providence, qui la suivent
pas a pas, mais ne la previennent jamais. ,
Le transfert de la Maison-Mere & La Chapellc, en
1636, en mettant a la disposition de Louise des locaux
plus vastes, lui permit de creer dans son propre logis
des oeuvres int6ressantes. Elle y 6tablit une 6cole pour
petites filles, des lecons de catichisme pour les femmes
du quartier, y hospitalisa des refugiees, chass6es de
leur pays par l'avance des Espagnols en Picardie ou
les troubles de la Lorraine, et y rebut les dames qui
desiraient quelques jours d'isolement dans la ferveur
d'une retraite.
Louise se rendait utile aux retraitantes autrement
qu'en leur offrant le vivre et le couvert. Elle les guidait, les aidait pour leurs m6ditations et leurs lectures, les 6clairait m&me pour le choix de leurs resolutions, cela sous la haute direction de saint Vincent de
Paul, qui lui donnait ses conseils.
Quand les Dames de la Charite eurent adopt6 les
enfants trouvis de la capitale, ce fut aux Filles de la
Charit6 qu'elles en confinrent le soin. Ce que cette
oeuvre demanda de patience et de courage a la superieure, Dieu seul le sait. Elle allait voir souvent ses
chers petits, veillait sur leur logement, leur nourriture, leur formation. En divers temps, de 1647 a 165?
surtout, les bienfaitrices de I'oeuvre se fatigubrent de
donner; alors se posaient de redoutables problemes :
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comment payer les nourrices, qui menagaient de rapporter leurs nourrissons? De quoi nourrir les centaines
d'enfants qui attendaient leur lait ou leur pain? Les
sceurs qu&taient et se privaient; Vincent assemblait
les dames pour implorer leur piti6. Les ressources
venaient; puis, apres quelque temps, c'6tait a recommencer. Que de soucis pour le cceur maternel de
Louise!
Elle avait aussi ses vieillards; ils etaient au nombre
de quarante, dans 1'hospice du Nom-de-J6sus, dont
elle tenait elle-m6me la comptabilite. Avec eux,
comme avec les enfants trouv6s, elle se montrait delicatement tendre, prenant part A leurs joies et compatissant a leurs peines, heureuse de pouvoir leur rendre
agr6ables les dernieres annees d'une vie qui s'6teignait.
On la voyait encore, mais plus rarement, dans la
prison oi les galriens attendaient le depart de la
chaine pour Marseille; ils y 6taient servis par deux ou
trois Filles de la Charit6, qui appr6taient la nourriture et s'occupaient du linge. Quelques mots d'encouragement, une visite dans les locaux oi les sceurs travaillaient, et elle se retirait.
Pendant les fl6aux publics, comme au temps de la
Fronde, des troupes de mendiants assi6geaient sa porte
pour avoir un morceau de pain; elle avait pitie de leur
misere et s'endettait au besoin pour ne pas les laisser
mourir de faim. Pendant des mois et des mois, elle
nourrit des milliers de malheureux.
Ainsi, la chariti de Louise n'exceptait aucune cat6gorie de pauvres; elle englobait dans un meme amour
l'enfant et le vieillard, 1'innocent et le criminel. C'etait
beaucoup pour une femme, mais, au-dessus d'elle, un
homme dirigeait, et cet homme s'appelait Vincent de
Paul.

-- 467 Entre les deux grands serviteurs de Dieu I'uniork
fut toujours parfaite. Ils se sentaient necessaires l'uik
a l'autre pour la continuation de I'oeuvre commune.
Aussi, les voyons-nous, A la moindre annonce d'une
maladie, ou meme d'une simple indisposition, multiplier les conseils de prudence et proposer le remede
qu'ils estiment le plus efficace pour obtenir la gue-

rison.
Louise 6tait tres fragile. Sa faible sante ne lui permettait ni de mener en tout la vie commune, ni de
s'habiller comme ses compagnes. Depuis l'annee 1637,.
elle ne se soutenait que par son 6nergie. t A la voir,
declarait Vincent de Paul, on dirait qu'elle sort du
tombeau, tant son corps est faible et son visage pale. ,
Les maladies succ6daient aux maladies. Le d6labrement de son estomac occasionnait de violents maux de
tkte et une repugnance extreme pour toute nourriture.
Une grave maladie la laissa, en 1657, dans un 6tat de
langueur dont elle ne se remit jamais. II lui faudra
se r6signer d6sormais a manquer souvent la messe du
matin et la sainte communion. Penible privation pour
son ame! Et en ces dernieres ann6es de son existence,
oii elle aurait eu tant besoin de consolation, Vincent
de Paul, malade lui-meme, fut retenu en chambre de
longs mois; d'oi impossibilit6 de le voir.
Souffrances morales, souffrances physiques, c'est
par 1l que Louise se pr6para patiemment
la mort.
Sur son lit d'agonie, un mot de son saint directeur
lui fut apporte : a Vous partez la premiere; si Diet
me pardonne mes p6ch6s, j'espire aller vous rejoindre
bient6t au ciel. n Elle partit, le I5 mars r66o, et, le
27 septembre suivant, Vincent de Paul la rejoignait au
sejour des elus. Apres avoir souffert et travaill&
ensemble, ils jouissent ensemble au sein de l'eternelle
charit6.

2. -

468 Ses reliques'

Longtemps avant sa mort, sainte Louise de Marillac pensait au lieu de sa sepulture. ( Je remets,
ecrit-elle dans son testament, date du iS decembre
1645, je remets et abandonne mon Ame de tout mon
coeur entre les mains de Dieu, son Createur et sa derniere fin, et laisse bien volontiers mon corps A la
terre, attendant sa resurrection. Pour le lieu de la
s6pulture, je le laisse entierement A la disposition de
la divine Providence, par la conduite de M. Vincent,
lequel je supplie se souvenir que je lui ai tbmoigne
avoir grand desir d'etre mise le long d'un mur, au bas
de l'Nglise Saint-Lazare (dans la petite cour qui parait
.
6
un cimetirre, y ayant &et trouv des os de morts> Ce
que je souhaite encore tant que je puis et ce que je
demande, pour l'amour de Dieu A sa charit ; le suppliant aussi qu'il soit mis au plus t6t au meme lieu,
contre le mur, une grande croix de bois, auquel soit
un crucifix, un 6criteau au pied, auquel soit cette
inscription : Spes unica; et cela aux d6pens du peu que
j'ai laiss6 et que Dieu m'a donnS pour executer ce
mien testament.
- Pour mes funerailles, je declare que je ne veux
pas qu'il y soit fait autre depense que celle qu'on a
faite pour nos sceurs d6funtes; et que, si quelqu'un
voulait &tre cause que l'on fit autrement, je crois des
maintenant qu'il n'aurait jamais eu aucune affection
pour moi; n'itant pas raisonnable que mon miserable
corps, qui a tant offense et tant fait offenser Dieu,
soit en nulle consideration. Et puis, ce serait me
i. LesAnnales ont djIl publi6 en 19og (p. 552-56r) un a Historique
sur les pr6cieux restes de Mile Le Gras ; ce premier travail aurait
pu ttre plus complet; c'est pourquoi nous le reprenons.
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declarer indigne de paraitre 6tre morte en vraie Sceur
de la CharitA et servante des memlres de JesusChrist, quoique naanmoins je ne m6rite pas cette
qualit6. ,
Vincent de Paul respecta les d6sirs de sa collaboratrice, sauf un. A la demande de M. de Lestocq,
cur6 de la paroisse, le corps de Louise de Marillac,
morte le lundi 15 mars 166o, fut enterre, le lendemain, dans I'eglise de Saint-Laurent, sous la chapelle de la Visitation, aujourd'hui chapelle SaintFrancois-de-Sales, oiuelle avait 1'habitude de prier.
Une croix portant la devise Spes unica fut pendue au
mur de la chapelle et une seconde, avec la meme inscription, plant6e pris de la s6pulture des soeurs, dans
le cimetiere exterieur.
(( Du tombeau de Louise, 6crivait Gobillon en 1676,
sort de temps en temps comme une douce vapeur, qui
ripand une odeur semblable a celle de la violette et
de l'iris, dont grand nombre de personnes peuvent
rendre t6moignage; et ce qui est de plus surprenant,
c'est que les Filles de la Charit6 qui viennent faire
leurs prieres sur son tombeau s'en retournent quelquefois si parfumees de cette odeur qu'elles la portent
avec elles aux sceurs malades dans l'infirmerie de la
maison. J'y pourrais ajouter le t6moignage de 1'exp&rience que j'en ai faite plusieurs fois, s'il 6tait de
quelque consideration en cette rencontre, etje pourrais
dire qu'apres avoir pris toutes les precautions possibles pour examiner si ce n'est point un effet de
quelque cause naturelle, je n'en ai pu decouvrir
aucune a laquelle on le puisse attribuer. n
Le corps de Louise resta vingt ans dans son cercueil en bois. En 1680, Michel Le Gras, alors Age de
soixante-sept ans, d'accord avec la superieure des
Filles de la Charite, demanda que les restes fussent
17
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deposes dans un cercueil en plomb. Mgr de Harlay,
archeveque de Paris, sollicit6 par 1'interm6diaire de
Mme de Miramion, donna son autorisation.
" Le 18 avril, mercredi de la semaine de la Passion;
a neuf heures du soir, dit le rapport,-on proc6da i
1'exhumation, en presence de M. le cure de SaintLaurent, de M. Gobillon, son neveu, de M. Jolly, de
Mme de Miramion et d'une des filles de la Commtnaut6, de Mile Le Gras, fille de mondit sieur Le Gtas,
des quatre officieres pour lors en charge... et enfin-de
quelques ouvriers comme plombiers et fossoyeurs. As.
os ayant 6tC retires les uns apris les autres, a la
reserve de quelques petits, qu'on ne put trouver,.
furent mis dans un drap, que l'on conserve avec respect dans cette maison, avec de la terre et quelque
bois du cercueil.
a Ce qui a paru remarquable, c'est qu'apres tait
d'annees les os se soient trouv6s tout entiers et d'uat
couleur un peu livide et rougektre, comime aussi de ce
qu'il ne sortait aucune mauvaise odeur de la fosse,
contre l'ordinaire de ce qui arrive aux autres ouvertures de terre, dans l'gl.ise de Saint-Laurent, aiasi
qu'en firent la remarque les' fossoyeurs de ladite
paroisse.
, Environ minuit, tous les ossements furent remis
dans un autre drap, que donna Mine de Miramion;
et elle-m6me arrangea tons les os dans le cercueil de
plomb. Et apres une courte priere pour les d6funts,
que fit M. le curd de Saint-Laurent, tous ceux qui
etaient presents jethrent de l'eau b6nite et on ferma
le cercueil, sur lequel fut pose6 une plaque, qui costient ces paroles:: Damoiselle Louise de Mariilac, veuve
de feu Monsieur Le Gras, secretairede Ia reine Marie de
Midicis, fondatrice et premikre suplrieure des Filles de
la Chariti,dicddle IeI5 mars 1660, dgie de 68 ans.
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II est a remarquer que le graveur ne mit pas les
paroles a servanlw des fauvres malades ), a cause que la
chose pressait et qu'on appr6hendait qu'en attendant
au lendemain, la chose ne vint h eclater.
( Les plombiers, apres avoir soude entiEremnent le
cercueil, le remirent dans la fosse et aux mdmes
lieux que les s av.aiest it 6 tir~s, et la tombe qui y 6tait
fut uussi ,pose comme elle &taitauparavao.t. )
Entre 1'6glise Saint-Laurent et la Maison-Mbre, il
n'y avait pas gralide distance; pour e .coeur des sceurs,
toutefois, c'atait bien loin. Elles avaient une chapelle; pourquoi les reates de Jleur Hltre a'y seraientils pas transf6rhs ? L'archevkque de Paris, Christopbe
de Baumont, se montra favorable, toft en exigeant ,e
coseatement de M. de Bras, Sup6rieur g6nrxal, at
d'Alexandre-Fran.ois Cottexel, c.ure de la paroisse.
M. de Bras 6tait .gagn6 d'avance au .disir des seurs.
Le cure srsista: il s'agissait.d'un tr6sor qui lai appartenait, Les sceurs demandreot l'appui de la reine par
une de ses dames d'hooaeur, Ma.e de Noaill.es,
duchesse de Villars. LMalgreles,d.iaarches ,xiiter6es de
. :Cotcette insigue bienfaitrice de la Communvaut 6 ,
tcre renou.ela son refus pendant deux ans. Il c6da fialejment, mais posa pes conditions, auxquel-les la supkrieur.e et .ses officieres souucriMirent en c.es termes
.a riS'il arrivait que Dieu, maoifestant la saintetO de

sa fi1dle Servante, permettait ,qu'elle fJt xecoinue
par l'Eglie, les fetes s'en c.6!rerjient 4 la paroise
Saint-Laurent;
.( 2* On ferait present A. ladiAe ,paroisse d'un ,osement insigne;
( 30 Notte chapelle, qui no.us est particuliire,,ae
deviendra point publique; on o'y recevra ,ni xrtribWtions de messes, ni offrandes, ai ,lumiaires, .ai.s le
tout sera renvoyi 4ala pAErisse;
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« 4° En bonnes paroissiennes, suivant notre esprit
et notre Institut, la Communaute sera toujours assidue, comme elle l'a toujours &t6, aux offices divins
de la paroisse;
if 50 Nous continuerons toujours de meme, avec zele,
charit6 et fidelit6, le service des pauvres de la
paroisse et l'instruction des jeunes filles, et logerons, comme par le passe, les sceurs destin6es a ces
differentes fonctions. w
Le consentement du cur6 obtenu, la duchesse de
Villars fut invit6e a la c6r6monie par la Mere Bonnejoye. Elle repondit le 2 novembre 1755 : t Comme je
desire extremement ne pas manquer a la c6r6monie,
je vous prie d'engager M. le cure de la remettre apres
la Saint-Martin. Madame la dauphine est sur le point
d'accoucher et, dans cette incertitude, je ne peux
m'absenter, 6tant oblig6e de me trouver a ses couches.
Elle sera surement accouch6e a la Saint-Martin et je
serai libre le jour que M. le cure choisira et que vous
aurez la bont6 de me mander. »
A l'heureuse nouvelle de la naissance, la Mere
Bonnejoye 6crivit i la duchesse : ( M. le cur6 est a vos
ordres. Cependant, sur les instances que nous lui
avons faites de dire a peu pres le jour oui il serait plus
libre pour executer la translation de notre Mere, il en
a d6signe deux: le premier serait vendredi prochain,
jour de la Pr6sentation de la tres sainte Vierge, jour
de singuliere devotion pour la Communaut6, jour enfin
de la consecration de notre chapelle; le second, en
cas que le premier ne vous ffit pas commode, serait
pour le lundi suivant. S'il se trouve quelque obstacle,
nous remettrons la c6ermonie. Vous serez toujours la
maitresse, Madame, et rien ne nous sera plus agr6able
que de nous conformer i vos d6sirs. Vous remplissez
tous ceux de notre Communaut et les miens en par-
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ticulier en l'honorant de votre pr6sence dans la cerimonie qui lui est si chore. On souhaiterait qu'il fit
possible de la commencer A quatre heures apres midi. ,
Le 24 novembre fut choisi. u II avait &tC r6glA,
annon<a la Mere Bonnejoye a toute sa Communaute,
que cette c6r6monie, sans etre d6robee A la connaissance du public, se ferait neanmoins sans bruit et
sans 6clat. Sur les trois heures apres midi, Mme la
duchesse de Villars, qui, par pi6t6, a bien voulu
assister A tout, se rendit chez M. le cure. Nous eimes
1'honneur de l'y accompagner. M. Debras, notre tres
honor6 Pere; M. Jacquier, notre directeur, et quelques
autres Messieurs de la Mission s'y trouverent pareillement. On proc6da a l'ouverture du tombeau, aprts
s'etre assur6 par la lecture de l'6pitaphe qui est sur la
tombe. On fouilla d'abord les terres A c6t6 du cercueil, ce qui augmenta un peu le travail, mais bientbt
le cercueil fut en 6tat de paraitre. On le trouva tel
qu'il avait 6t& d6pos6, sans que le temps, ni que la
pesanteur des terres lui eussent caus6 la moindre alt6ration. On le retira et, apres s'etre de nouveau assure
par l'inscription posse sur la plaque de cuivre... que
c'6tait le cercueil de notre Ve6nrable Mere, chacun
donna des marques de son respect et de sa pi6t6, et
on le renferma dans une nouvelle biere de bois fermant A clef. On le monta ensuite sur un petit char
couvert de noir et on se mit en marche, selon l'ordre
qui suit: M. le cur6, en surplis et avec 1'6tole, pr6cedait dans le carrosse, avec M. Debras, notre trbs
honor6 P&re, et M. Jacquier, notre directeur. Le char
marchait ensuite, entour6 de quatre flambeaux allum6s;
venait apres le carrosse de Mme la Duchesse avec
quelques-unes de nos sceurs. Quand on fut pros de se
mettre en marche, plusieurs de Messieurs du clerg6
de Saint-Laurent et Messieurs les missionnaires qui
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lI'exhumation devancerent pour

se trouver a la Communaut

a, I'arriv6e du convoi. La

plus grande partie de la Conmaunaute 4tait rangee sur
deux lignes, depuis la porte de la chapelle, chacune
un cierge a la main. II y avait a la tote une croix avec

un clerg6 suffisant 4n surplis... Le pieux cortege
arriva i la Communaute sur les cinq beures trois
quarts. Des que le precieux d6p6t fut descendu, on
le conduisit decemment et dUvotement a la cbapele,
oii, apres les prieres de l'Fglise, on le mit dans le
caveau pr6pare a cet effet. Apr4s le clerg6, toute la
Communaut6 fut en rang jeter de 1'eau bea.ite. Cepeadant, on lut A haute voix I'acte qui avait 0t6 dresse, et,
outre les timoins qui y soot nommis, plusieurs autres
des assistants, par pi6te et par devotion, ont voolu le
confirmer par leur signature,
<II y a sur le caveau use tombe de inarbre noir avae
cette 6pitaphe: Ci-git Dame Louise de Marillac, Veuve
de M. Le Gras, secrtdaire des Commaxdements de .la
Reine Mwie e Midicis; fondaIrice et premiere Supýrieure des Filles de la CharitW, servantes des puvres
de la Visiation, dans
malades, inkumre en la chapellee
l'rglise paroissiale de.Saint-Lawret, le 17 mars 166o,
et transportiedans ceitte chapelle pour la ronsolation de
la Compagnie le 24 novembre x 7 55. Vraie Mere des
pauvres, modele de lteuts les vertus, digne du refes
eernel. Puissent ses cendres respectabls., rappelant sa
chariti, exciter sox espit ! ,»
~rs
Quand, vers la fin du dix-huiti~,m siecle, It so

quittjrent leur Maisoau-MBre, chass6es par Ia R.~plution, elles y laissrent LJs precieuses rFliques, wias
sans les perdre de vue. La chapelle ,ut veadue et,
i la d6molition. A cette noubient6t apres, commsaea
velle, la sctur Fraunoise Wille, .dl46guie par la Miert
Deleau, achcta, pour 60 libvres, le cercueik et so con-
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tenu. Les restes furent deposes au 91 de la rue et faubourg Saint-Martin, dans la cave d'une maison habitue
par deux Filles de la Charite. La presence d'un cercueil en plomb dans une maison particuli6re 6tant
tres compromettante, on le remplaca par une caisse
rev6tue interieurement de plomb.
Les restes furent transf6r6s du premier cercueil
dans le second le io octobre 1797, en presence
de Jacques-Andre Emery, vicaire general, et d'une
quinzaine de Filles de la Charlte. t Ont comparu
devant nous, dit le procks-verbal, Barbe Caillet, Fille
de la Charite, superieure de I'hospice du Nom-deJesus, a laquelle le saint corps a 6t6 imm6diatement
remis, au sortir du caveau, et qui Pa accompagne,
port6 par quatre hommes, jusqu'au lieu de son domicile, et Marguerite Francois avec Marie-Francoise
Wille, toutes deux Filles de la Charit6, qui l'ont requ
et gard6. Ensuite, en leur presence et en presence
aussi de Claire Massal, superieure de la maison des
Filles de la Charite de Saint-Sulpice, et de GilletteJulienne Ricour, I'une des maitresses des novices de
la m6me Congregation, ayant fait ouvrir ledit cercueil..., nous avons trouv6 les restes d'un corps humain,
c'est-i-dire des os qui, pour la couleur, se rapportent
a ceux d6sign6s dans la meme histoire, avec une certaine quantit6 de poussiere, que nous avons jug6e 6tre
les chairs consum6es de ce corps. A l'instant, nous avons
ramasse le tout, avec le plus grand soin, de notre
propre main, et plac6 la poussiere dans un vase et les
os dans un drap blanc avec les precautions convenables
pour ne pas les froisser. Puis 6tant montis en voiture
en compagnie de sieur Montaignes, de Claire Massal
et de Gillelte-Julienne Ricour, dbjA nommes, nous
nous sommes rendus, en faisant des prinres, a une
maison, rue des Masons-Sorbonne (aujourd'hui rue
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Champollion), n° 455, oi, sous les yeux des memes
personnes et de Marie-Antoinette Deleau, sup6rieure
g6nerale; de Marie-Francoise Wille (suivent les noms
de huit autres Filles de la Charit6), qui habitent cette
meme maison, Marie-Francoise Wille except6e, apres
les prieres convenables, nous avons respectueusement
d6pos6 dans la susdite caisse fermant a clef et au
milieu d'une quantit6 de coton suffisante pour empecher le froissement en cas de transport, les os bien
ranges et les cendres renferm6es dans une boite de
fer-blanc; lesquels os et lesquelles cendres nous
estimons etre, sans aucun doute, les restes pr6cieux
de la ven6rable fondatrice de la Congregation des
Filles de la Charite, reservant neanmoins une partie
des moindres os et des cendres, que nous avons mis
dans des boites bien et dfment scelles... pour en faire
des distributions avec authentique en bonne forme. ,
Les reliques de la fondatrice ne devaient rester que
cinq ans dans leur nouvelle demeure. Elles suivirent
les seurs au 746 (aujourd'hui n* i1) de la rue du
Vieux-Colombier. M. Placiard, second directeur, Th6Srse Fernal et Jeanne-Perrine Deniau, secr6taires de
la Communaut6, allerent les chercher le 4 mai 1802.
Apres avoir v6rifi6 l'authenticit6 de la caisse et de
son contenu par la comparaison avec la caisse d6crite
dans le proces-verbal du io octobre 1797, et I'intFgrit6 des cachets, M. Placiard donna l'ordre du d6part.
Les soeurs attendaient A la porte de la rue du VieuxColombier, tenant chacune un cierge allum6 a la main.
Les porteurs deposbrent leur fardeau sur la marche
qui s6parait le chceur des sceurs de la nef ; puis, apres
une priire, ils le montirent au premier 6tage, p6n&trerent dans I'infarmerie pour permettre a une malade,
sceur Francoise Cabassou, de prier devant ces restes
vener6s, puis le porthrent au second, au-dessus de la
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chapelle, pour le d6poser d6finitivement dans la salle
des retraites. Encore une courte priere, quelques
mots de M. Placiard, et 1'on se s6para.
Le soir du 28 juin de l'annee 1815, les allies s'emparerent de la ville de Saint-Denis, oi se trouvait la
maison d'6ducation de la Legion d'honneur. Les
demoiselles s'enfuirent a Paris. Le gouvernement,
pris au d6pourvu, pria les Filles de la Charit6 de c6der
leur maison et de se r6fugier au 132 (aujourd'hui 140)
de la rue du Bac, qui leur 6tait destin6 depuis deux
ans et dont elles comptaient prendre possession A la
fin des travaux d'aminagement.
Le lendemain matin, A dix heures, sur des bruits
alarmants, sceur Gaubert ordonna de descendre le
precieux dep6t et de le porter en fiacre jusqu'a la rue
du Bac; elle-meme l'accompagna, tremblante de peur
et un crucifix A la main.
A la salle des retraites, ou elle fut deposee, la caisse
semblait trop abandonnee; M. Boujard estima que la
chapelle lui convenait mieux. II fit creuser un caveau
sous la nef, pros des marches du sanctuaire, et y
transf6ra les restes de Louise, le 5 novembre 1824,
en presence d'un grand nombre de missionnaires et
de sceurs.
On laissa sur la caisse le drap de soie qui ia couvrait. Une pierre de marbre noir sur laquelle 6tait
grav6e 1'6pitaphe ancienne, complt6ee par les dates
des dernieres translations, ferma l'ouverture du caveau.
Et ce fut pour longtemps, car le sikcle se termina
sans que se fit pr6sentee l'occasion de la soulever.
Le jour vint enfin oix fut constitu6e une commission
eccl6siastique pour informer sur les vertus et les
miracles de Louise de Marillac et constater qu'on ne
lui avait rendu aucun culte illicite. II fallut done proceder A la reconnaissance des restes.
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Mgr Arsine Legoux, president du tribunal, se
transporta a cet effet an 140 de la rue du Bac, les 27
et 29 mars 1905, et observa toutes les formalites juridiques requises : audition des t6moins, exhumation,
examen des cachets et des inscriptions, d6nombrement
des ossements, remise en 6tat, etc. Les midecins trouverent, outre des objets dont la presence les 4toona:
i° Le crane entier avec les deux maxillaires sans
dents;
20 L'os hyoide;
3' La colonne vertdbrale, composee de 7 verte•res
cervicales, 9 vertebres dorsales et 4 vertbres lombaires;
4" Les 2 os iliaques, auxquels manquaient l'ipine
ant&rieure et superieure droite; et le sacrum, priv6
d'un arc inf&rieur droit et du coccyx;
50 Le sternum en 2 fragments sans l'appendice
xyphoide, 21 c6tes et 7 fragments;
6' Les 2 clavicules, les 2 omoplates, sans le tiers
inf6rieur de droite et le tiers infero-externe de
gauche, les 2 humerus, les 2 cubitus et les 2 radius.
Des os de la main il ne restait plus que le m6tacarpien
d'un des pouces;
7° Les 2 f6murs entiers, les 2 rotules, les 2 tibias at

les 2 p6ron6s; 2 calcameums, 2 astragales, 2 scaphoides, 2 grands cun6iformes, I petit cun6iforme et
4 m6tataidiens.
Le 6 avril 1920, nouvelle ouvexture du caveau, sons
la presidence du cardinal Amette.; c'6tait a la veille
de la beatification. II s'agissait, cette fois, d'extraire
un certain nombre d'ossements pour les distribuer
comme reliques.
Leur travail termin6, les chirurgieas signErent le
proces-verbal qui suit : (Le crane, la cokmnne vert6.brale, les 2 hum6rus, les 2 radius, .les 2 cubitus, le
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bassin, les 2 femurs et les 2 tibias forment le squelette
qui sera expose a la veneration des fideles. Les

autres parties du squelette (c6tes, omoplates, clavicules, peron6s, rotules et os divers 6num6ris plus haut,
os hyoide et os du pied incomplets) ont 6tC distraites
pour Rome, pour Son kminence le cardinal et pour les
Filles de la CharitC, qui en feront des reliquaires.
Nous venons de reconstituer, avec du fil d'argent,.de
la ouate et des bandes, ce squelette, qui doit etre
expose dans la chapelle des Filles de la Charit6. Nous
avons attache le corps avec des bandelettes de couleur
blanche, en laissant les bras libres pour permettre
d'habiller facilement Ie squelette. Tous les os sont
reconverts de bandes et d'un maillot en soie blanche,
a 1'exception de la face, que nous avons laissee
dcouverte. Y
Le 22 juin suivant, le squelette, ainsi constitue et

vttu de beaux habits de soie, la tete recouverte d'un
masque en cire et les mains remplacses par des mains
de mime matiere, fut plac6 sons l'autel dedi6 a la
sainte. II y est encore aujourd'hui I'objet de la ven6ration des fiddles.
3. -

Ses

icrits

Les 6crits de Louise de Marillac, pieusement
recueillis par ses filles, sont contenus en deux volumes
autographies, dont l'un porte en sous-titre : Lettres,
et I'autre : Pensdes. Sons cette denomination Pensies,
on entend des meditations, des prieres, des reglements, des avis aux seurs partant en voyage, de la
comptabilit6, les interventions de Louise pendant les
conferences et dans les conseils, son testament et des
notes de diverse nature.
Parmi les 654 lettres qui sont reproduites, i85 ont
saint Vincent de Paul comme destinataire, 353 des
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Filles de la Charit6, 82 l'abbi de Vaux, 16 M. Portail,
pretre de la Mission, 16 divers personnages.
Il est difficile aujourd'hui de se procurer cette idition autographi6e. Quatre volumes, publiCs en 1886,
sous le titre : Louise de Marillac, veuve de M. Le Gras.
Sa vie, ses versus, son esprit, nous consolent de cette

difficult6, car, sous un petit format commode, ils nous
donnent, apres la vie de la sainte par Gobillon, le
texte des Pensies et de 359 lettres.
D'autres ouvrages reproduisent en partie les 6crits
ou les paroles de la nouvelle sainte. A la suite de sa
biographie, Gobillon riserve 145 pages a la publication des , Pens6es de Mile Le Gras, recueillies de ses
meditations et de ses conferences ,. Dans une seconde
edition, Collet ajoute les ( Pensbes de la retraite
du mois de fevrier I655 -. Les huit premiers tomes
des CEuvres de saint Vincent de Paul contiennent

191 lettres de Louise de Marillac a son saint directeur.
Dans les tomes 9, to et 13 sont ins&eres A leur place
ses paroles pendant les conferences et les conseils.
Signalons enfin un opuscule de M. Coste, 6ditA chez
Mignard en 1924: La Bienkeureuse Louise de Marillac.
Glanes spirituelles.

Plusieurs maisons de Soeurs possedent des lettres
autographes de sainte Louise, dont plusieurs sont
inedites. Pourquoi ne les signaleraient-elles pas, ou,
mieux encore, pourquoi n'en enverraient-elles pas la
photographie? On pourrait ainsi completer le recueil
djej existant et, par la meme occasion, le remanier,
donnant aux lettres leur veritable place chronologique.

4. -

Les
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fites de canonisation L

Comme un astre de premiere grandeur, rayonnante
sous l'aureole des saints, elle a brill, au matin du
11 mars 1934, au firmament de I'Eglise, la nouvelle
sainte de chez nous, Louise de Marillac. En cette fin de
l'Ann6e sainte, elle a paru comme un des plus beaux
t6moignages de la R6demption, cette Ame toute oraison et toute action, initiatrice hardie de toutes les
oeuvres charitables qui ont fleuri en notre dix-neuvirme siecle, disciple humble et incomparable de notre
grand saint Vincent de Paul.
Quel triomphe semblable au sien, lorsqu'on pense
que derriere cette pacifique arm6e de blanches cornettes, ses filles, toute une autre arm6e de mis&reux,
de pauvres, d'orphelins, de malades, d'enfants et de
vieillards, vivant a leur ombre, ont joint les mains,
en ce 11 mars, pour prier la nouvelle sainte, pour
exalter, chacun a sa maIiiire, celle qui, il y a trois
siccles, a pens6 k eux et travaill pour eux !
La nuit enveloppe d6jIla Ville Eternelle lorsque
le Credo jaillit de tous les cceurs, le long du train bleu
parti de Paris le 8 mars, rejoint par le train blanc
quittant Marseille quelques heures plus tard sous les
auspices de 1'Action catholique et de son secretariat
des pelerinages. Une organisation parfaite a pr6vu
les moindres d6tails de ces huit jours qui r6servent
tant de joies aux arrivants.
Coup d'ceil peu banal, en v6rite, que celui de la gare
de Rome en cette soiree du 9 mars! Plusieurs centaines de cornettes mettent sous le grand hall noirci
une note de blancheur joyeuse. A leur ombre, des
s. Nous n'entrcprendions pas de raconter ici I'historique de la Cause
de sainte Louise en general, parce que cc sujet a etC amplement et fort

bien traite par M. Parrang dans les Annales de g1o2,p. 774-787.
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centaines de b6rets blancs qui s'agitent gaiement : ce
sont les Louise de Marillac, cette elite de jeunes
filles qui consacrent leurs loisirs aux vieillardspauvres

et d6laiss6s, sous le patronage de la sainte de demain
dont elles aiment

a se dire lesa petites-filles ».

Un quart d'heure plus tard, c'est le train jaune des
Dames de la Charite qui stoppe A son tout. Louise de
Marillac n'est-elle pas leur module? Sous la prudente
direction de saint Vincent, elle a et6 la pierre pr6-

cieuse et fondamentale de cette grande organisation
qui couvre le monde entier de son r6seau bienfaisant.
Aussi, nos Dames de Charite de France auront-elles
la joie de rencontrer a Rome des d~~lguees de nombreux pays etrangers, sans compter des milliers de
dames italiennes, venant affrmer que, sous le patronage de saint Vincent de Paul, elles veulent marcher
dans le glorieux sillage de celle qui fut la toute premiere Dame de la Charit6 et en r6alisa si admirablement l'id6al.
Le but du voyage ARome est 6videmment la journie de la Canonisation; mais, par une heureuse coincidence, l'Ann6e sainte n'est'pas termin6e, et la grice
insigne du Jubil6 va s'ajouter a tant d'autres, constituant pour les pelerins I'une des fins du phlerinage.
La premiere journ&e du samedi est done consacree
aux visites des quatre basiliques majeures, out, par
milliers et par iillierg, les pelerins continuent a faire
monter, dans toutes les langues, leurs prieres et leurs
chants. Tandisqueles Dames de la Charitgse r6unissent
a Sainte-Marie-Majeure, sous la conduite de deux
missionnaires lazaristesi Filles de la Charite et jeunes
filles commencent pal itne messe jubilaire leur premiere station A Saint-Pierre, dont 1'immense transept
est tout fr6missant de cornettes et de b&rets blancs.
Rien d'6motionnant et de profond6ment 6difiant aussi
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comme le long cortege.qui s'organise ensuite ; en
t&te, la croix noire renise la Porte Sainte avec les
fambeaux de cire jaune, entrainant dans son sillage
vers les autels du Saint-Sacrement, de la SainteVierge, de la Croix et de la Confession, -pour la r6citation en commun des oraisons prescrites. Journ6e de
pribres, tout impr6gn6e de recueillement et des saintes
joies jubilaires; journ6e pr6parant admirablement les
ames aux profondes 6motions de demain.
Demain ! 11 arrive enfn, le jour tant d6sir6 ! Le
gros bourdon de Saint-Pierre l'annonce dija a toute
la chrCtient6 de sa voix puissante, qui eveille toutes
les cloches de la Ville Eternelle.
Laetatus sit in his quae dicta suat miki : in domus
Domini ibimus. J e me suis r6joui de la parole qui a
t6d4ite : Nous irons dans la maison du Seigneur. ,
L'Introit de la messe de -ce dimanche Laetare
n'est-il pas comme I'hymne de joie intime qui monte
ce matin du cceur de toutes les Filles de la Charit ?
Des sept heures, elles forment une immense couronne
de puret6 autour de la Confession de Saint-Pierre,
sous 1'immortelle coupole de Michel-Ange. Nous
irons dans la maison du Seigneur. Elles y sont venues,
et de Perse et de Chine, -et de l'Orient et des deux
Am6riques, et de tous les points de l'Europe aussi,
vers cette ( maison du Seigneur )) par excellence, oa
le Vicaire de JesusuChrist va d6cerner a leur mere et
fondatrice les supremes honneurs de l'glise. Petite
d6l6gatiQn, en v6rit6, -si 1'on pense aux milliers de
celles qui, ce matin, comme a l'ordinaire, iront.aussi
( dans la maison.du Seigneur ), mansarde -du pauvre,
salle d'h6pital, jardin -d'enfants, cellule d'alien6s,
case -de UlIpreux, .continuer d'accomplir simplement
leur devoir de Filleslde la Charite. Qu'importe? Pour
toutes, ce-sera ,( le jour que le Seigneur a fait ,, le
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jour de l'all1gresse intime, r6percut6e dans leurs
quatre mille maisons du monde, tout comme les
clochers de la Ville aux Sept Collines faisaient echo
hier soir au bourdon de Saint-Pierre.
Des six heures et demie, la basilique a ouvert ses
portes a la foule. Au dehors, surmontant le portique,
un splendide tableau attire les regards: c'est une
apotheose de la sainte de la Charit6. Au dedans, les
fastes des jours solennels ont 6t6 d6ploy6s: draperies
rouge et or enveloppant les immenses piliers, flots de
lumiere 6lectrique qui ruisselleront tout a l'heure
de centaines de lustres dont les guirlandes s'echelonnent jusqu'aux plus hautes voites. A droite et a
gauche de la Confession, deux representations des
miracles dont l'examen a servi le procks de canonination : Soeur Th6rese Darracq, de la maison de la
rue Gassendi, a Paris, gu6rie instantanbment en 1920
du mal de Pott avec m6ningite tuberculeuse; Soeur
VCronique Hocevar, Fille de la CharitC elle aussi,
gurie un an plus t6t, dans sa maison de Yougoslavie,
d'une affection cardiaque qui l'avait fait abandonner
de tous les medecins. Les deux miraculees sont la,
pleines de sant6, ayant interrompu leur vie de d6vouement incessant aux pauvres, pour venir remercier
au jour de son triomphe celle a qui elles doivent leur
miraculeuse guerison.,
Dans les tribunes d'honneur ont pris place a leur
tour : S. A. le prince Chigi; M. Charles Roux, ambassadeur de France; les ambassadeurs de Belgique, de
Pologne et du Chili; les ministres de Nicaragua,
Bavibre, San-Marino, Tch6coslovaquie, Autriche,
Honduras, Portugal et Grande-Bretagne; les charges
d'affaires d'Espagne, de Lithuanie et d'Irlande; le
gouverneur et le conseiller gen6ral de la Cit6 du
Vatican et les dignitaires de l'Ordre de Malte. On y
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remarque encore les parents de Sa Saintet6 et une
quarantaine de membres des families de Marillac et
Le Gras.
Les autres tribunes sont combles. On parle de deux
cents Pretres de la Mission. Leur Superieur g6enraI,
M. Souvay, qui fait partie du cortege papal, viendra
prendre place a la tribune de la postulation avec ses
assistants, dont M. Cazot, directeur des Filles de la
Charit6, et M. Scognamillo, Postulateur de la Cause.
Aupres d'eux seront la Mere Lebrun, Superieure
g6nerale, entour6e de son assistante et de visitatrices des Filles de la Charit6 de France et de l'6tranger.
Le vaste transept de gauche a kt6 reservi aux Dames
de la Charit6, que l'on dit au moins quatre mille, parmi
lesquelles la marquise de Solages, pr6sidente generale
de Paris; la duchesse Caffarelli, prisidente g6n6rale
des sections d'Italie. De l'autre c6t6, ce sbnt leschores
petites Louise de Marillac, espoir de 1'avenir et consolation du present. A une place d'honneur encore,
- delicate attention! - une centaine de pauvres sur
lesquels le regard 6mu de la nouvelle sainte se reposera plus complaisamment que sur les splendeurs
diployees en son honneur.
A sept heures quarante-cinq, dans les salles du
Vatican, la c6remonie commence. En ce dimanche de
Laeiare, oi la sainte Eglise commande a ses enfants
de se r6jouir avec Jerusalem, Sa Saintet6 prend I'6tole
de couleur rose, le grand manteau papal et la mitre
pour se rendre a la chapelle Sixtine, aux abords de
laquelle le cortege va se former. Cortege incomparable
oh se melent toutes les splendeurs et toutes les diversit6s de plusieurs siecles d'histoire de l'glise: ordres
mendiants et ordres monastiques, chanoines r6guliers
et clerg6 seculier de Rome avec leurs etendards respec-
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tifs, chapitres des basiliques mineures et patriarcales ,avec lears chapelles musicales particulierqs.
Apres le clerg6, oh le diocese de Paris est reprisent6
par Mgr Courbe, secretaire g6a6tal ide. IAction catholique francaise; Mgr Flaus, superieur des chapelains
de Montmartre; M. Boisard, vice-superieur g6neral
de Saint-S.lpice; M. le cbanoine Lenert, c.ure de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet; M. le obanoine Serpette, cure de Saint-Lamrent, etc., viennent les consulteurs, les of fciers et les prlats de la Sacr6e Coag&gation des Rites, les .pretres et s•ainacistes de la
Congregation de la Mission pric6dant imm6diatement l'6tendard de la sainte.
L'6tendard de la sainte! II remplace,A la cauonisation, le tableau qui, pour la beatificatiou, apparait dans
la Gloire du Bernin. U.ue salve d'applaudissements
eclate a son .entr6edans la basilique. On croit Fl'arriv6e du Pape! Non, non, c'est sakute 'Louise, repc~sent6e dans u. des services de charit6 qui lui fut le
:plus cher : son accueil maternel aux pauvres petits
enfants trotavs. Avec,la peinture qui orne la loggia
extkrieure de Saint-.Pierre, ces deux toiles .6unissent
en une synthae touchaate les principales activit6s oh
sa lumineuse ( intelligence du pauvre, s'est si efficacement .dploy6e. Trois sijcles .avant :-'organisation
de ce qu',in .appelle .aujouRd'hui l'Assistance sociale,
saint 'incent de Paul et sa grande mauleen avaient
dbjA pose toutes les bases, avec, cornme pi.vot central,
lavisite ddosicile. 1ardiesse·des saints L.Aler trouver
le pauvre chez lui, dans sa chaumnibe, ou sa mansarde,
surle champ de bataille Qou dans..ne iniecte prison!
Quant aux petits .tres
aandhsaonns, ils seraient
r.cueillis par Louise pour trie cosfirs A ila tendre
sqhlicitude de ses fills. La:Faace sait tout cala.et se
le rappelle. Aussi, les longs ;fr6•aissemeats .d'eathou-
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phlerins venus du beau pays de France! Ils ont reconnu
la noble femme accueillant les chers petits de la main
de saint Vincent, de celui que le professeur Devraigne
saluait recemment, au cours d'une de ses conferences
a Paris, du titre d'inventeur de la Pu6riculture. Oui,
c'est bien la noble fille des Marillac qui nous est offerte
en module dans le sanctifiant exercice des ceuvres de
chariti de tous les temps.
Cependant, un tiers a peine du cortege a dffil6.
Voici maintenant la chapelle pontificale, les massiers,
les chapelains, les avocats consistoriaux en velours
noir, les cambriers en rouge vif. Apres la croix papale,
l'encensoir et les grands chandeliers, viennent les
pinitenciers, les abb6s g&neraux, les &v6ques et archeveques, les primats et les patriarches, enfin les cardinaux en dalmatiques et chasubles de soie rose et
mitres blanches.
On a reconnu dans le cortege Mgr Durou, archeveque de Guat6mala, de la Congr6gation de la Mission;
Mgr Sim6one, 6evque de Frijus; Mgr Rodier, 6evque
d'Ajaccio; Mgr Dutoit, 6veque d'Arras; Mgr Courcoux, 6veque d'Orlans; Mgr de Llobet, archevaque
d'Avignon; S. Em. le cardinal Lienart, kveque de
Lille. En vain les Parisiens cherchent-ils leur v6ndr6
cardinal, venu tout expres a Rome cependant, etqu'une
malencontreuse angine a surpris a son arrivde. C'est
la pointe bien sentie du sacrifice mise dans ce beau
tableau de consolations par celle qui alai toujours a
Dieu , par la croin ,.

Etaient presents Leurs Em. Laureati, Verde, Granito di Belinonte, Lega, Gasparri, Bisletti, Capostoli,
LUpicicr, Pacelli, Lavitrano, Serafini, etc. A l'entritr
du Souverain Pontife, de l'immense foule monte une
acclamation enthousiaste, tandis que s'6•ve le Tu es
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Petrus et que les trompettes d'argent sonnent une
marche triomphale. Comme port6 par les c<vivats ,,,
Pie XI est arrive devant l'autel papal; ii descend de
la sedia et s'agenouille avant la cer6monie preliminaire de l'Ob6dience. L'acte de la canonisation va
commencer.
Le cardinal Laurenti, pr6fet de la Sacree Congregation des Rites, s'approche du tr6ne papal et adresse
au Souverain Pontife la premiere requ&te, suivie, a sa
demande, du chant des litanies des Saints. Seconde
insistance, plus pressante, instantius.Le Pape r6pond
qu'il faut implorer encore l'assistance du Saint-Esprit
et il entonne le Veni Creator. Une troisieme fois, le
cardinal Laurenti presente sa requ&te, instantissime.
A cet appel, Mgr Bacci r6pond : c Levez-vous tous;
Pierre lui-meme, vivant dans son successeur, va parler.
Nous souvenant des promesses de Jesus-Christ, qui ne
peuvent tromper, 6coutez avec v6neration son oracle
infaillible. n
A ces mots, le Pape assis sur sa chaire, en qualit6
de docteur et de chef de l'Eglise universelle, prononce la solennelle sentence :
a En l'honneur de la sainte et indivisible Trinit6,
pour l'exaltation de la foi catholique et pour l'accroissement de la religion chr6tienne, par l'autorit6 de
Notre-Seigneur Jesus-Christ, des Bienheureux ap6tres
Pierre et Paul et la N6tre; apres une mere d6lhbration et ayant souvent implore le secours divin, de
l'avis de nos v6enrables Freres les cardinaux de la
sainte Eglise Romaine, les patriarches et 6evques
presents dans la.ville, Nous d6cr6tons et d6finissons
Sainte, et Nous inscrivons au catalogue des Saints, la
Bienheureuse Louise de Marillac, veuve Le Gras, statuant que sa memoire devra etre pieusement c6elbree
au titre des Saintes Femmes, chaque annee, au
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jour de sa naissance au ciel, a savoir le 15 mars.
Au nom du PNre et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen! ,
L'avocat consistorial supplie Sa Saintet6 de faire
dresser la bulle offcielle de la canonisation, puis le
Pape entonne le Te Deum, les trompettes d'argent
retentissent, le bourdon de Saint-Pierre s'6branle,
iveillant le carillon des trois cents 6glises de Rome.
Au fort Saint-Ange, le canon tonne.
<<Sainte Louise, priez pour nous ,, chante le cardinal-diacre.
Ain que nous soyons faits dignes des promesses
Af
de J6sus-Christ n, r6pond l'assistance, tandis que le
Saint-Pere, apris avoir r6cite l'oraison de la sainte,
prononce 1'hom6~ie que la liturgie de Careme place a
cet instant de la c6remonie.
Nous ne dirons pas ici les admirables rites liturgiques de la messe papale, qui laisse une inoubliable
impression dans l'me de ceux qui ont entrevu l'Hostie
sainte 6levee entre les mains du Saint-Pere, au-dessus
de cinquante mille tetes inclin6es, A I'heure solennelle de 1'Il6vation. L'lIe missa est est chant, vers
midi et demi; le cortege processionnel se reforme,
tandis que le Pape, remont6 sur la sedia, encadri des
flabelli, s'achemine lentement vers le palais du Vatican, au milieu des acclamations de la foule enthonsiaste.
Trois jours consacr6s a honorer la nouvelle sainte
devaient suivre, A Rome m&me, sa canonisation.
L'6glise de Saint-Andre della Valle avait Wt6 choisie,
a cause de sa vaste enceinte. Tout contribuait a y
exciter la pi6t6 des fidles de Rome et des pelerins se
pressant aux messes de communion du matin, a la
messe solennelle de neuf heures et demie, et plus

encore a la c6rmonie du soir : depuis la merveilleuse

Schola cantorum de Saint-Jean de Latran, les peintures
6mouvantes des miracles, rapport6es de Saint-Pierre,
la toile montrant la sainte dans la gloire, les grandioses illuminations se prolongeaxnt le soir sur la
facade de la vieille eglise en bordure du brayant
Corso Emannele, mais surtoot les magnifiques panegyriques prononces par Mgr Fabozzi, Mgr Salotti et,
le dernier soir, par S. tm. le cardinal Pacelli, qui
avait eu Ia delicate pense de faire traduireetimprimer
en franjais son remarquable discours, afia que tout
son auditoire p6t vibrer avec lui des memes saiates
6motions.
Avec quelle consolation les Parisiens et tous les
pblerins franjais retrouverent-ils, N Saint-Andr6 della
Valle, Son Eminence le cardinal Verdier, suffisamment remis pour cilCbrer la grand'messe du mercredi
matin, heureux pr6sage de sa pr6sence, le soir, i
l'andience!
La journie du mercredi etait, en effet, celle de
l'audience du Saint-Pere, annoncie pour le soir i
sept heures et demie. Comment ne pas souligner au
passage la magnifique chr6monie de ce m&me jour au
Colis6e ? Tous les pelerins s'y retrouvent a deux heures,
pour faire ensemble, sur la terre arros6e par le sang
des martyrs, l'exercice du Chemin de la Croix. Chaque
station est pr&chee par le R. P. Doucet, missionnaire

lazariste, et sa parole est si vibrante, si persuasive,
son accent si p6nitrant, que bient6t les larmes coulent
des yeux. Meditation f6conde en bonnes resolutions.
Une fois de plus, apr6s bien des siecles, le sang des
martyrs sera une semence de chritiens fervents pour

la regen6ration des temps nouveaux.
Sept heures et demie! La grande salle des Benedictions s'emplit peu A peu, et une religieuse 6motion
plane sur toute l'assistance. Sur la vaste estrade oit
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le Saint-Pere doit prendre place, se pressent de nombreux pretres, parmi lesquels on distingue les ven6rables cures de Saint-Nicolas-du.Chardonnet et de
Saint-Laurent, saintement fiers .de celle qui ful la
i paroissienne n de leurs pred6cesseurs. M. 1'abb6
Lacroix, vicaire a Saint-Francois-Xavier, xemplacait
M. Chevrot, retenu a Paris. Voici lesjmantilles noises

des Dames de la Charit6; les :prksidetfes g4ne6ales
d'Angleterre, de Hongrie, de Pologne entourent la
masquise de Solages, prnsideaX
eginvrale de la.Erance,
et la secr6taire, la baronrme de ,Freville. Derriere, les
mantilles blanches des Louise de Marillac, dont
quelques-unes se detacheat pour aller encadrer de
leurs fraiches hannieres le ,tr6ie du .Souverain Pontife. Contrairementaux prfvisions, l'att.ente nest .pas
longue. Un quart d'heure a peine s'est passe, et dejA
les acclamations clatent a .fond de la;grande salle!
La fine silhouette du Saint-Pere apparait, drapee de
son grand manteau rouge. sxr la sedia qui traverse
lentement la grande alliewentrate. Derriere, viennent
immediatement S. Ea. le cardinal Verdier, S. E-m.
le cardinal Li6nart, Mgr Dutoit, M. Souvay, Superieur general des PAitres de la Mission :t des Filles
de la Charit6; la Mere Lebrun, Superieure genrwale
et son assistante; Mgr Flaus .et Mgr Courbe, M. Boisard, M. le chanoine Thellier de Poocheville.
Le Saint-iPre, visihlement 6mu,, e prend place s.ur
son tr6ne qu'aprts;s'etre p.enchl sur .es bannitre. qui
forment un gracieux demi-cercleautour de: li,et.aprks
avoir pris connaissance des willes et ,paroisses de
France representhes .par les futures .Dames de la
Chavite. S. Em. le cardinal Verdier s'avancre,.alosret
lit I'adresse suivante :
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( Tres Saint-Pere,
a Vous voyez a vos pieds le vingt-sixieme pelerinage organis6 par 1'A. C. F. a l'occasion de l'Annee
sainte.
« Comme les treize mille pelerins qui les ont prec6d6s, les pelerins de ce jour sont si heureux de
Vous dire leur amour filial, leur veneration et leur
absolue fidUlite!
a Mais ils aiment aussi a se dire les pelerins de la
Charite. Leur nom n'6voque-t-il pas cette reine des
vertus? Elles s'appellent les Dames de la Charit6, les
Filles de la Charit6. Et les Louise de Marillac n'ontelles pas un nom qui, grace a Votre Saintet6, sera
demain, dans le monde entier, un des synonymes de
la charit6 ?
c Et il leur semble qu'en d6cernant 1'apotheose de
la canonisation A sainte Louise de Marillac, qui fut,
avec notre incomparable saint Vincent de Paul, a l'origine de ce magnifique courant de charite qui s'6tend
aujourd'hui dans le monde entier, Vous avez fait
apparaitre une fois de plus, a travers les noirs nuages
qui nous inquiktent, l'arc-en-ciel de l'esperance.
ccOui, tres Saint-Pere, avec Vous nous croyons que
la charit6 du Christ sauvera encore une fois le monde.
Et l'ime toute remplie des incomparables souvenirs
des fetes romaines, encourages par vos bne6dictions
et vos paroles si paternelles, forts de la protection
que la sainte h6roine de la charite nous donnera du
haut du ciel, nous Vous promettons, tres Saint-Pere,
d'etre d6sormais aupres de tous nos freres, et particulibrement aupres de ceux qui peinent, les infatigables ap6tres de la charit6. n
Lentement, le Saint-Pere prend la parole pour
remercier ces pelerins de la charit6, dont la presence

-

493 --

r6jouit son coeur de Pere d'une maniere toute particuliere. II fait ressortir les admirables lemons laiss6es
par Louise de Marillac, " premiere Dame de la Charite
a toutes
t,
celles qui veulent, meme dans le
monde, servir le Christ dans ses membres souffrants.
Aussi sa bneidiction s'6tend-elle, non seulement t la
grande famille de saint Vincent, qui couvre le monde
et dont la vision nous console, dit-il, jusqu'a l'exaltation, mais encore aux malades, aux infirmes, aux
enfants, a tous ceux qui, de quelque maniere que ce
soit, profitent des bienfaits repandus dans le monde
par les Dames et les Filles de la Chariti, et aussi par
cette jeunesse, qui veut entrer dans les voies de Louise
de Marillac.
Et tandis que les ovations 6clatent de nouveau,
montant vers la sedia qui s'est remise en marche, le
grand geste benissant de Pie XI enveloppe toujours
les phlerins de la charit6, sur lesquels semblent
rayonner ce soir deux grands coeurs francais qui,
depuis trois siecles, donnent encore dans le monde
le branle a toute ceuvre charitable et sociale : les coeurs
de Vincent de Paul et de Louise de Marillac.
0 Dieu, source et r6compense de la charit6, qui
avez voulu susciter dans votre Eglise une famille nouvelle et avez voulu lui donner pour mere la Bienheureuse Louise, faites, nous vous en supplions,
qu'exercant les oeuvres de charit6, nous m6ritions
d'en recueillir au ciel les fruits promis. Par NotreSeigneur Jesus-Christ. ,
Trois siecles ont passe, 6 sainte Louise, depuis ce
jour oi, prosternee devant un humble autel, vous vous
consacriez a 6tre la servante des servantes des pauvres:
vous ne vouliez point pour vous d'autre titre, et, vous
devouant corps et ame a vos filles, vous leur donniez
pour ( unique Mere a la tres sainte Vierge Marie.
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Voici, 6 Mere, que, ddsormais, dans l'Eglise universelle, et jusqu'a la consommation des sibcles, c'est
comme Mere d'upe novwelle famille que vous serez
itie par le Seigneur, source et
saluie, famille

recompense de la charit6.
Vous qui avez vccu dans notre grand Paris, ea des

temps orageux et troublbs comme les n6tres, vous qui
avez st remedier a tant de maux, a. tant de tribulations,, priez pour nous!
Et en allant prier la Vierge puissante: dans la
blanche chapelle de la rue dwi Bac, si chbre dijA a
notre devotion de Parisiens, dans la chapelle de la
Midaille Miraculeuse et de Catherine Labour6, nous
irons aussi nous agenouiller aupres de votre nouvelle
chisse. La, vous accroitrez en nous, 6 sainte Louise,
cette charit6 qui nous unit a Dieu et au prochain, et
nous permet de realiser le commandement supr&me
du Christ.
(La Semaine Religieuse de Paris, 3i mars et 7 avril 1934.)

LE BIENHEUREUX PIERRE-RENf

ROGUE

I
M. Pierre-Ren, Rogue naquit a Vannes, sur la
paroisse Saiut-Pierre, le I juin i758, et fut baptise
dans 1a chapelle Saint-Jean attenante a la cathedrate.
Son pere, Claude Rogue, n6 a Angers, 6tait venu
s'6tablir a Vannes vers 1757, rue de la Monnaie. C'est
en cette rue, dans une maison aujourd'hui d6molie,
que naquit Pierre-Renk Rogue. Sa mere, Franqoise
Loyseau, &taittAs recommandable par sa piktL. Ils
possidaient an magasin de chapellerie sur la place des
Lices, n* 31. Us vinrent s'y installer en 1761. Dans
leux modeste condition, ls avaient si m&riteret obt<air la coafianoe ga6rale.
M. Rogue, seul enfant que le ciel leur donna, cut le
malheur de perdre son p-re lorsqu~il etait encore fort
jeune et fut ~eevA par leo soins de sa respectable mere.
II devint dis lors, par ses naissantes vertus, sa consolation. Soaobhissance, sa foi vive et son application
an travail ne laissaient rien i desirer.
11 entra de tres bonne heure au coltlge de Vannes,
si renommh alors dans tonte la Bretagne par la force
des ttudes et par la solidit6 de l'instruction religiease
qu'on y recevait. II y fit toutes ses classes avec beaucoup de distinction : i seize ans, it les avait terminees. L'affabilit6 de ses manieres, la douceur de ses
maeurs, avaient captiv6 la confiace et I'amiti6 de ceux
qu'il fr6quentait. II etait aime de tons ses condisciples,
de ceux m&me qui montraient des dispositions dif6rentes des siennes.
Sorti du college trop jeune pour se fixer dans le

choix d'un 6tat de vie, il partit pour Bourges afin d'y
passer quelque temps dans la famille de sa mere, qu'il
ne connaissait pas encore. II y demeura a peu pres un
an. Revenu a Vannes, il se d6cida a entrer au grand
s6minaire pour se preparer a toutes les fonctions du
saint ministere, vers lequel un penchant irresistible,
des habitudes de piet6 et de vertu l'avaient attire dis
son enfance. Sa bonne et sainte mere, heureuse de
cette determination, donna les mains de tout soncoeur
au projet de son fils.
Dans ce religieux asile, il se livra tout entier a son
devouement pour la gloire de Dieu, au soin de sa
sanctification et a l'ambition d'etre un saint pretre, la
seule qui soit jamais entree dans son ame. I1 y suivit
pendant six ann6es consecutives les cours de thoologie et d'tcriture sainte, et devint un des habiles dans
la science sacrbe. Mais s'il grandissait en science, ses
vertus prenaient chaque jour un nouvel &clat, comme
on voit croitre et se d6velopper ces arbustes pleins de
shve, lorsque le temps de porter des fruits est arrive.
Ayant atteint 1'age de la pretrise, il fut elev6 au
sacerdoce. II fut ordonni pretre le 21 septembre 1782,
dans 1'6glise du seminaire, 6glise paroissiale du Mene.
Au sortir de l'ordination, Mgr Amelot, 6v6que de
Vannes, le nomma chapelain des Dames de la maison
de retraite des femmes, fond6e jadis par Mile de
Francheville, sous la direction de M. Eudo de Kerlivio,
grand vicaire du diocese, et du R. P. Huby, sup&rieur
des missionnaires j6suites r6sidant au college SaintYves.
Cette fonction l'appelait naturellement a prendre
une part active dans les exercices qui s'y donnaient
aux retraitantes. Son zele s'y montra dans toute son
6tendue.
Pour en juger, il faudrait l'avoir entendu enseigner
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aux riches l'emploi salutaire de leur superflu; aux
pauvres, la patience meritoire dans leurs privations;

aux faibles, les avantages de 1'obiissance; aux Ames
coupables, les dangers de 1'endurcissement dans le
vice; aux justes, le prix de la perseverance dans le
bien; a tous, le moyen de mener une vie heureuse et
d'en meriter une meilleure.
Qui pourrait dire combien ajoutait a ses,discours
l'onction de sa parole, et surtout 1'effusion de son
coeur d'ap6tre! Aussi, que de larmes de p6nitence il a
fait couler, que de genereuses r6solutions il a inspirees,
que d'fmes egar6es il a touchies, ramen6es a Dieu,
que de coeurs flitris il a rafraichis et consoles!
Ainsi s'ecoulerent les premiers jours de sa vie sacerdotale, partageant son temps entre la priere, 1'6tude,
le confessionnal, la predication et les bonnes ceuvres;
telles furent les pr6mices de son zele et comme les
heureux pr6ludes d'une vie qui allait se passer dans
les saints exercices de la pi6t6, de la charit6 et finir
par le martyre.
II

M. Rogue avait eu au seminaire, pour maitres de la
science et du salut, les disciples de saint Vincent de
Paul. Des les premieres annees de sa pretrise, il se
sentit fortement presse par la grace d'entrer dans la
Congregation des Pretres de la Mission et d'y abdiquer sa libert6 entre les mains de Jesus-Christ. Une
semblable resolution demandait un courage surhumain.
II fallait se s6parer d'une mere tendrement aimee,
renoncer aux soins qu'exigeait une sante faible et
delicate, abandonner des amis que ses heureusesqualites de I'esprit et du cceur lui avaient gagnes. Trop
genereux pour refuser un sacrifice des que la volont6
de Dieu s'6tait manifestee, il 6tait trop prudent pour

s'engager dans une demarche aussi eclatante, sur la
foi de 1'enthousiasme ou d'une impression passagere
de pit6. De longues et serieuses r6flexions, des
entretiens habituels avec Dieu dans la priere, les conseils sages et experimentis du depositaire de sa
conscience, le convainquirent de la volont6 du Ciel;
dhs lors, sa r6solution fut irrevocable. S'arrachant aux
tendres embrassements de sa respectable mere, il dit
adieu Ases nombreux amis, et partit pour le s6minaire
de Saint-Lazare a Paris, oi il entra le 25 octobre 1786.
Apres avoir passe le temps fix6 pour le noviciat et y
avoir puis conmme 4 sa source l'esprit de chariti et de
saintete qui animait saint Vincent de Paul, it fut
envoy6 professer a1theologie au grand s6minaire de
Vannes. M. Le Gal, son ancien supirieur, le requt a
bras ouverts et s'estima heureux de I'avoir pour collaborateur et pour ami. Quant a lui, il avait toujours
,conserv6 une sorte d'affection filiale pour une maison
qui avait servi de herceau a son education eccl6siastique; il y rentra done avec bonheur et se livra avec
une nouvelle ardeur a l' tude de la theologie, afin de
remplir dignement l'emploi important qu'on venait de
lui confier. Son enseignement n'avait rien de trop
relAchM ni rien de trop austere; il savait conserver ce
juste temperament qui est le earactbre particulier de
la vraie vertu et du veritable talent.
Le ciel, dans sa bont6, 1'avait pourvu de pricieux
avantages, bien propres a lui gagner tous les cceurs.
11 l'avait dou6 d'une de ces physionomies heureuses
qui sont le cachet de l'innocence et de la saintete.
Toutes les personnes qui.ont eu le bonheur de le connaitre nous ont souvent rip&te qu'il avait la figure
d'un predestine. 11 avait une voix charmante, qu'on
aimait i entendre aux offices qui se faisaient A l'6glise
du S6minaize. Son esprit juste, natureHement gai et
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enjou6, t6moignait de la paix d'une bonne conscience.
La bonte qui se refl6tait sur- son front 6tait le fond
de son Ame. Son caractire dounx et affable contribua!
beaucoup t lui gagner l'affection de sea 61ýves et des
habitants de sa ville natale. Aussi, dans le S6minaire,
tous 1'aimaient, et dans la ville, grand nombre de
personnes pieuses I'honoraient' de lear cotfiance : il
coasacrait avec bonheur ses instants libres au confessionnal. Les vieillards se rappellent encore avec quelleI
exactitude il s'y rendait, et avec quelle prudence et
quelle sagesse il conduisait les Ames-qui venaient se'
mettre sous sa direction.
LII
Mais, tandis que NM. Rogue enseignait avec succes
la th6ologie et travaillait au salut des ames, avec uti
zele infatigable, des nuages charges d'orages et de
tempetes s'amoncelaient ' Phorizot et s'appretaient' a
porter, au sein de notre malheureuse patrie, la devastation et la mort. Les calaraiths qui menaqaient depuis;
longtemps la religion et la monarchie prenaient
chaque jour ua aspect plus sinistre. La r6volutiori
s'avanqaitterrible et menaqante, attaquant avec audace
le tr6ne et I'autel. Tout A coup, on apprend que le
gouvernement franrais demande au'cerge un sermene
schismatique. M. Rogue, riullement effray6 pat les"
malheurs dont ont le menace, i'&coutant que la voi)
de sa conscience, s'6crie comme' le saint vieillard
el6azar : a Plut6t mourir que de- me souiler! , Et'if
refuse courageusement te serment.
Tandis qu'lF confesse courageusement sa' foi, if
apprend que deux ecclesiastiques, qu'il 6tait habitue
A respecter et -aimer, ont 6tC appel6s dans une socidt~
de d6magogues, et que, ckdant A de nombreuases
instances et a la crainte d'attirer de grandes calami-
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tis sur le diocese, ils ont promis de prater le serment
a la Constitution civile. M. Rogue voit d'un coup d'ceil
la tache honteuse dont ils vont se souiller; le mal
affreux que leur exemple va faire a raison de 1'estime
dont ils jouissent et de l'influence qu'ils exercent sur
le clerg6. Justement alarm6 d'une pareille d6fection,
il accourt pres de celui qu'il aimait le plus. Il le trouve
itendu dans son fauteuil, presque sans mouvement
et sans force, pale, livide, d6figur6, en proie aux plus
cruels remords : a Ah! mon cher confrere, s'6crie-t-il
en entrant, qu'avez-vous fait? - Oh! mon ami !... ,
lui dit celui-ci en lui tendant la main et en pleurant.
L'emotion, le trouble, le regret ne lui permirent
pas d'en dire davantage. - Vite, vite, reprend M. Rogue,
ne perdons pas de temps, 6crivez tout de suite. D Et
en parlant ainsi, il lui avancait du papier, il lui presentait une plume : c Ecrivez que vous retirez votre
promesse et que vous ne ferez pas le serment exig6.
Je me charge de faire arriver votre lettre a son
adresse. , Et il ne le quitta pas jusqu'a ce que la retractation ffit 6crite et signee. Heureux de la victoire
qu'il vient de remporter, il part pour faire parvenir au
plus t6t son heureux message a sa destination.
Si l'on se reporte par la pens6e vers ces temps
affreux, on se fera facilement une id6e de l'6tonnement
et de l'indignation que dut 6prouver une pareille
assembl6e en lisant une semblable declaration !
Des lors, la persecution contre le clerg6 commenca,
et les pretres eurent a choisir entre la prison et I'exil.
M. Le Gal h6sitait a prendre la fuite; son titre de
sup6rieur du seminaire lui conferait celui de recteur
de la paroisse du Mene qui y 6tait attach6 et lui donnait par consequent charge d'Imes. M. Rogue lui fit
observer qu'il ne convenait pasque tous se sacrifiassent
en meme temps. ( Quant moi, lui dit-il, je suis d6ter-
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victime de la R6volution, vous verrez ce que vous aurez
a faire pour venir en aide a votre troupeau. , M. Le
Gal accepta cette proposition et partit pour l'Espagne
avec un grand nombre d'autres eccl6siastiques du
diocese.
IV
Des ce moment, M. Rogue commenca ý exercer son
saint ministare en cachette, visitant et administrant
les malades, confessant tant6t dans un endroit, tant6t
dans un autre, la persecution l'obligeant a changer
fr6quemment de domicile.
Comme tout ce qui a rapport a un homme vertueux
et ven6rable devient cher a ceux qui le respectent et
I'honorent, nous croyons faire plaisir en d6signant
plusieurs maisons de Vannes qui lui ont servi d'asile
pendant la R6volution. On cite, entre autres, une
maison situie A la Croix-Cabello, formant I'angle de
la rue du Four et de la Tannerie, portant le no 14.
Une autre actuellement occup6e par les Petites-Seurs
des Pauvres, rue de Trussac, et a cette 6poque habitie par les Dames de la Retraite, qui s'y 6taient retir6es.aprbs avoir &6t expuls6es de leur Communauti.
Une autre, derriere le four du S6minaire, portant le
n° i. Une autre enfin dans la rue des Tribunaux,
n ° ii; c'6tait celle qu'habitait sa mere, apres s'etre
retiree des affaires et avoir r6alis6 son commerce. II
s'y cachait quelquefois, mais il ne pouvait l'habiter
longtemps, car lesagents du gouvernement y faisaient
frequemment des visites, dans l'espoir de l'y surprendre.
C'est de ces differentes retraites qu'il se rendait,le
soir, oft les besoins des fiddles I'appelaient. On I'a vu
s18
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aller jusqu' la caserne de gendarmerie administrer
des mourants, et quoiqu'il fut facilement reconnu,
personne ne songeait a l'inqui6ter, tant il 6tait aim6 et
respecte. C'est ainsi qu'il exera son ministere consolateur ý 1'6poque meme de la Terreur, sans redouter
les dangers qui le menacaient. La persecution, la vue
de la prison, la mort meme, rien ne pouvait ralentir
son zele ni son devouement pour le salut des ames.
Au mois dejuin 1795, le desastre de Quiberon vient
offrir a son apostolat un vaste theatre. On se rappelle
encore avec effroi ces jours malheureux. A la suite de
cette terrible catastrophe, Vannes est encombrie de
blesses et de prisonniers. Le typhus, cet Apouvantable
fl6au qui marche trop souvent a la suite des grandes
calamit6s, vient tout a coup s'abattre sur les infortun6s
que la guerre a 6pargn6s. Du couvent des anciennes
Ursulines, pros du port, oi les victimes de la maladie
sont entassees, le mal se repand dans la ville et y cause
d'affreux ravages. M. Rogue, sans etre arrkt6 un seul
instant par la crainte de la maladie ni par la fureur
des m6chants, est continuellement au milieu des morts
et des mourants, leur adressant ces paroles onctueuses
et touchantes qui rafraichissent l'Ame et font oublier
les souffrances. Administrant les soldats r6publicains
qui le demandent, aussi bien que les d6fenseurs de la
cause royale qui le reclament, allant mme dans les
maisons oi il sait qu'il y a des malades, proposer les
secours et les consolations de son saint ministere,
pour que nul ne perisse sans que la religion l'endorme sur son sein, et partout il recoit, comme Job,
en 6change de sa tendre compassion pour ses frires,
les binedictions de ceux qui vont mourit.
Ainsi s'6coulaient les jours de cet ap6tre de la charit -

Oh ! sans doute le ciel, t6moin de tant d'hMroisme,
avait hate d'en etre la r6compense.
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V
La veille de Noel, 24 d6cembre 1795, entre neuf et
<iix heures du soir, M. Rogue portait le saint Viatique
rue de la Pr6fecture, no 29. Un peu avant d'arriver a«
la maison du Xaoribond, il s'apergut qu'il etait suivi
par deux hommes fort connus par leurs opinions
exalt6es et leurs d6clamations furibondes dans les
clubs. II dit alors a la personne qui l'accompagnait
d'entrer, que, pour lui, il allait continuer son chemin,
voulant ainsi 6pargner a la famille du malade les
malheurs que sa pr6sence lui aurait infailliblement
attires. On se rappelle que la loi portait peine de mort
contre quiconque recelait un pr6tre. Mais a quelques
pas de lI, en face de la Pr6fecture, appelie alors le
D6partement, les mis6rables qui le suivaient depuis
quelque temps l'arretent. Un d'eux lui devait son
itat, et alors m6me il 6tait, ainsi que ses enfants,
l'objet des bienfaits de la mere de M. Rogue.
Monstrueuse ingratitude !... ne rappelant que trop
fidlement celle de Judas, cet homme d'une m6moire i
jamais abhorree!
Aussit6t, ils conduisirent leur prisonnier au Departement, ou les membres du district 6taient r6unis en
s6ance. Dans cette assembl6e siegeaient plusieurs de
ses anciens condisciples; leur presence seule dans
cette r6union indique assez quels 6taient leurs opinions
et leurs principes. Cependant, ils s'irritent contre ceux
qui leur livrent un homme inoffensif qui leur avait
laiss6 une impression si profonde d'estime et de bienveillance. ccNous mettons ce calotin entre vos mains,
s'icrient ces deux malheureux, nous le confions a
votre garde! - Sommes-nous des gendarmes ? s'excla,nent ceux-ci dans leur indignation. Allez les chercher,
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si vous voulez le faire incarc6rer. n Nullement intimidis par cette apostrophe, ils partent a l'instant
pour mander les agents de la force publique.
Alors ces messieurs le conjurerent avec la plus touchante sollicitude et le plus vif intCret de s'6vader.
« Mais, leur r6pondit-il, je ne le puis sans vous compromettre, je suis ici sous votre responsabilit6. n Et il
resta.
Admirable d6vouement! D6licatesse h6roique!
Dans ce moment si d6cisif pour lui, il ne pense
qu'au chatiment qui peut atteindre les autres; sa charit6 lui fait oublier le danger qui le menace lui-meme.
Craignant de la part de ceux qui vont le conduire
en prison quelque profanation, il annonce qu'il porte
sur lui le Saint Sacrement. « Je porte sur moi, leur ditii, votre Dieu et le mien; je d6sire accomplir un devoir
religieux, je vous en demande la permission. n On la
lui accorde. II se retire dans un coin de l'appartement
pour se recueillir et consommer la sainte hostie. On
raconte que ceux qui 6taient presents mirent le genou a
terre et s'inclinerent, tant la religion du pretre, au
comble meme de l'infortane, a d'empire sur les cours
les plus pervers !
Cet acte de pift6 rempli, on le laissa seul dans
l'espoir qu'il profiterait de cettelibert6 passagere pour
s'6vader; mais, toujours retenu par la crainte d'attirer
de la peine a quelqu'un, il n'en fit rien.
Au bout de quelques instants, les gendarmes arrivent; lui mettent les fers aux mains et l'entrainent en
prison. Il y demeura depuis le 24 d6cembre 1795 jusqu'au 3 mars 1796, jour de son execution.
VI
Quand, le lendemain, les habitants de Vannes appri-
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rent l'arrestation de M. Rogue, ce fut une consternation gndArale; un cri d'indignation s'icbappa de
toutes les bouches. Les patriotes eux-memes, qui
l'avaient vu naitre et croitre au milieu d'eux, en
furent afflig6s et ne purent s'empecher de t6moigner
leur m6contentement; ceux qui l'avaient arret6 furent
mal accueillis dans les r6unions oit les pretres, chaque
jour, 6taient outrag6s et indignement calomnies, tant
6tait grande l'estime que tous professaient pour ce
saint pretre.
Le lendemain de son arrestation, il 6crivait a une
personne chez laquelle il devait 6tablir, ce jour-li
meme, sa nouvelle demeure, la lettre suivante, que
nous transcrivons, la crainte des m6chants l'obligeant
a changer souvent de domicile et a 6crire en forme
d'enigme pour ne compromettre personne :
a MADAME,

, Veuillez bien agrter mes remerciements pour le
passe. Mes respects A toute la cour celeste. Oh! que
je suis bien convaincu de la part qu'on y prend a mon
petit accident (selon le langage du monde)! Mes respects, je vous prie, au colombier. Je souhaite que les
sant6s y soient meilleures; la mienne, Dieu merci, est
parfaite. Au revoir, si Dieu le permet, au moins sur la
route de la grande place, si je pars. Je vous y donnerai
d'un grand coeur, ainsi qu'a toutes les autres que je
verrai en ce moment, une derniere et affectueuse
ben6diction, au moins de dCsir; mais je n'en suis pas
digne!... Quoi qu'il en soit, si le cas arrivait, j'aimerais bien voir tous mes amis, du moins ei passant.
Portez-vous bien, soyez toujours bien sages et bien
agissantes, et me croyez pour dela la vie votre tres
humble et tres ob6issant serviteur.
( RENOTTE. n
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Cette cour c6leste, c'est la maison ou il se rendait
la veille et oh le petit Pere 6tait attendu de plusieurs
personnes, et entre autres de huit religieuses. (II etait
connu des fiddles sous le nom de petit Pere.) Le
colombier servait a d6signer les personnes d'une maison chez lesquelles il se cachait souvent. Renotte etait
un nom convenu.
M. Rogue fut enferm6 dans une des tours de l'ancienne prison, oh il eut beaucoup a souffrir du froid et
de 1'humidit6; cependant, aucune plainte ne se trouva
jamais sur ses levres. II consacrait la journ6e ala priere
et aux soins a donner aux autres prisonniers; il les
soulageait dans leurs inflrmit6s, les confessait, les consolait, les exhortait a la patience et a la r6signation.
En leur apprenant ainsi i sanctifier les longues
heures de la captiviti, il sanctifiait lui-meme les derniers moments qu'il avait a passer sur la terre. C'est
alors qu'il composa la complainte que nous copions
a la fin de cette notice. Avant de quitter le lieu de sa
detention, il la remit & un gendarme qui devait le
conduire a l'echafaud.
Pendant les deux mois qui s''coulrent depuis son
arrestation jusqu'a sa mort, le gouvernement qui opprimait alors la France sembla vouloir se relgcher de ses
rigueurs. M. Rogue... voyait s'6chapper la couronne
du martyre. Cette perspective jetait son Ame dans la
plus profonde tristesse et le faisait s'icrier souvent
dans sa douleur : « 0 mon Dieu, je n'en 6tais pas
digne! , Le Seigneur fut sans doute touch6 du d6sir
ardent que lui manifestait son serviteur de donner sa
vie pour lui, car cette lueur de libert6 disparut bient6t, et les lois sanguinaires de la R6publique reprirent
leur cours d'execution.
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VII
Le 2 mars 1796, il fut extrait de sa prison et conduit au tribunal r6volutionnaire. Celui-ci tenait ses
assises dans l'ancienne chapelle de la maison de
retraite des femmes, au lieu meme oit M. Rogue, pendant quelques ann6es, avait exerc6 ses fonctions
saintes.
Singuliere aberration !... La oii le Dieu de misericorde, nagu&re, pardonnait aux coupables repentants,
la justice des hommes pronongait alors sesplus rigoureux arrets contre l'innocence meme. M. Lucas Bourgerel, accusateur public, par un sentiment qui honore
sa m6moire, se r6cusa, ne voulant pas porter la parole
contre un ancien condisciple dont il avait su appr6cier
les vertus. M. Rialand, avocat A Vannes, pr6senta la
defense avec beaucoup de talent. Vains efforts!
Devouement impuissant! II fallait encore une victime,
la hache r6volutionnaire n'avait pas fait tomber assez
de tetes, 1'arrkt de mort fut prononc6.
M. Rogue entendit cette sentence inique avec le
calme d'une conscience pure. Puis, se mettant a
genoux, il dit.: ( Je vous rends grace, 6 mon Dieu! de
ce que vous me jugez digne demourir aujourd'hui
pour la foi et d'entendre prononcer ma sentence de
mort dans un lieu oi si souvent j'ai pr&ch6 votre
parole et exerc6 les fonctions d'un ministere auguste. ,
A cette audience assistait Mme Rogue, femme
hiroique et sainte. Qu'on juge de la douleur qui dut
transpercer son coeur en entendant condamner A mort
1'enfant unique que le ciel lui avait donn6, et qui
n'avait cess6 d'etre pour elle le meilleur des fils.
Avant de quitter le tribunal, on permit a M. Rogue
de faire ses adieux A sa mere. Qui pourrait redire les
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derniers 6panchements du cceur de cette mnre d6solee
et du fils aimant et reconnaissant ?
Au moment ou cette scene -d6chirante et propre i
attendrir le ciel et la terre se passait, un administrateur influent entra et, s'adressant a Mme Rogue, il lui
dit ces paroles, qu'un cannibale aurait rougi de prononcer: c C'est li ton fits, citoyenne ? ) Et, sur sa
r6ponse affirmative, il ajouta: ( Eh bien ! tu as ilev6
un monstre! ) M. Rogue, un monstre!... On a peine a
transcrire de semblables paroles. Oh! les monstres
n'6taient pas les victimes, mais bien ceux qui les mettaient i mort!
VIII
De retour A sa prison, il 6crivit i sa mere sa dernitre lettre. II l'encourageait a faire son sacrifice, 1'assurant que Dieu les reunirait un jour dans un monde
meilleur que celui-ci, la remerciait des soins qu'elle
lui avait prodigu6s pendant son enfance et de la
tendre affection dont elle lui avait donne tant de
preuves depuis. II lui recommandait bien instamment
de ne point retirer A celui qui l'avait arret6 les secours
qu'elle lui donnait, ainsi qu'a ses enfants, depuis plusieurs ann6es, accomplissant a la lettre le precepte du
divin Maitre: (t Faites du bien a ceux qui vous persecutent, rendez lebien pour le mal. ,
Puis il adressa i ses amis la lettre suivante:

a<MESSIEURS ET CHERS CONFRERES,
a Dieu m'accorde la m&me faveur qu'a notre ami
Mannour. Je me recommande a vos prieres. J'espire

que vous ne me les refuserez pas plus qu'a Robin. II
a fallu ajouter a la croix dont Dieu me fait I'honneur
de me charger, celle de ne pouvoir vous embrasser
unederniere fois; Dieu m'a encore m6nag6 celle de
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voir, au tribunal, ma pauvre mere, qui s'y est transport6e comme une mere de douleurs, mais avec les
sentiments de religion que je d6sirais. Priez pour
elle, je vous en supplie... II parait que l'exp&dition se
fera vers les dix heures. Aimons-nous toujours pour
le temps et l'6ternit6. Amen. "
Depuis que M. Rogue 6tait en prison, on avait
tent6, a differentes reprises, tous les moyens possibles
pour procurer son evasion. Mais il s'y 6tait constamment refuse. Apres sa condamnation, on le conjura,
avec les plus tendres instances, de ceder aux vceux
de ses amis, mais toujours en vain. II craignait trop,
disait-il, de faire peser sur ses confreres captifs de
nouvelles rigueurs, et de compromettre ceux qui
6taient charges de le garder. O homme vraiment bon
et charitable! il ne redoute pas la mort, il ne craint
que d'exposer quelqu'un a souffrir pour lui!
Il employa la nuit qui pr6ecda sa mort a prier Dieu,
a consoler et A soutenir le courage de ses compagnons de captivit6. Ainsi faisaient les martyrs des
premiers siecles de l'glise!
On raconte qu'un jeune sergent qui le gardait dans
la prison, cette derniere nuit, fut tellement touch6 de
son calme, de sa r6signation, de sa charit6 et de cette
sorte de bonheur qu'il 6prouvait en presence de la
mort, qu'6tant rentr6 dans son logement, il demanda
un pretre, qu'on eut beaucoup de peine a lui procurer,
parce qu'ils 6taient, a Vannes, en tres petit nombre,
et que d'ailleurs 1'on n'osait trop se ier & un soldat
r6publicain. II se confessa et protesta qu'il aimerait
et pratiquerait d6sormais la religion, autant il 1'avait
haie et persecutee en Vend6e, oh il s'6tait montr6 violent etcruel.
Au nombre des prisonniers se trouvait M. Alain
Robin, vicaire d'Inzinzac, condamn6 & mort le m^me
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jour que M. Rogue, et devant ktre execute comme lui
le lendemain. Moins fort dans sa foi que son confrere,
M. Robin pleurait et ne pouvait se resigner a mourir.
M. Rogue, dans ce p6nible combat de la nature, devenait pour lui l'ange de la consolation: il I'embrassait,
1'exhortait a la mort, lu; parlait dubonheur de donner
sa vie pour sa foi, l'entretenait du ciel, ou ils allaient
jouir de la beatitude 6ternelle, puis il priait avec lui
et s'efforcait de faire passer dans son ame le courage
et la resignation qui 6taient dans la sienne. II y
reussit, car M. Robin fat a la guillotine avec les sentiments que M. Rogue lui avait inspires, et il mourut
plein de foi et d'esperance.
IX
Le jour de la mort de M. Rogue fut pour la ville
de Vannes un jour de deuil et de consternation. A
trois heures de l'apres-midi, il sortait de la prison,
les mains liees derriere le dos comme le plus vil criminel; il s'avanca par les douves de Mene, vers lelieu
de son execution, portant dans ses traits la paix des
cieux qui 6tait dans son cceur. A ce moment supreme,
toute la ville fat dans un emoi difficile a rendre. Des
larmes etaient dans tous les yeux. II semblait que
chaque famille allait 6tre frappie dans le plus aim6 de
ses enfants; les uns accouraient voir, pour la derniere
fois, l'homme de Dieu et l'ami de ses frdres, celui
qui, a l'exemple du Maitre, avait passe sur la terre en
faisant le bien; les autres, pales, tremblants, muetsde
douleur ou 6clatant en sanglots, se renfermaient chez
eux pour prier.
Mais, tandis que tous pleuraient comme on pleure a
la mort d'unfls unique, que se passait-il dans 1'me
sensible et bonne de ce heros de la religion marchant
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a la mort? Ce serait au ciel de nous l'apprendre! Oh!
sans doute, il b6nissait do fond de son coeur, ainsi
qu'il I'avait promis, les personnes amies qu'il rencontrait sur son passage. Et dans I'effusion de son ceur,
il faisait 5 Dieu le sacrifice de sa vie pour I'expiation
des crimes dela France et pour la fin de ses malheurs.
En passant devant le s6minaire, quel doux et long
regard d'adieu il dut jeter sur une maison oi il avait
coul de si heareux jours, dans I'amour et Ia pratique
de tous les devoirs, ainsi qu'au sein de la plus franche
et de la plus cordiale amitie !
Arrive au pied de l'instrument de son supplice, il
se livra au bourreau avecune resignation parfaite, prononqa ces paroles de Notre-Seigneur Jesus-Christ sur
la croix: In manus tuas, Domine, commendo spivritum
meum. Seigneur, je remets mon dme entre vos mai•s.
An meme moment, un ange quittait la terre, et le ciel
recevait un nouvel habitant.
Aussit6t, les fiddles se precipiterent en foule sous
la guillotine, sans &tre arr&tes par la crainte des gendarmes, afin de tremper des serviettes et des mouchoirs dans son sang. Plusieurs families de Vannes
gardent encore avec veneration, comme de precieuses
reliques d'un saint martyr, des fragments de ces
linges ensanglantes. Nous-m&me nous avons le bonheur d'en posseder.
X
Les soldats, en revenant de l'excution, profond6ment touches du spectacle qu'ils venaient d'avoir sous
les yeux, exprimaient hautement l'admiration et Ie
respect que M. Rogue leur avait inspir6s. Ce n'itait
pas un homme, disaient-ils, c'6tait unange!... Est-il possible que l'on fasse de semblables victimes!...
Dans ce concert unanime de louanges et de b6ne-

-

512 -

dictions, on n'entendit pas une seule voix malveillante
troubler cette harmonie de la pikt6, de la douleur et
de la reconnaissance, et, dans un temps oiu l'on a vu
(comme on voit encore aujourd'hui) les vertus les plus
pures outrag6es par la calomnie, les r6putations les
plus honorables flitries par de viles accusations, les
intentions les plus innocentes d6naturees par d'odieuses
insinuations, M. Rogue a joui, presque seul, de cette
heureuse exception, qui n'a pas permis a un seul trait
de l'envie et de la m6chancete d'arriver jusqu'a son
nom et sa memoire.
Le soir, il fut enterr6 au grand cimetiere, dans
l'endroit mime o I'lon voit aujourd'hui son tombeau.
Cinq personnes oserent seulement assister a son inhumation, tant les malheurs de ces temps-li avaient inspire de crainte et d'effroi! Une d'elles 6crivit le nom
de M. Rogue sur une ardoise et la jeta sur son cercueil avant qu'on le couvrit de terre, afin que, plus
tard, il fat possible de retrouver ses precieux restes.
Les fidiles, depuis ce moment, n'ont pas cess6 de
visiter le lieu de sa s6pulture et de l'environner de
leur veneration.
Des que les jours mauvais eurent fait place

a des

jours plus sereins, sa mere fit mettre sur sa tombe une
croix. Apres sa mort, arrivee en 1812, des ames pieuses
l'ont renouvel6e jusqu'en 1856, 6poque i laquelle on
lui a 6leve un tombeau en granit, surmonte d'une
croix en marbre blanc; des deux c6t6s du monument,
sur des consoles, sont placses deux statuettes ailbes,
portant les emblimes de la Foi, de l'Esp6rance, de la
Charit6 et de la Religion. Sur la face de devant, on a
grave l'inscription que voici:
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ICI REPOSE
LE CORPS DE
MONSIEUR
PIERRE-RENE

ROGUE
PRETRE DE LA MISSION
PROFESSEUR
AU GRAND SEMINAIRE,
NE A VANNES
LE II

JUIN 1758

MORT LE 3 MARS 1796
MARTYR DE LA FOI.

Sur la face opposee, on lit les passages suivants
tir6s de 1'Ecclbsiaste et des Macchabbes, et qui sont
le resume de sa vie tout entiere:
DES SA JEUNESSE
IL TOURNA SON CCEUR
VERS LE SEIGNEUR.
DANS UN TEMPS
DE PtCHES
IL AFFERMIT
SES FRERES
DANS LA PIETE.
IL REFUSA
DE VIOLER
LA SAINTE LOI
DE DIEU,
ET IL FUT
IMMOLt.

La mare de M. Rogue, en mourant, demanda a
&treenterree a c6td de son fils. Ses dernieres volont6s
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ont t6 fidelement exicuttes. II nous souvient encore
qu'aux jours de notre enfance, nous avons vu la croix
de la mere a la droite de celle de son fils. Apres azoir
it1 unispendantlavie, la mort mime n'a pu les saparer.
Une potence plac6e a c6t6 du tombeau resoit les exvoto que les ftdles, dans leur pietR et leur confiance
en son pouioir aupres de Dieu, viennent continuellement y suspendre. On cite un grand nombre de gu6risons obtenues par son intercession. Ainsi, apres
avoir 6ti secourable aux malheureux lorsqu'il 6tait sur
terre, ce martyr de la Foi les protege encore du
haut des cieux, en se faisant leur interprkte pros de
Dieu, tant il est vrai que la mort des saints est pricieuse
devant le Seigneur el que leur mimoire sera etetnelle.
Chanoine GUESDON '.
i. Ce bon chanoine, n &iVannes le 24 aoit 18o4, a vicu daus L'intimit6 de personnes qui avaient bien connu M. Rogue.

EUROPE
FRANCE
PARIS
MARY-MARIUS-MARTIN MEUT
La Maison-Mere a perdu, le 5 mars 1934, un de ses
doyens, vieillard v6ndrable, appricid de tous ceux qui
ont eu le bonheur de le connaitre. 1. Meut, fis de
l'instituteur communal de Busque (Tarn), ou il naquit
le 13 septembre 1854, 6tait cousin de M. Moout, 1'ancien assistant. Leurs deux noms se ressemblent, avec
cette diff&rence que a Mdout , reprdsente la prononciation patoise de a Meut u.
Ses etudes secondaires terminies au petit seminaire
de Castres, M. Meut entra an grand s6minaire d'Albi,
-oi professait alors le pieux et savant M. Verniere.
L'annde s'6coula; des vell6ites de vocation a la famille
de saint Vincent s'tveillirent, pnis ce fut le coup
dicisif de la grace. M. Verniere 6crivait, l'ann6e suivante (r" octobre 1874), a M. Chinchon, directeur du
seminaire interne: a Un de nos s6minaristes, M. Meut,
part demain pour Paris. C'est un bon enfant, intelligent, skrieux, paraissantbien aimer le bon Dieu. J'ose
esp6rer que sa vocation est sure et que vous en serez
-content. ,
La retraite pr6paratoire s'acheva le 6 octobre et, ce
jour-li, eut lieu la c6r6monie d'admission. Voici comment le jeune clerc fut note pendant son s6minaire:
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Piite el rdgularite. - Assez bien, 6difiant, aime sa
vocation.
Talents. - Assez bons.
Caractmre. - Bon, un peu 6veilli, ouvert, peu portt
i rire, assez s6rieux, un peu meticuleux, assez g6nbreux.
Santi. - Assez bonne.
Momes notes, ou a pen pros, pendant le temps des
6tudes.
M. Meutprononca sesvceux le 7 octobre 1876 et fut
ordonn6 pr&tre a Saint-Sulpice le 7 juin 1879. On lui
confia la chaire de philosophie au grand s6minaire
d'Angoul6me. Dans cette ville s'6coulerent les sept
premieres annies de son ministere sacerdotal. Le
grand s6minaire de La Rochelle le poss6da ensuite
de 1886 a 1889. Puis, nous le trouvons a Dax, oit lui
furent confi6s ce qu'on appelait alors avec un d6dain
injustifiC les cours accessoires : 1'Histoire, l'£criture
sainte et le Droit Canon. Ses anciens el6ves n'oublieront jamais ce professeur consciencieux, 6rudit et pittoresque, qui les d6ridait souvent par ses originalit6s,
ses bons mots, r6p6t6s a satibt6, ses reparties curieuses;
ils se souviendront toujours des deux versants du Calvaire, de la bouillotte du roi David, des gambades
d'Origene sur les frontieres de I'orthodoxie, de la
posture de l'antipape sur 1'ine qui le porta dans les
rues de Rome, de la manie de fourrager dans La
Luzerne, de la maladie des Philistins qui se permirent
de toucher a l'Arche Sainte, de la marseillaise des
diport6s, de l'interdiction faite aux clercs de chasser
avec meute, du depit des partisans de Galilee apr s
leur condamnation par le Saint-Office, quand on leur
lancait cette apostrophe ironique : ; Viri Galilaei,quid
admiramini, adspicientes in caelum,, etc.
M. Meut merita, toute sa vie, ce bel eloge, appliqu6
par l'lcriture AJob: Homme simple, droit et craignant
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Dieu. II etait simple jusqu'a la candeur, parfois
jusqu't la naivet6. Chez lui, pas de d6tours ni de
dessous; l'art de farder lui 6tait inconnu. La simplicit6
lui convenait si bien qu'il la personnifiait en quelque
sorte i nos yeux. Ceux qui 1'ont connu n'ont jamais surprisdans sa bouche une parole contre cette vertu. Jamais
non plus une parole blessante ou mechante. Quand un
ofice lui 6tait confi6, on pouvait etre sar qu'il s'acquitterait de ses devoirs avec une scrupuleuse exactitude.
Plac6 a la Maison-MBre en 1898, il rendit tous les
services qu'on d6sirait de lui. M. le procureur g6neral pourrait dire de quelle utilit6 il fut a 1'oeuvre de la
Sainte-Trinit6, et M. le sous-directeur de l'oeuvre de
la Sainte-Agonie, quel pr6cieux concours lui apporta
cet auxiliaire divoue. Avait-on besoin de quelqu'un
pour une messe tardive, comme la messe de onze
heures, rue de 1'ibre, chez les Seurs de la SainteAgonie; la messe quotidienne de sept heures au x4o,
rue du Bac, M. Meut 6tait pret a rendre ces services,
M. I'assistant de la maison pouvait 6galement compter
sur sa bonne volont6 pour la distribution du courrier
aux confreres de la maison.
M Meut 6tait un homme de devoir et de divouement. Sans doute, ses gestes, ses mouvements, son
attitude avaient quelque chose d'Atrange et meme
d'amusant; mais, quand on le connaissait, on n'y
prenait plus garde, on ne voyait plus que sa vertu;
cette vertu cachait le reste par son rayonnement.
Le lendemain de sa mort 6tait jour de r6p6tition
d'oraison. Le confrere qui fut interrog6 exprima la
pensee de tous quand il dit: t M. Meut est mort hier
au soir, a neuf heures et demie; il est parti au ciel
dans un train de luxe et y est arrive i neuf heures et
demie exactement, car il n'avait rien a expier au pur-
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Au dedans et au dehors, tout le monde
Nous avons perdu un saint. .

EDOUARD-ADOLPHE-MARIE-LOUIS

MOTT

Le 8 juin 1845, naissait a Paris, sur la paroisse SaintSulpice, d'Adolphe-Antoine-Nazaire Mott, maitre
d'itudes a Louis-le-Grand, et de Louise Andrieux,

notre confrere Edouard-Adolphe Mott, qui vient de
nous quitter dans sa quatre-vingt-neuvieme annee.
Adolphe et Louise se connaissaient longtemps
avant leur mariage, car le premier fut, dans son
enfance, 61eve et pensionnaire du pere de la seconde.
Adolphe avait goctt6 la vie de s6minariste an grand
Seminaire de Carcassonne, d'oi il etait sorti pour une
autre carriire: celle de professeur dans l'Universite.
II avait pass6 le baccalaur6at et obtenu, en novembre
183i, a l1'ge de vingt et un ans, un emploi de maitre
<d'6tudes au college de Carcassonne.
Louise Andrieux avait dix ans quand mourut son
pere. Cette perte fut un grand malheur pour la famille.
1tMa grand'm.re, &critM. Mott, en h6ritant des biens
de son mari, n'avait pas h6rit6 de son esprit et gerait
assez mal les affaires de la maison; elle savait encore
moins gerer ses affaires spirituelles. Les bonnes et
pieuses traditions ne tarderent pas a se perdre et
l'incurie de la mere de famille r6duisit bient6t ses
membres a une grande gene, voisine de la misere. ,
Louise et sa sceur cadette furent placbes dans un
orphelinat de Filles de la Charit6. La mere ne garda
prbs d'elle que la sceur ainde, assez grande et assez
habile pour ne pas etre a charge.
A quatorze ans, Louise s'approcha pour la premiere
fois de la sainte Table. Devenir un jour Fille de la
Charit6, tel fut son r&ve d'enfant; reve vite dissip6
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quand elle eut repris sa place au foyer maternelAdolphe Mott avait toujours ses entrbes libres dans.
la famille et ii y venait d'autant plus volontiers que
Louise lui plaisait. On s'aimait, on s'embrassait, et cela
finit comme finissent honnatement les rapports tendres
entre jeune homme et jeune fille : par le mariage.
UJn fonctionnaire doit etre pret a porter sa tente
partout oh ses superieurs hiararchiques I'envoient.
M. Mott eut plusieurs d6placements; il fut nomm :
En f6vrier 1833, regent de 4" et de 5* au college de
Ciret;
En mars i836, charge des fonctions de surveillant
general au lyc6e de Toulouse;
En novembre i836, rigent de 4° et sous-principal
au college de Foix;
En septembre 1839, charge des fonctions de surveillant gen6ral au lycie de Bordeaux;
En janvier 1841, maitre d'&tudes au lyc4e. Louis-leGrand;
En f6vrier 1848, charg6 de la 5' au lyc6e de Bastia;
En septembre 1858, charg6 de la 5Sau lyc6e d'Agen.
Ce fut pendant son sejour de sept ans & Paris que
lui naquirent ses trois enfants: Antonia, plus tard
6pouse d'un universitaire; 1tdouard, qui, par d6votion
pour la sainte Vierge, pr6firera s'appeler MarieEdouard, meme sur les listes 6iectorales ; et une
seconde fille, Camille-Antonia, qui entrera chez les
Filles de la Charit6, oi elle est encore.
Il ne semble pas que les parents se soient hlt6s de

faire baptiser leurs enfants. Les registres baptistaires.
de Saint-Sulpice sont muets sur ces trois noms. Les
registres de la Communaut6 nous apprennent que
Camille-Antonia, nee en 1847, fut baptisee le
30 avril i855, done a I'ge de huit ans. Les parents
se trouvaient alors a Bastia et ii est assez probable que
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les trois baptemes eurent lieu le meme jour. Edouard
serait done rest6 dix ans avec le pech6 originel.
Pourquoi ce retard ? tdouard 6crira plus tard, parlant de ses parents: i Le monde exerca sur eux sa
funeste influence et les amena insensiblement a
embrasserses pr6jug6s et ses maximes et a vivre selon
ses lois, sans cependant les faire d&choir de l'honorabilit6 la plus parfaite. Dans leurs conversations
venaient quelquefois se placer des d6clamations plus
ou moins violentes, des attaques plus ou moins
directes, plus ou moins diguisses par la plaisanterie,
contre notre sainte religion. Tel a &t6 le milieu religieux o6 s'est icoulee mon enfance, telles les id6es
dans lesquelles nous avons 6te 6lev6s et dans lesquelles ma pauvre sceur ain&e est encore retenue. n
Idouard requt une education secondaire, litt6raire
et scientifique, tres forte, que couronna, le 3 aoit 1863,
le baccalaur6at 6s sciences, pass6 A l'Universit6 de
Bordeaux avec mention Bien.
II ne didaignait pas la po6sie et parfois savait l'assaisonner d'un petit grain d'humble malice. En voici un
exemple :
J'ai lu dans certain manuscrit
Que les enfants remplis d'esprit
(Oh! n'envions pas leur genie 1)
Ne faisaient gubre longue vie.
Eh bien ! pour te parler sans fard,
Tu vivras longtemps, Edouard.

Apres ses 6tudes secondaires, M. Mott songea-t-il
a Polytechnique, comme on I'a dit ? C'est probable,
car, deux mois apres son succes de Bordeaux, il itudiait & Paris, rue des Minimes, dans une institution
priv6e qui pr6parait aux hautes ecoles.
Son pere 6tait mort a Agen, le 6 aoit 1861 sans avoir
donn6 signe de retour & Dieu. La douleur du fils fut
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la source de reflexions salutaires. ( C'est sur moi,
kcrit-il, que la mis6ricorde de Dieu sembla jeter ses
premiers regards. Soupconnant des lors la v6rit6 et la
beaut6 de notre religion a laquelle je n'avais jusqu'alors
pens 6 presque que pour en douter, je me mis a la consid6rer de plus pres. Sentant que Dieu ne se communique qu'aux coeurs purs et, d'autre part, anim6 d'une
certaine confiance envers ia Mere de Dieu, je la priai
avec ferveur,dans quelques pelerinages A Notre-Dame
de Bon-Encontre, et, ayant obtenu, par son intercession,
la r6forme de ma vie, je sentis bient6t le disir de me
consacrer a Dieu dans l'6tat ecclesiastique. ,
II attendit les vacances pour mettre sa mbre au courant de ses projets. Ce furent des scenes penibles,
dechirantes, des assauts presque quotidiens pendant
trois mois. Edouard tint bon et, a la rentr6e de z864,
au lieu de retourner rue des Minimes, il se presenta
au s6minaire de Saint-Sulpice.
Sa vertu finit par toucher le coeur de sa mere. c C'est
engrande partie, declare-t-il, par suite de son affection
pour moi que, me voyant tourn6 vers Dieu, elle s'est
aussi tourn6e vers lui, et la religion de son fils est d&s
lors devenue sa religion. Aussi, se mit-elle bient6t a
embrasser plusieurs pieuses pratiques, a lire des vies
de saints et autres livres religieux, a s'approcher plus
souvent des sacrements, en un mot, a mener une vie
plus chr6tienne. )>
Aux vacances de l'ann6e 1866, Edouard fut tres
6difi6 des progrbs de sa maman dans la piet6. ( Notre
maison, dit-il, 6tait transform6e en une vraie petite
communaut6, oa nous faisions en commun plusieurs
exercices: le chapelet, l'Angelus, la priere, quelquefois
meme l'oraison, des lectures spirituelies a haute voix
dans la vie de saint Francois de Sales et de sainte
Chantal, et qui duraient parfois jusqu'a deux et trois
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heures. , Elle assistait tous les jours A ]a messe et
communiait plusieurs fois la semaine.
Edouard estima que le moment etait favorable pour
lui annoncer l'approche d'un grand sacrifice, la s6paration de Camille-Antonia, qui desirait entrer chez
les Filles de la Charit6. I.e frere et la sceur tremblaient pourtalit a la pensie de voir se renouveler
les scenes d&chirantes de 1'anne 1864. Aprbs avoir
accept6, avec un h6roisme que seule une mere peut
comprendre, le sacrifice de ses deux enfants, elle
songea elle-meme a son avenir. La pens6e du Carmel
occupa d'abord son esprit. Son fils pr6firait pour elle
la Visitation; c'est pour I'attirer de ce c6t6 qu'il avait
mis entre ses mains les vies de saint Francois de Sales
et de sainte Chantal, oi il est question de veuves recues
pensionnaires dans les couvents des Visitandines.
Son choix devint celui de sa mere. Mais, quand it
fut question de se prononcer pour un monastere d6termine, il y eut d6saccord. La mere aurait desire Paris
pour se rapprocher de ses enfants et le fils aurait
prefir6 une vocation d6gag6e de tout sentiment
humain. a Tu sais, mon cher Edouard, 6crivait la premiere au second, que ce n'est pas la ville qui m'attirerait & Paris, mais bien mon affection pour mes chers
enfants, qui vont s'y trouver rkunis; je trouvais dans
cette pens6e un si grand bonheur qu'il me semblait
ne faire ainsi aucun sacrifice et avoir une grande jole
A tout quitter sans regarder en arrihre. Je comprends
que ce n'est pas ainsi qu'on achete ie ciel, mais bien
en faisant de v6ritables sacrifices; eh bien! mon fils,
le sacrifice de tons mes enfants, je le fais volontiers
au bon Dieu; je le lui dois et je le lui fais de bon
cceur. Si j'avais quelque chose de plus cher encore, il
me semble que je le lui donnerais avec plaisir pour
avoir le bonheur d'entrer dans sa maison. ,
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La mkre et le fils s'entendirent enfin sur le monastere
de Meaux; ce n'6tait pas Paris, mais Paris n'etait pas
loin.
Camille-Antonia postulait alors a I'hospice d'Agen.
Sa mere alla la presenter rue du Bac et, de Paris, se
rendit directement A la Visitation de Meaux, ou elle
entra le 4 d6cembre 1866.
Une fois seule, elle comprit mieux 1'etendue de son
sacrifice et se sentit trop faible pour le supporter. La
tristesse l'envahit. Elle prit la plume, le 9, pour dire
i son ils l'angoisse de son Ame. a Je n'ai plus Camille,
lui disait-elle; son voisinage me consolait et j'avais la
facilit6 de la voir au postulat deux ou trois fois la
semaine. Toi-meme, il est vrai, tu 6tais bien loin de
moi, mais I'espoir de tes trois mois de vacances me faisait patienter toute l'ann6e... Je crains vraiment
.d'avoir entrepris un sacrifice au-dessus demes forces.
Ne va pas croire cependant, mon cher Edouard, que
je veux quitter et partir imm6diatement; j'espere
encore que le bon Dieu me fera la grace d'etre A son
egard plus genereuse. v
La mere ne pouvait s'illusionner sur la peine que
cette lettre causerait A son fils; elle la relut et ne
l'envoya pas. La crise int6rieure s'attenua. c Je remercie bien le bon Dieu de m'avoir conduite dans cette
maison n, ecrivait-elle le surlendemain. Et le 6 janvier
1867 : c Enfin, mon cher £douard, soit heureux qui
voudra dans le monde; mon bonheur A moi, c'est de
n'y etre plus. J'aime tant cette chere Visitation que
j'en embrasserais, je crois, jusqu'aux murs, de plaisir! )) C'est avec le m6me accent cu'elle racontait la
cer6monie par laquelle, aprbs sa premiere probation,
on l'avait admise au noviciat : a Que le bon Dieu est
bon! Je crois ne pouvoir douter que ce ne soit A la
Visitation qu'il me voulait, et je me sens pr&te A lui
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offrir, en retour d'une si grande grace, tel sacrifice
qu'il voudra. ,
Le mois de janvier n'6tait pas fini que l'ame de la
novice se laissait envahir par des sentiments tout
opposes. ( Depuis que j'ai &t6 admise au noviciat,
6crivait-elle, j'ai Wte a meme de voir que je ne pourrais
jamais me faire a ce genre de vie. u
La tentation l'emporta. Elle sortit et, n'osant reparaitre A Agen, oi l'on connaissait son entree a la
Visitation, elle pr6f6ra se retirer chez une de ses
seurs, a Saint-Vivien. Edouard alla passer avec elle
ses vacances de 1867. Voyant qu'au point de vue religieux, le milieu ne lui convenait pas, il r6solut de lui
chercher un refuge a Paris ou dans la banlieue et
reussit a la faire admettre chez les Filles de la Charite d'Arcueil. Quelques jours se passerent; l'ennui
revint .et la pensbe de retourner a Saint-Vivien ne la
quitta plus.
Cependant, Edouard 6tait dans le plus grand embarras; Dieu, pensait-il, I'appelait a Saint-Lazare, et il
ne savait comment annoncer cette nouvelle A sa mere,
qui caressait encore l'espoir de vivre avec lui quand le
s6minaire serait termin6. u Le moment de cette ouverture si redoutee, raconte-t-il, arriva enfin. Les premiers moments, comme je m'y 6tais attendu, furent
bien p6nibles, mais Dieu vint a notre aide. Ma mere
ne se laissa aller a aucun de ces actes de violence qui
lui ataient si ordinaires en pareille occasion; mais,
apres avoir vers6 bien des larmes, elle se contenta
de me dire qu'elle 6tait en ce moment trop troubl6e
pour pouvoir me donner une r6ponse. Trois jours
apres, elle venait me voir &Saint-Sulpice et me r6p6tait
combien cette d6termination 6tait penible &son pauvre
coeur; mais elle ajoutait que, malgr6 cela, elle etait bien
resolue a ne se point opposer a la volont6 de Dieu. ,
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a LA-dessus, il fut dccidd qu'apres l'ordination de
la Trinit, j'entrerais a Saint-Lazare et qu'apres avoir
pris rang parmi les membres de cette famille, j'accompagnerals ma mere a Agen pour l'installer, la consoler
et I'habituer un peu A sa nouvelle residence. n
Le jeune clerc, ordonn6 sous-diacre le 6 juin 1868,
6tait recu a Saint-Lazare le 13 juin et partait aussit6t,
en compagnie de sa mere, pour ne revenir que le
24 juillet. A Agen, il eut beaucoup a souffrlr des
reproches de sa sceur ainee et de son beau-frare et
m&me de ceux de sa maman, qui, par moments, le
traitait de cruel et d'ingrat. Grace A ses prieres, a sa
patience et A la d6licatesse de ses proc6des, tout
s'arrangea si bien que la pauvre femme, d6semparee,
conCut le projet d'entrer chez les Filles de la Charit6.
Elle consulta M. Houssin, lazariste, qui 6tait de
passage pour la visite des sceurs, puis la Mere Montcellet, superieure a I'hbpital d'Agen, et il fut decide
qu'avant son postulat elle serait mise en apprentissage
dans cet itablissement. ' Par la grande grace et mis6ricorde de Notre-Seigneur, 6crivait-elle A son ils le
22 aoit, j'ai le bonheur de travalller A la meme oeuvre
que mes deux chers enfants. Tous les matins, je pars
pour i'hospice apris le dejeuner, c'est-a-dire vers
dix heures, et je ne le quitte qu'A quatre heures pour
venir diner. Plus tard, la Mere Montcellet verra les
modifications qu'il faudra apporter A cet arrangement
provisoire et j'espere qu'avant peu je deviendrai pensionnaire. n
On lui avait confid, pour mieux l'eprouver, un office
des plus rebutants et des plus difficiles : la materniti
et les filles publiques. (cCes petits entants, disait-elle
avec son grand esprit de foi, me rappellent I'Enfant
Jesus; l'autre office, il est vrai, ne pr6sente pas la
meme innocence, mais je vois dans ces pauvres cr6a-
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tures des ames racheties par le sang de Notre-Seigneur
Jesus-Christ, et il me fait la grice et me donne la force
de le bien remplir, pour son amour. )
Les soeurs ne croyaient pas a la perseverance de
cette dame de cinquante ans; elles lui disaient ouvertement que les personnes de son age ne reussissaient
pas d'ordinaire; qu'une fois en maison, elles ne se
plaisaient pas et sortaient. (( A te dire vrai, 6crivaitelle a son fils, il me semble que ces bonnes sceurs ne
se soucient pas de me voir entrer dans leur congregat-on, ) La Mere Montcellet 6tait plus encourageante;
iualýeureusement, la maladie ne tarda pas a paralyser
son influence et, au mois d'octobre, elle n'&tait plus.
On h6sita beaucoup avant d'ouvrir a Mme Mott la
porte de la Communaut6. L'intervention de son fils
aupres de M. Etienne fut d&cisive. La sceur Narp,
superieure de Saint-Joseph a Arcueil, la recut pour le
postulat, la garda pour le s6minaire et meme apres le
s6minaire. Sceur Mott appartint a cette maison pendant trente-cinq ans, de 1869 a 1904. Elle 6difia ses
compagnes par un bel ensemble de vertus chretiennes
et religieuses.
Mais revenons a son fils, que nous avons laiss &i
Saint-Lazare. Le s6minaire interne termink, il rebut le
diaconat et la pretrise les 25 et 29 aofit de 1'annee 1869
et partit pour le seminaire d'Oran, oi l'obeissance le
placait. L'annie suivante, retour & Paris. II prononqa
ses vcrux dans la chapelle de la rue du Bac, le 26 juillet,
devant le P. Etienne. Quelques jours apris, il avait la
joied'assister aux f&tes jubilairesdu Sup6rieur g6enral.
A 1'all6gresse commune succeda 1'angoisse. La guerre
6tait d6clarie, et les nouvelles se succidaient de plus
en plus attristantes. M. Mott repartit pour 1'Afrique.
Apres I'avoir laiss6 quatre annies dans l'enseignement, trois & Oran et une b Evreux, le P. Etienne lui
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offrit, le 24 juin 1873, la cure de Drancy, avec le titre
de supirieur. Le nouveau sup6rieur itait jeune:
vingt-huit ans; trop jeune sans doute, car, quelques
mois aprbs, le cure de Drancy, sans cesser d'etre cure,
etait place sous I'autorite d'un pretre plus ag&,
M. Frontigny. Entre ces deux confreres, Fun cure,
I'autre vicaire et superieur, la situation, on le comprend, 6tait singulierement delicate. Elle ne pouvait
durer. En 1875, nous trouvons M. Mott au grand
s6minaire de La Rochelle et, 1'annie suivante, a la
Mission de Saintes.

Le P. Fiat, qui appr6ciait beaucoup sa pi6t6, voulut
1'avoir a ses c6tes, comme secr6taire particulier. II
1'appela pris de lui, le 23 janvier 1879. Mais M. Mott
avait trop d'initiative pour un poste de cette nature.
II commenca l'annde scolaire de 1880-188i au grand
sbminaire de Cambrai, oh son s6jour fut de six ans.
Nous voici en 1886. M. Mott avait quaraute et un
ans et l'expirience des grands s&minaires. Le P. Fiat
estima qu'il pourrait riussir comme superieur et, le
7 juillet, lui fut envoyee la patente pour le grand
seminaire de Meaux. Ce nouvel cssai montra qu'il
valait mieux l'occuper a d'autres emplois.
M. Mott s'en rendait parfaitement compte. Dans an
de ses 6crits, il d6veloppe avec une humilit6 touchante ces deux pensees : la sup6rioritA ne me vaut
rien; je n'ai pas les aptitudes requises pour la superiorit6.
(

i° La superiorit6 ne me vaut rien. D'abord, ma

pauvre humilite, si faible, si languissante, n'a pas la
force de supporter les honneurs. J'ai beau me dire
qu'ils ne s'adressent pas a ma personne, mais a la
dignite dont je suis revetu, je me sens flatte des
egards que l'on a pour moi, pein6, irrit6 ou froissi de
ceux qu'on me refuse, ou qu'on ne pense pas & avoir
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pour moi. Le parfum de 1'encens m'enivre, mwme
quand je reconnais trbs bien que je ne le mirite pas.
Ma pauvre tate, si faible, prend facilement le vertige
quand elle se voit sur une hauteur. Mon pauvre esprit
6troit se persuade aisement qu'il est quelque chose
quand il se voit honord, quand il s'entend louer,
quand il se voit respect6 et ob6i. II s'attache alors
davantage A ses propres idbes, a son propre jugement
et ne souffre pas ais6ment la contradiction. Et puis,
cette libert6 plus grande, qui est I'apanage necessaire
de la sup6riorite, je suis tres port6 a en abuser : soit
en m'affranchissant trop facilement des salutaires
contraintes de la vie de communauti, soit en me repandant sur beaucoup trop d'affaires, entreprises i la
16gere et poursuivies souvent aux depens des soins et
du temps dus a mes devoirs d'6tat. De 1•, pertes de
temps, souvent consid6rables, relichement dans la
vigilance que je dois exercer sur moi-meme, affaiblissement graduel de la pietd, de l'esprit interieur, de
l'union a Dieu.
2°0 Je n'ai pas les aptitudes requises pour la superiorite. Physiquement, je n'ai pas bonne vue; ce qui
nuit beaucoup a la surveillance que doit exercer le
sup6rieur sur les personnes et les choses confi6es a ses
soins. Intellectuellement, j'ai mauvaise memoire. Je
reconnais difficilement les personnes que j'ai perdues
de vue depuis quelque temps et j'oublie vite les d6tails.
Mais surtout je manque de d6cision, voyant les avantages et les inconv6nients du pour et du contre et ne
sachant quel parti prendre; ou bien, au contraire,
decidant trop pr6cipitamment, sans avoir pris le
temps de Ia reflexion, et d6sol6 en face des consequences non prevues du parti que j'ai pris. Le jugement de comparaison me fait presque totalement
d6faut; ce qui fait qu'on me reproche avec raison, au
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moins dans une certaine mesure, de manquer de jugement pratique. Moralement, je manque a peu pros
6galement de fermete et de douceur, de patience, de
condescendante charit6, comme d'energie, pour la
correction des d6fauts ou la r6pression des d6lits. Et
puis, j'ai l'esprit 6troit, je n'ai pas toujours d'assez
larges apercus; je n'ai pas assez 1'esprit de suite dans
les affaires, c'est-A-dire que je perds facilement de vue
les affaires commencees; j'ai besoin qu'on me les
rappelle. )
Et M. Mott conclut : , Je dois done me r6jouir
d'etre dans I'humble condition de simple confr~re et
prendre bien garde de ne jamais me priver, par ma
faute. du b6nifice de cette vie si douce, si facile et si
salutaire, des graces qui accompagnent toujours
l'exercice de I'obeissance. n
M. Mott fut exauc6 ; jamais plus il ne sera question
de lui pour un poste de superieur. Le superieur de
Meaux devint, en 1888, professeur de dogme A Dax.
Le trait6 de 1'Eucharistie figurait sur le programme
de l'ann6e. Beau sujet, certes, surtout pour les ames
portees A la pi&t6 ! Le professeur interessa vivement
ses eleves. Son enseignement se ressentit, des tendances de son esprit. Les revelations de Catherine
Emmerich furent souvent citees, plus souvent que
'1criture et les Peres; et les el6ves se rendirent bien
compte que, si les lecons y gagnaient peut-&tre en
int6r6t, elles y perdaient sfrement en solidit6.
M. Mott ne se plut pas A Dax. L'ann6e scolaire termin6e, il fut appele a la Maison-Mere et applique,
sur son d6sir, A la visite des sceurs du Nord, auxquelles s'ajouterent, l'ann6e suivante, celles de Bel-

gique. Ce travail, qu'il aimait, faillit lui 6tre enlev6,

en septembre i89o, car le P. Fiat, embarrass6 pour
donner un professeur de dogme aux itudiants de la
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Maison-Mere, eut recours a lui, sans toutefois pouvoir vaincre ses repugnances. Une autre solution fat
cherch6e et trouv6e.
Les cinq annies qui suivirent furent des annies
ambulantes. Toujours sur les chemins, M. Mott donnait ses forces et son temps aux sceurs pour des visites
trimestrielles, des retraites, des predications.
L'ann6e 1895 le ramena au grand seminaire de
Cambrai. Trois ans de professorat lui suffirent; il
revint a la Maison-Mere en 1898 et y resta jusqu'a sa
mort; que dis-je ( y resta )? En fait, pendant des
ann6es, il n'y fit que de rares apparitions. Son activite
tenait du prodige. Ses listes portent mention de cent
trente-quatre retraites aux Filles de la Chariti, entre
1875 et 1922, dont neuf a J&rusalem, une a Beyroutb,
trois en Espagne, une en Italic et deux en Belgique;
de soixante dix retraites sacerdotales, dont cinq a
Jerusalem et trois en Algirie; de dix-sept retraites
de rentr6e dans les s6minaires de France; de dix-huit
retraites d'ordination. II est regrettable qu'il n'ait pas
cru devoir 6numbrer les retraites aux Enfants de
Marie, dont le nombre est incalculable, les neuvaines,
les adorations, etc. II donna le mois de Marie H Lis-

bonne en 1895, 1899 et 1922, et obtint du gouvernement portugais, par l'intermidiaire d'un admirateur,
la decoration de l'ordre de Chevalier du Christ.
Sa parole pieuse, abondante, variee, interessante et
meme el6gante, charmait et pinitrait. Jamais il ne se
reprenait, meme quand les circonstances le condamnaient a l'improvisation. Ses conferences a la salle
.d'oraison etaient trbs goitees; les jeunes gens surtout ne se lassaient pas de l'6couter.
M. Mott 6tait encore un homme de plume et d'oeuvres. II crivait avec autant de facilit6 qu'il parlait; il
agissait avec la conviction, une conviction peat-ktre
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trop absolue, que 1'Esprit Saint l'inspirait et lui imposait le devoir d'aboutir. Son esprit, toujours en travail, ne cessait de rechercher quelque nouveau moyen
de contribuer au bien de l'eglise et de la Congr6gation : nouvelle devotion, nouvelle association, nouvel
ouvrage.
Tous ses projets n'aboutirent pas, par exemple son
Office de la Sainte-Face, qui fut pourtant imprimI,
apres autorisation de l'archeveque de Tours; sa devotion a la Vierge pr&tre; l'id6e d'6tablir des retraitesannuelles prechees pour les confreres de la MaisonMere. D'autres projets eurent un meilleur sort, comme
le Cours de m6ditations i l'usage de la Congregation de la Mission n, la devotion au scapulaire vert et
la reparation sacerdotale.
Pendant longtemps, chaque matin, a la salled'oraison, dans nos maisons de France, la communaut6 utilisa le cours de meditations du sulpicien
Hamon. Notre Congregation n'avait pas encore de
manuel qui lui fft propre. Bien des missionnaires
gemissaient de cette lacune. Le P. Fiat fit appel, le
25 janvier 1881, aux bonnes volont6s de ses confreres
par circulaire autographiee. Plusieurs commencerent
le travail, puis se lasserent devant la longueur et lesdifficult6s de la tache. c Je dus alors songer, 6crit le
P. Fiat, i trouver moi-meme un missionnaire qui, par
ses connaissances et sa plkte, jointes a l'experience
et aun d4vouement peu commun, fit en 6tat de rendre
ce grand service a la petite Compagnie. Dieu me fit
la grice de trouver ce confrere, on plut6t il 1'avait
place lui-meme sous ma main. C'6tait au mois d'octobre 189o. II se mit aussit6t a l'oeuvre, sans cesser
n4anmoins de vaquer a ses fonctions ordinaires, qui
6taient, certes, bien suffisantes pour remplir sa journke.
Le manuscrit, termin6, fut soumis sans retard A I'ap-
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priciation de plusieurs missionnaires des plus compitents et des plus autoris6s. Ceux-ci demandirent he
remaniement complet de l'ouvrage, tout en approuvant le fond et en louant I'auteur pour son mirite
incontestable. Notre estimable et bien cher confrere
ne se laissa point d6courager, comme il y avait lieu
de le craindre. Il.reprit I'une apres l'autre toutes ses
meditations. Apres leur avoir fait subir les corrections, additions et modifications indiquies, il expnma
le d6sir que son manuscrit servit, pendant une annie,
de livre de m6ditato'ns A la Maison-MWre.. Soumis par
li meme a l'examen et a la critique du personnel qui
la compose, il a &et l'objet d'observations-dont l'auteur a. t6 heureux de profiter pour corriger encore
son travail et le mettre mieux en harmonie avec les
v6ritables besoins de la petite Compagnie. Enfin,
l'ouvrage ayant 6et livr6 . l-impression, les 6preuves
n'ont ete revetues du bon t tirer qu'apres avoir passe
sous les yeux detrois examinateurs compitents, choisis
parmi les th6ologiens de la Maison-Mire. )

On s'est plaint que les meditations de M. Mott ressemblent souvent textuellement

a celles de M. Hamon;

cette ressemblance vient peut-etre de ce qu'on emp&cha
notre. confrere de realiser I'oeuvre personnelle qu'il
revait.

Le premier tome parut en 1898; les trois autres
tomes suivirent en moins d'un an. Le P. Fiat exprima
par circulaire l'espoir que toutes les maisons de la
Compagnie adopteraient l'ouvrage, celles de langue
ktrangere apres traduction faite sur l'ordre du Visiteur. Cette derniere invitation fut entendue en Espagne
et en Autriche.

M. Mott completa plus tard son travail par un
tome V pour le temps des retraites et ajouta en 1918
un Abr'gi en un volume.
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Une nouvelle edition devint necessaire apres une
vingtaine d'ann6es. Un confrere de la Maison-Mere,
charge de la revision, signala un grand nombre
d'inexactitudes : locutions r6pr6hensibles au point de
vue dogmatique, mauvaise interpretation de textes
scripturaires, 16gendes donn6es comme faits historiques, cr6dulit6 excessive vis-a-vis des visions et
revelations particulibres. Fort bien doue pour ecrire
sur les sujets de pi6t6, M. Mott avait le pied moins
sir sur le terrain des sciences positives : dogme, exegese ou histoire. La tendance au merveilleux et au
surnaturel 6touffait chez lui l'esprit critique. Les corrections du censeur d6signe lui permettaient de donner a son ouvrage plus de perfection; il eut le tort de
n'en pas tenir assez compte. Somme toute, son Cours
de miditations a rendu bien des services et en rendra
encore. On a vu des pretres 6minents du clerge seculier le demander pour leur usage personnel.
M. Mott avait d'autres preoccupations. En 1892
naquit en lui, a la suite de communications faites par
une pieuse voyante, I'id6e d'une ceuvre r6paratrice:
inciter les personnes consacrees i Dieu i s'offrir en
victimes pour l'expiation des pkch6s des pr&tres.
II rencontra des oppositions : insister aupres des religieuses sur les peches des pretres, n'etait-ce pas inconvenant et dangereux? M. Mott alla de l'avant malgre
la contradiction. II commenca son Association, r6digea
des statuts, obtint l'approbation du Saint-Siege, int&ressa des 6veques a son oeuvre, tint des reunions et
propagea la doctrine de la reparation par ses &crits.
La Riparatli~ sacerdotale, revue de la premiere
heure, se scinda plus tard en deux : la Riparation
sacerdotale, organe des pritres reparateurs,et la Reparation sacerdotale, section des auxiliaires. Et d'autres
ouvrages suivirent : Association de la Riparationsacer19
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dotale. Manuel des prilre; reparateurs (Paris, 1917,

in-8, 2" 6dition en 1920; ouvrage'traduit en espagnol);
Association de la Riparation sacerdotale. Manuel des
auxiliaires de la riparation (Paris, 1917, in-8, 2"* dition en 1920); Association de la Riparationsacerdotale.
Petit directoire a l'usage des directeurs diocisains
(Paris, 1917).

L'Association s'6tendit plus qu'on ne l'aurait d6sire
en haut lieu. M. Mott se recrutait beaucoup parmi
les religieuses; les pretres n'en constituaient qu'une
minime fraction. On attira maintes fois son attention
sur ce point : une Association sacerdotale devrait etre
uniquement composee de pretres; elle ne merite plus

ce nom si les pretres sont comme noy6s dans l'61iment f minin; tout au plus peut-on y admettre exceptionnellement, a titre d'auxiliaires, d'autres personnes

pieuses. M. Mott eut peine A comprendre cette n6cessit6 et on fut souvent oblige de freiner son zele, qui
aurait prifer6 s'6tendre Al'infini.
Pour le scapulaire vert, M. Mott n'eut pas les
memes difficultes. On lui avait parl des visions de
sceur Bisqueyburu et il brlait d'en entendre le recit
de la bouche mtme de la privil6gite du ciel. 11 l'interrogea. Comme la Soeur, alors sup6rieure i Carcassonne, refusait de r6pondre A ses questions, il sollicita une mission officielle et se prssenta de nouveau a
la voyante en 1872, avec ce mot du P. 1tienne : a Je
prie ma Soeur Bisqueyburu de dire et de confier sans
crainte a M. Mott, pretre de la Mission et directeur au
s6minaire d'Oran (Alg6rie), tout ce qui lui est arriv6
et tout ce qu'elle sait au sujet du scapulaire vert. ,
Cette recommandation resta sans effet. a J'ai tout
oublid, repondit sceur Bisqueyburu A ce jeune pr&tre
de vingt-six ans, qui dut lui sembler bien importun
et bien curieux; ne me parlez plus de cela; je ne songe
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pour le moment qu'a m'acquitter de mon mieux de
mes devoirs d'etat. ,
M. Mott &taittenace. De Carcassonne il se rendit a
Narbonne pour voir sceur Buchepot, ancienne directrice du s6minaire et confidente de soeur Bisqueyburu.

Soeur Buchepot parla; elle pr&ta meme des lettres que
lui avait

6crites soeur Bisqueyburu a l' poque des appa-

ritions, ainsi que la correspondance echangee avec
son directeur M. Aladel. Muni de ce dossier et
d'autres documents, recueillis plus tard, M. Mott
composa en 1911 Image sur itoffe verte du Caur Imma.uli de Marie, dite Scapulaire vert (Lille, Descl6e),
et en 1923 le Scapulaire vert et ses prodiges (Paris,
Mignard; ouvrage traduit en espagnol en 1923). Cette
-devotion, que d6ja, depuis de longues annies, il propageait par la parole et la diffusion du scapulaire,
Dieu la binit, si l'on en juge par les nombreuses conversions de mourants qui lui sont attribu6es.
L'activite litteraire de M. Mott ne se borna pas aux
ouvrages deji signales. La liste de ses ecrits est
longue :
La Riparation perpituelle par le souvenir kabituel
des souffrances des Ctcurs de Jesus et de Marie,
par M.-E. Mott (Paris, Boumard, 19t3; ouvrage traduit en italien).
Remede. aux maux presents ou Reparation chritienne,
par M.-E. Mott (Lille, Descl6e, 9go6).
L'Oraison mentale. Quelques conseils pour aider &
J'acquitter utilement de ce saint exercice, par MarieEdouard Mott (Paris, Arthur Savakte, 1927).
La Vie intitieure (Paris, 1918; extrait du Manuel
des pritres riparateurs).
Conseils de vie spirituelle. 3 opuscules in-18 intitalis : le Monde, la Vocation, le Rkglement de vie (Paris,
Poussielgue, 1886.)
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Les Eaux sanctifiees, on Guide spirituel de l'dme chritienne dans les stations balndaires, par un Pretre de la
Congregation de la Mission (Paris, Desclie, 190o).
In Festo Imaginis Sacri Vultus Domini Nostri Jesu
Christi. Proprium offLcii et missae schema (Tours,
Allard, 1909).
Miditationssur la Passion et le Sacrd-Ccaur, h l'usage
du clergi et des .idles, par Marie-Edouard Mott
(Lille, 1902, in-18).
Retraites spirituelles a l'usage du clergi et des fidkles
selon l'esprit de saint Vincent de Paul (Lille, Paris,
Desclie De Brouwer, I914).
Lettres de Rome, ou Quelques conclusions du Congres
marialintiressantnotre double famille (Paris, 1904).
Manifestation de la Vierge Immaculie en 183o. Ses
consiquences religieuses et sociales, par un Prktre de la
Mission (Paris, Lecoffre, 9go6).
Note sur I'extension a l'Eglise universelle de la fete
du 27 novembre.
L'Association de la Midaille Miraculeuse.
Directoire des Associations d'Enfants de Marie Immaculie itablies chez les Ftlles de la Ckariti, e l'usage des
directeurs et directrices de ces Associations, par un
PrStre de la Congr6gation de la Mission (Paris, 1897,
in-f12).

Avis aux Enfants de Marie mariies (Paris, Poussielgue, 1920, in-i8).
Saint Vincent de Paul et le Sacerdoce, par un Pretre
de la Congregation de la Mission (Paris, Descl6e,
g1oo; traduit en espagnol).
Saint Vincent de Paul et la Formation du clergi,
par M.-E. M. (Paris, Lethielleux, 1905; extrait du
Recrutement sacerd,-tal).
Vie abrigie du vinirable ].-Gabriel Perboyre (Paris,
1886, in-12; re6diti en 1890, avec quelques additions;

-

537 -

traduit en latin a l'usage du clerg6 chinois par
M. d'Addosio).
La Vie et le Martyre du bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre, par un Pretre de la Mission (Paris, Gaume,
1890)
Le Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. Abrig6 du
pr6c6dent (Paris, Libr. Saint-Paul, 2e" dition en 18go,
chez Descl6e, a Lille).
Pour 6tre complet, il faudrait ajouter des articles
de revue dans Pritre et Apdtre, sous la signature
Myriam; et trois d6pliants : le premier, sur la Congregation de la Mission; le second, sur la Compagnie
des Filles de la Charit6; le troisieme, sur les Freres
coadjuteurs.
Tous ces 6crits traitent de sujets de devotion.
M. Mott avait 1'esprit naturellement tourn6 de ce c6t6.
La piWte constituait sa vertu dominante; il 6tait pieux
jusqu'i la passion. Sa vie interieure se d6roulait de
pr6efrence dans le monde surnaturel. Ses pens6es, ses
paroles, ses ecrits avaient la mnme orientation. II y
avait meme quelque chose d'exagere dans cette tendance mystique.
Sa gourmandise spirituelle allait loin. II 6tait affili6
aux carmels d'Agen, de Bordeaux, Saintes, Paris, La
Rochelle, Pirigueux, Lisieux et & la Trappe de
Staoueli. II 6tait membre de la F6deration sacerdotale eucharistique pour la communion quotidienne,
du Tiers Ordre de Saint-Francois, avec titre de directeur et pouvoir de recevoir a l'habit et i la profession,
de l'Euvre de 1'Adoration du Sacr6-Cceur de Jesus a
Montmartre, de l'Archiconfrerie de l'Archange SaintMichel, de 1'Archiconfrerie de Notre-Dame d'Esp6rance, de l'Union sacerdotale des Freres spirituels de
Sainte-Th6erse-de- 'En fant-Jesus.
Les Pretres de la Mission font les voeux de pau-
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vret6, chastet6, ob6issance et stabilitY. M. Mott en
ajoutait trois autres : ceux d'humilit6, de victime et du
plus parfait. En fait de facultis, il demandait A Rome
toutes celles qui 6taient pour lui de quelque utiliti.
II ne se croyait jamais assez riche en privilbges

d'ordre spirituel.
Lui parlait-on de quelque voyante, vite il entrait en
relation avec elle; de quelque possed6, il avait hate
de proc6der lui-meme a l'exorcisme; I'entretenait-on
dequelque fait merveilleux, il 6tait port t lui trouver,
avant tout examen, un caractere divin ou diabolique.
Ses d6ceptions, il en eut beaucoup, ne furent pas assez
fortes pour modifier sa tournure d'esprit.
M. Mott vivait d'une vie int6rieure intense. Chaque
mois, il pr6sentait sa communication & son directeur;
absent, il I'envoyait par la poste.
Les comptes rendus de ses retraites annuelles sont
de vrais modules du genre. C'est pratique, c'est beau,
c'est 6difiant. II ne se perd jamais de vue pour s'6garer dans des considerations g6narales. Connaitre ses
d6fauts pour se reformer, a cela tendaient tous les
exercices; et pour les connaitre, il appelait a l'aide
son superieur et ses confreres, qu'il allait interroger
dans leur chambre. Prenons a tout hasard ce passage
du compte rendu de 19oo; il nous donnera une id6e
de ce qui se passait pendant les autres retraites :
SA neuf heures et demie, je vais demander a ces
messieurs ce qu'ils ont remarqu6 de defectueux en
moi. M. Forestier me regoit assez froidement et me
reproche ma singularit, (chant, prononciation, r6cr6ation, lever, coucher, etc.). M. Allou me regoit fort bien
et, au milieu de beaucoup.de compliments, il me dit:
I" Que, dans mes predications, il fallait 6viter de trop
me ravaler; 2° Que, peut- tre, pour l'6dification commune, il vaudrait mieux couper ma barbe. M. Meu-

-

539 -

gniot me dit que 1'on me reproche, pour la direction
des sceurs, de trancher trop nettement certaines
questions, comme changements, itranger, etc. M. Louwyck r6cuse sa competence, vu le pen de relations
qu'il a avec les pr&tres de la maison. M. Schuchart me
dit qu'il n'a absolument rien remarque. M. Tissot ne
me fait que des compliments. II trouve cependant que
je suis peut-6tre un peu trop lent dans ma prononciation au commencement de mes predications. M. M6dus
me dit qu'on me reproche : xI Beaucoup d'exagerations; 20 Ma singularitA, v. gr. ma barbe; 30 De man-

quer de jugement pratique. »
M. Mott prit huit resolutions; la septieme etait
ainsi concue : a Faire tomber ma barbe le jour de la
cl6ture de la retraite, puis me raser au moins deux
fois par semaine. » Et la resolution fut tenue, car la
page se termine sur ces mots : < Le jour de la cl6ture,

aprbs mes petites beures, je suis all faire tomber ma
barbe, ce dont M. Forestier me felicite cordialement. )
M. Mott avait df laisser pousser sa barbe en 1899,
pour aller en Orient; un nouveau voyage a Jerusalem,
en g19o, le mettra dans la meme necessite; mais, au
retour, les conseils de M. Forestier seront moins efficaces qu'en 19oo.
Si notre venerable confrere reculait devant cette
petite mortification, il se soumettait courageusement a
d'autres. II 6crivait en 1901: (( Helas! j'ai di abandonner la discipline et les jednes; je n'ai retenu que
la couche dure,1'abstention de vin, cafe, liqueurs, etc.,
le lait sans sucre au dejeuner ,; et, en 1902 : c Mon
directeur me dit de continuer la discipline seulement
tous les vendredis et de faire les jeines de l'gglise
(frustulum et cafe) tant que ma sant6 n'en souffrira
point. )I

-

540 -

Ces p6nitences volontaires na'taient rien A c6t6 des
lourdes croix que Dieu lui envoya au soir de sa vie,
pour lui donner I'occasion d'accomplir son voeu de

victime.
Croix morales d'abord : la mort de samere en 1go4;
en 1906, la mort de son beau-frere, M. Victor Favier,
professeur honoraire au lyc6e de Nice, Ag6 de quatrevingt-deux ans; peu apres, celle de sa sour ainee.
Emilia et son epoux, apres avoir v6cu longtemps dans
l'indiff6rence ou meme dans l'incr6dulit6, 6taient
revenus a Dieu, gagn6s par les exhortations et les
prieres de M. Mott.
A ces epreuves, mel6es de consolations, s'ajoutbrent
des croix d'un autre genre. Ses yeux, atteints par la
cataracte, lui refuserent peu A peu leur service, en
sorte qu'il dut recourir A d'autres pour sa correspondance et ses lectures.

Les crises, si fr6quentes et si douloureuses, de son
trijumeau le prenaient subitement, oi qu'il fat, sans
s'annoncer, et le lais-aient quelques instants dans un
itat de souffrances inouies que d6celaient les mouvements de sa tate et l'alteration de ses traits.

Ses jambes, couvertes d'ulceres, 6pouvantaient tous
ceux qui les voyaient. Elles demandaient le repos; il
leur imposait le mouvement, tant 6tait grand son d6sir
de suivre la communaut6 pour 6difier. On voyait ce
v6ndrable vieillard, courb6 par 1'Pge, se trainer peniblement, appuyd sur sa canne, de sa chambre A la
salle d'oraison et de la salle d'oraison au r6fectoire.
Quand la n6cessit le conduisait A l'infirmerie, un
16ger mieux le ramenait a la communaut6. Enfin, il
fallut bien c6der pour de bon; la maladie a toujours
le dernier mot, meme chez les plus obstines.
M. Mott a eu d'autres infirmites, plus p6nibles peutktre, et dont il ne parlait jamais; il a vaillamment
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support6 les souffrances qui en etaient la consequence.
Peu a peu 1'enflure des jambes gagna le coeur. II lutta
une quinzaine de jours contre la mort. Alors qu'on le
croyait sur le point de rendre le dernier soupir, ii
reprenait vie, et, dans son delire, il debitait des
sermons.
Enfin vint l'heure supreme. Son ame s'envola vers
Dieu le 5 avril dernier, un peu apres minuit, dans des
sentiments admirables de piet6 et de soumission a la
volont6 divine.
LOUISE DE MARILLAC, PAROISSIENNE DE SAINT-GERVAIS

D'apres le dernier et difinitif biographe de saint
Vincent de Paul, M. Coste, prktre de la Mission,
lorsque Louis de Marillac, pare de notre sainte,
mourut le 25 juillet 1604, celle-ci n'avait que treize ans
- elle etait n6e le 12 aofit 1591 - et se trouvait alors
dans une modeste institution de Paris que son premier
biographe, Gobillon, mort cure de Saint-Laurent, a
n6glihg de nous designer plus clairement. Peut-6tre
demeura-t-elle quelques annees encore dans cette
pension.
L'attrait qu'elle 6prouvait deja pour la vie religieuse
I'aurait fait entrer chez les Capucines, appelees encore
Filles de la Passion, rue Saint-Honor6. Mais le
P. Honor. de Champigny, provincial des Capucins de
1612 a 1621, estima qu'elle ne jouissait pas d'une
sant6 suffisante. Ce fut alors qu'elle se r6fugia chez
son oncle, Michel de Marillac, qui avait rempli la
charge de premier marguillier de Saint-Gervais de
1594 a x596, et elle devint notre paroissienne.
Tout a fait en passant, notons que Michel de Marillac
avait comme collfgue a la marguillerie Pierre Poussepin, seigneur d'Aulnay, conseiller et secr6taire du
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roy et de ses finances, dont la parenut devait donner
naissance, a Dourdan, en 1653, a la venerable Marie
Poussepin, fondatrice des Sceurs de charite de la Presentation, et dont on escompte la prochaine b6atification. Et quelques annees plus t6t, de 1589 a 1591,
Messire Pierre Acarie, seigneur de Momberost, conseiller du roy et maitre ordinalre en sa chambre, 6tait,
lui aussi, premier marguillier. Ligueur fougueux, ilest
surtout connu pour avoir et6 le mari de Barbe Avrillot,
la bienheureuse Marie de l'Incarnation, introductrice,
avec le cardinal de B6rulle et aussi Michel de Marillac,
du Carmel en France, fondatrice du Carmel de Pontoise, oi elle mourut en 1618. C'est ainsi que SaintGervais se trouve me16, de plus ou moins pros, a la
grande histoire religieuse de notre pays.
L'oncle de Louise de Marillac fut un grand et saint
personnage. C'est vraisemblablement sur son conseil
qu'elle 6pousa a Saint-Gervais, le 5 fevrier 1613,
Antoine Le Gras, 6cuyer, secr6taire des commandements de la reine r6gente, Marie de Medicis, et dont
elle devait dire plus tard, dans son testament, qu'il
etait (c homme de bonne vie, fort craignant Dieu et
exact

a se rendre irr6prochable ,.

Le cur6 d'alors

etait vbnerable et discrete personne Francois Board
(60o- 1620). Notre 6glise n'avait pas encore tout a fait
son aspect actuel. Le clocher ne s'ilevait qu'au tiers
de sa hauteur et se trouvait ainsi notablement plus
bas que le comble du choeur. La chapelle des saints
de l'abside, a laquelle on accede par quelques marches,
n' tait pas encore bitie. La nef etait achev6e depuis
peu, mais se terminait encore par I'ancien portail,
auquel on devait substituer, deux ans plus tard, une
cl6ture provisoire, derriere laquelle s'6difierait la premiere trav6e et le portail actuel, de 16r6 a 1621.
L'orgue se trouvait encore dans la tribune du transept
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sud. Au-dessus des stalles actuelles, des dossiers avec

auvents sculptes enfermaient le choeur.
Tel fut, sauf certains details qui pourraient encore
etre precis6s, le cadre de la c6elbration de ce saint
et, a n'en pas douter, sanctifiant mariage.
Des lors, Louise de Marillac quitta Saint-Gervais
pour s'installer sur la paroisse voisine de Saint-Merry,
ou naquit un fils,Michel-Antoine, le 18 octobre 16i3.
L6gitimement notre paroisse peut etre fire de ce
souvenir.

L. BROCHARD,
Cur6 de Saint-Gervais.

(Le Courrierde Saint-Gervais, mars 1934.)

SAINTE-ROSALIE
SOUS LE PATRONAGE

D'UNE CONTEMPORAINE

DE SCEUR CATHERINE

Dans la sacristie de l'eglise Saint-Roch, a Paris, un
pretre, encore jeune, 6coute une Fille de la Charit6,
djia avanc6e en age. Elle lui redit ce que l'ascendant
de sa charit6 lui permettait de lui representer, d'autant plus qu'il avait 6th, avant d'etre pr&tre, son aide
et son secretaire benevole. Ce sont d'encourageants
reproches. M. 1'abb6 Le Rebours est, sans doute, un
pretre exemplaire, mais il semble a la soeur qu'il ne
deploie pas le zele et n'a pas la g6nerosit6 que r6clame
son caractere et dont son pass6, ses relations et sa
fortune decupleraient les r6sultats. Celui-ci connait
et apprecie sceur Rosalie Rendu, car c'est elle qui
flagelle son inaction. Fortement impressionn, iil
r6flechit; trois nuits de suite, le sommeil le fuit; it
s'interroge devant Dieu pour connaitre a quoi il doit
se resoudre pour realiser I'ideai.II se decide alors,
apres avoir prelev6 sur les biens patrimoniaux une
part reservee a sa famille, a consacrer tout le reste,
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avec tout son temps, toute son application et tout son
coeur, aux oeuvres de charit6 chretienne, particulibrement a celles commenc6es ou simplement congues par
soeur Rosalie.
Apres la pieuse mort de celle qui l'avait ainsi lanc6
dans la voie de la charit6 (6 fevrier 1856). non seulement il ne ralentit pas ses efforts, mais il leur donna
un nouvel elan. Et c'est le souvenir reconnaissant
qu'il gardait a sa bienfaitrice qu'il voulut perpetuer
par une oeuvre 6tablie dans le quartier qu'elle aimait
i appeler ( son diocese n, qui donna naissance a la
chapelle, au patronage et aux 6coles de SainteRosalie. En 1867, M. Le Rebours obtenait que la Congr6gation, deji charg6e de I'aum6nerie des CEuvres
existantes, acquit un terrain, oi elles s'installerent
d'une maniere d6finitive. La chapelle actuelle s'eleva.
M. Le Rebours aurait desir6 y transferer les restes de
soeur Rosalie Rendu, mais ne put en dbtenir I'autorisation; il tint, du moins, a la representer dans l'un
des vitraux, offrant a Notre-Seigneur la chapelle
didiee a sa sainte patronne, en souvenir d'elle.
C'est dans cette chapelle que, sous l'impulsion de
M. Dolet, directeur des CEuvres de Sainte-Rosalie,
avait lieu un triduum solennel a l'occasion de la b6atification de Catherine Labour6, les 31 janvier, 1 r"et
2 f6vrier 1934. L'edifice, bien qu'encore inachev6
dans les d6tails, ne manque pas de grace. Mais une
ornementation du meilleur goft y mettait quelque
chose de radieux. Nulle part, peut-ftre, le tableau
repr6sentant l'apotheose de la Bienheureuse n'avait
6t6 si heureusement 6clair6 et n'avait donnu tout son
effet. II tr6nait sur un autel abondamment, mais si
616gamment fleuri ! Et des voutes, comme des galeries,
descendaient en gracieux festons des guirlandes de
glycines, dont chaque fleur symbolisait un Sacrifice,
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un travail accompli aprbs le labeur de la journbe;
avec quel amour, avec quel esprit de piet6, Dieu seal
saurait le dire. De blanches tentures, artistement
drap6es, donnaient au chceur, a toute la chapelle, un
aspect tout virginal.
La veille de l'ouverture du triduum 6tant un jeudi,
M. Dolet avait eu I'id6e de convoquer dans l'apresmidi les enfants des diff6rentes maisons de Filles de
la Charit6 6tablies sur le territoire autrefois parcouru
par soeur Rosalie, tout d'abord celles de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, heritiere des CEuvres de la rue de
l'Ip6e, de Sainte-Anne de la Maison-Blanche, de la
rue Jenner, de la place Jeanne-d'Arc, de SaintMarcel. Les d6lgations de ces maisons vinrent se
joindre aux enfants de Sainte-Rosalie. La chapelle
devenait comme un parterre de fleurs vivantes. On
attendait Mgr Crepin, auxiliaire de S. tm. le cardinal Verdier. Apres un cantique et une instruction,
une procession s'organisa. Une procession dans cette
chapelle semblait impossible; mais, grace A la parfaite
organisation et a l'ordre de tous ces enfants, le prodige
fut r6alise; bannieres, oriflammes, enfants couronnes
et tenant en mains des fleurs escortaient la statue de
la nouvelle bienheureuse. 11 semble bien que cette
procession .tait la premiere que voyait Sainte-Rosalie.
Un salut chant6 par toutes ces voix enfantines et la v6neration de la relique cl6turerent cette premiere soir6e.
Le vendredi et le samedi matin, messe avec chants.
Le soir, la.ch'apelle se remplissait de nouveau ; travailleurs et travailleuses de ce quartier ouvrer
venaient pour entendre l'histoire, merveilleuse dans
sa simplicit6, de la petite paysanne de Fain-les-Moutiers, devenue la confidente et la messagere de l'Immaculbe, de l'enfant du peuple s'61evant a la plus haute
vertu et a laquelle l'lglise reconnait aujourd'hui la
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noblesse la plus authentique et sans declin: celle de
la saintet6. Mais, dans tous les esprits et dans tous
les coeurs, a la pens6e de soeur Labour6 s'unissait,
comme dans les entretiens du pridicateur, la sainte
du quartier, sceur Rosalie.
Le dimanche fut naturellement le grand jour. Les
communions furent aussi nombreuses que ferventes.
La messe solennelle de huit heures fut dite par
M. Rigaud, naguere encore directeur des CEuvres de

Sainte-Rosalie. La grand'messe fut c6lbr6e en grande
pompe par un missionnaire de Saint-Lazare, assist6
de deux de ses confreres. Un groupe d'6tudiants avait
eit bienveillamment envoy6 par M. Castelin, directeur
du s6minaire interne, pour ex6cuter les chants liturgiques, ce qu'ils firent a la perfection, au t6moignage
6mu de tous les assistants. Le Magnificat final, 6voquant l'humilit6 etles gloires de la Vierge sans doute,
mais aussi celles de sa fid~le servante, fit couler, nous
a-t-on dit, plus d'une larme. ,
L'office de l'aprbs-midi devait depasser tous les
autres en pi6t6 et en solennit6. M. Souvay, Sup6rieur
general, avait daign6 accepter de presider la c6remonie, honneur hautement appr6ci par les habitues
de la chapelle de Sainte-Rosalie. A ses c6t6s, on
voyait M. Payen, assistant de la Maison-Mere,
M. Rigaud et plusieurs lazaristes. M. Collard, predicateur du triduum, aprbs avoir rappel la fondation
des ceuvres de ce quartier, nota que les cer6monies
de ces jours avaient pour but, dans l'esprit des habitants, de rendre an hommage de gratitude a sceur

Rosalie et aux Filles de la Charit6 dont elle a popularise la cornette, en la personne d'une Fille de la
Charite glorifi6e par l'Eglise. I1 6tablit alors un
parallele entre sceur Catherine et sceur Rosalie, toutes
deux enfants du peuple et qui se sont sanctifies dans
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l'accomplissement de leur devoir d'6tat, dans le
idivouement desinteressi envers le pauvre. Toutes deux
furent des travailleuses. L'une et I'autre eut sa mission : l'une, de developper le culte de Marie Immaculle; l'autre, de d6velopper l'intelligence et l'amour
du pauvre; a l'une, cette mission fut rev6C6e dans
1'eclat de la lumiere c6leste; a l'autre, aux clartks de
la foi qui lui faisait voir Notre-Seigneur dans la
personne du pauvre; la vertu de l'une et de l'autre
fut 6tablie sur une prodigieuse humilite, que la premiere cultiva dans le silence et l'obscurit6, que l'autre
conserva dans la notoriet6; leur influence a toutes
deux fut incalculable : l'une lanct un mouvement
puissant de d6votion a 1'6gard de la sainte Vierge,
qui n'a fait que s'amplifier; I'autre fut l'initiatrice et
le guide d'un extraordinaire l6an de charit6, dont
faction s'6tend ious les jours : on la voit, en effet, a
1'eclosion de toutes les oeuvres charitables de la premiere moitie du dix-neuvime siecle. Ceci expliquerait
leur survivance dans le souvenir et l'amour de notre
gen6ration. Toutes deux ont un tombeau glorieux.
Combien sont venus s'agenouiller sur la dalle de la

crypte de Reuilly? Pourrait-on compter les personnes
qui sont accourues sur la tombe toujours fleurie de
sceur Rosalie au cimetiere Montparnasse ? La premiere
a entendu la voix du Vicaire du Christ, lui disant la
parole de. r6surrection : Lazare, veni foras! Elle est
sortie du tombeau intacte et glorifiee; et les nations
d6sormais l'appelleront bienheureuse. Et le predicateur, au nom de la population reconnaissante, prie
M. le Sup6rieur general de daigner penser a la future
glorification de sa bienfaitrice, sceur Rosalie. Quel
enthousiasme ne serait-ce pas alors, et quelle fete!
Ce voeu n'a rien d'inconsid6r6. On sait les opposi-

tions que rencontra le bon P. Fiat, lorsqu'il voulut
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lancer la cause de beatification de Louise de Marillac;
dans son entourage, certains consideraient la demarche
comme vouee A l'insucces; c'etait aussi l'avis du cardinal Guibert, qui, par ailleurs, envisageait avec
espoir la glorification de soeur Rosalie et empecha la
translation de son corps a Confort. Et Louise de
Marillac est aujourd'hui canonisee.
Apres la ben6diction solennelle du Saint Sacrement,
donnee par M. Souvay, les fideles vinrent, en foule,
baiser la relique de la Bienheureuse, mettant dans
leur geste l'expression de leur d6votion envers sceur
Catherine, mais aussi celle de leur v6neration reconnaissante pour I'insigne bienfaitrice de leurs peres,
soeur Rosalie Rendu.
M. Dolet pent se feliciter du r6sultat de son d6vouement et de ses efforts. II provoqua une tres belle fete,
une des plus belles, a coup sur, qui aient et6 c6lbries
a Sainte-Rosalie; et, nous en avons 1'espbrance, elle
marquera le d6but d'un nouvel et plus bienfaisant
6panouissement des oeuvres qui lui sont confides.
ALBI
FONDATION DU GRAND SEMINAIRE

(suite)

A la mort de Mgr Daillon de Lude, l'6v&ch6 d'Albi
fut erig6 en archev&ch6, et Mgr Hyacinthe Serroni
devint le premier archeveque. Ce prelat, n6 A Rome,
oi il a 6t6 professeur au couvent des Freres Precheurs
de la Minerve, 6tait venu en France avec le P. Michel
Mazarin, frere du grand ministre. II avait deja montri
son zele sur les sieges d'Orange et de Mende. Dans
ce dernier diocese, il avait fond6 un s6minaire'.
En arrivant a Albi, sa premiere preoccupation fut
la formation du clerg6. Ses ordonnances synodales de
i. Gallia Christiana.

-549

-

1679 en fournissent une preuve eclatante. S'il n'innova
pas sur la tenue des conferences ecclssiastiques,
qui 6taient depuis longtemps en usage, il ajouta de
sages prescriptions: c Nous ordonnons que le recteur
et les vicaires se trouveront tons les mois aux conf6rences, dans les endroits et les jours marques par nos
vicaires forains, et, en cas qu'ils y manquent, ils payeront, pour la premiere fois, trente sols d'amende, et,
pour la deuxieme fois, un 6cu, applicable aux pauvres
de leur paroisse, et, s'ils ont contumace, il sera proc6d6 contre eux par les voies de droit. )
Sa sollicitude ne fut pas moindre pour pr6parer au
sacerdoce la jeunesse cl6ricale. Ii statue d'abord qu'il
ne donnera la cl6ricature qu'a ceux qui auront atteint
1'age de dix ans au morns et apres un examen prealable. Puis il ajoute : (t Mais, pour etre plus certain de
la vocation et des moeurs de ceux qui se prepareront A
l'avenir pour recevoir les ordres sacr6s et qu'on puisse
fonder une esp6rance de leur piet6, de leur vie exemplaire, nous d6clarons que nous n'y admettrons aucun
clerc qu'il n'ait demeur6 neuf mois entiers dans le
s6minaire que nous venons d'etablir, ou dans quelque
autre du voisinage, avec notre permission, c'est-adire trois mois co:nplets pour le sous-diaconat, trois
mois pour le diaconat et autant pour la pretrise. Nous
ne conf6rerons les ordres mineurs qu'a ceux qui sont
actuellement dans notre s6minaire, et nous n'en recevrons aucun qui n'entende ou ne parle le latin. ) Le
seminaire 6tait done 6tabli dis 1678 ou 1679.
Oh se trouvait-il exactement? II est impossible de
le savoir. L'acte d'union du Collge des PP. J6suates.
dont i sera bient6t question, dit seulement qu'll 6tait
dans une maison du faubourg qu'un document postirieur appelle cune maison de louage' ,.
i. Archives d6partementales, serie 6, fondsdu Seminaire.
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On ne pent le situer dans le local choisi plus tard
par les R6v6rends Peres, puisque ceux-ci durent faire
transporter dans le s6minaire construit par lears
soins les lits et autres meubles qui s'y trouvaient. An
reste, le seminaire ne resta lU que quatre ou cinq ans.
£tait-ce vraiment un s6minaire? N'6tait-ce pas
plut6t une simple maison de retraite, on un s6minaire
pour ordinands ? Les ordonnances de Mgr Serroni
ne parlent pas d'enseignement dogmatique, de cours
de morale ou d'ex6g&se. La formation est disciplinaire et vise a la bonne tenue eccl6siastique :
A(
Arn que, dans cette retraite, ils s'instruisent plus
particuliirement de leurs devoirs et de la connaissance
du sacrement qu'ils recevront, des c6remonies et de
la discipline de l'1glise, et qu'ainsi les directeurs du
s6minaire les observent de telle maniere dans les actes
de piete qu'ils y pratiqueront et dans leur etude, que,
sur le t6moignage qu'ils nous en rendront, nous puissions, avec moins de peine et de scrupule, apres notre
examen particulier de leur capacit6, les recevoir on
les exclure de l'ordre qu'ils nous demanderont. »
Cependant, l'archevqque se pr6occupe aussi des
itudes cl6ricales : a Ceux qui n'ont pas ktudi6 dans
l'kcole les principes de thbologie et qui se trouvent
dejA elev6s au sacerdoce et & la conduite des ames,
nepeuvent, sans quelque confusion ou sans abandonner
leur benefice, aller 6tudier sous la discipline d'un
maitre. Us s'en instruisent dans ces assembl6es (il
s'agit ici des conferences de pi&tA et de doctrine qui
se tiennent tous les mois sons la direction des vicaires
forains) d'nne maniere facile et honnete. , L'archeveque precise : ( Nous exhortons tous ceux qui se
destinent, a l'avenir, pour les ordres sacr6s de s'appliquer ý prendre dans le seminaire, pendant les neuf
mois que nous voulons qu'ils y demeurent, I'6ducatibn
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et la science qui sont nacessaires a de bons ecclisiastiques et qu'iis n'auront pas acquises chez eux ou dans
les ecoles... Tous les pretendants aux ordres qui
auront satisfait au temps que nous voulons qu'ils
soient au s6minaire se pr6senteront a nous, le mercredi
de la semaine d'ordination, pour subir les examens
par nous ou par nos vicaires generaux et telle autre
personne que nous choisirons pour y assister et pour
6tre du nombre des examinateurs. On y examinera
la vie, la famille, la patrie, 1'age, 1'education et la
doctrine des postulants. Nous d6clarons aussi que
s'ils ne savent pas le plain-chant, nous ne les recevrons
pas a la pretrise. n
Ceux qui auraient 6th admis A quelque ordre par
surprise on autrement y resteront toute leur vie, (a
moins que, par leur diligence et leur application, ils
se rendent avec le temps capables d'etre promus aux
ordres supirieurs n. Aucune faveur, aucune recommandation n'est admise. Et en terminant, le prblat les
une revue de leur vie pass6e et
exhorte chaudement
a une confession g6ndrale, a afin qu'il plaise A Dieu
de leur inspirer une sainte resolution de ce qu'ils
doivent faire D.
On voit avec quelle sollicitude Mgr Serroni veillait
A la formation intellectuelle et morale de son clerge.
Et cela nous invite a rechercher A quelles sources
les clercs allaient puiser la science ecclesiastique avant
la fondation meme des siminaires.
II y avait i Albi plusieurs 6coles. Le chapitre de
Saint-Salvy avait la sienne, et le cabicol ou kcolatre y
6tait nomm6 par ts chanoines en Jo34.

L'vique avait aussi 1'ecole dite de Sainte-Gemme
ou ecole Mage. Mgr Strozzi la ceda aux consuls en
1563, et il donna cent 6cus pour r6parer l'immeuble.

A partir du seizieme siecle, on y trouve quatre
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chaires de theologie. Le cardinal d'Amboise, d&s le
quinzieme siecle, a annex6 la chaire de tb6ologie a
la prebende de la P6nitencerie. Le cours de th6ologie
n'est pourtant obligatoire que pour les membres du
chapitre qui ne sont pas licencies.
En face du lyc6e se tient la chaire des Jacobins.
Des 1567, deux religieux donnent I'enseignement
public et l'Assiette leur accorde quarante-cinq livres.
Les reglements de l'ordre, a la fin du treizieme siecle,
imposent la presence d'un lecteur pour enseigner la
theologie. Un texte de 1668 indique que les Jacobins
donnent, a partir de Piques, un cours de philosophie,
et, au besoin, de theologie.
Les ellves sont appeles au son de )a cloche, et les
PP. Jesuites font entendre des plaintes parce que cet
enseignement d6sorganise leurs classes. En 1570, ils
ont soixante 61eves en theologie, et l'archeveque
nomme les deux professeurs, auxquels il attribue
un bon traitement.
Les Cordeliers ou Franciscains enseignent en face
des prisons; ce qui ne laisse pas de faire g6mir encore
les R&evrends Peres. Ils ne regoivent d'ailleurs aucune
retribution des organisations administratives.
Enfin, les J6suites viennent prendre la place du lion
dans I'enseignement clerical.
Des 1623, ils s'6tablissent g Albi, appel6s par les
consuls et par Mgr d'Elbene. Ils se sont fix6s dans la
maison Dalvy et ont la direction du college. La facade
de leur 6glise a &t6 construite par Daillon de Lude;
ses armes y sont sculpt6es au milieu du fronton. Des
le debut, ils ont a lutter contre les 6coles rivales, et
le recteur se plaint des Cordeliers et des Jacobins qui,
, contre tout droit, enseignent et tiennent &cole
publique >. Ils ont une expresse autorisation du roi. Ils
sont tenus d'enseigner la philosophie pendant deux ans
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et, en 1668, ils ont cinquante 6l1ves et trois cent quarante
au collbge avec six professeurs. Quant a la theologie,
le Pere Recteur d6clare au commissaire. deput6 par I'intendant du Languedoc pour la visite des colleges de la
Gen6ralit6 de Toulouse, qu'encore qu'ils ne soient pas
tenus d'enseigner la theologie, n6anmoins les PNres
font journellemnent leqon de th6ologie morale'.
Ils avaient d'ailleurs requ des dotations et des rentes
pour une somme de ooo4000
livres du prieur de SaintAfric, et, en 1641, M. Francois David, chanoine de
l'6glise coll6giale de Saint-Salvy, leur cede, a titre
gratuit, un vaste enclos, entourb de murailles et situb
dans un des faubourgs de la ville, au lieudit c Al
Th&ron de Dame Salvage -, pres de la porte de
Rh6nel.
Ce fur dans cet enclos que Mgr Serroni commenqa
la construction de son grand s6minaire 2. Elle ne devait
ktre achevee que sous son successeur. Cette fois, il
s'agit bien d'un vrai s6minaire, oh les clercs doivent
recevoir, normalement du moins, leur formation
intellectuelle et morale.

1.Histoire du Languedoc, XIV.
2. Ordonnances synoda!es de Mgr Serroni,

1679.

ASIE
SYRIE
Beyrouth, le li fevrier 1934.
MONSIEUR ET TRIS HONOR- PkRE,
Votre bdnidiction, s'il vous plait!
Vous avez manifest6 votre satisfaction de voir
reprendre par la maison de Beyrouth les missions de
Broumana, suspendues depuis dix ans faute de sujets.
Je vous suis bien reconnaissant, Tres Honor6 Pere,
de me l'avoir dit. Aujourd'hui, je me permets de
vous narrer les d6buts de ces travaux, dont les d6tails
m'ont tei fournis par un rapport du missionnaire
pour I'archeveque de Beyrouth.
Celui-ci d6sirait depuis longtemps une mission a
Chartoun (Liban), a cause des divisions entre les habitants et d'un scandale qui, il y a trois ans, avait 6loign6
I
les fidles de 1'6glise.
M. Nakad, accompagni du frere Khouri, coadjuteur, et d'un moine auxiliaire, y arrivaient fin octobre
1933. Us n'eurent qu'a faire les visites a domicile, a
appeler les enfants, et petit a petit 1'eglise se remplit.
L'entrain indiquait la grace en mouvement; ses
effets furent prodigieux, au dire de l'archev6que : les
r6conciliations eurent lieu; les rancunes s'apaiserent;
les ames se rapprochaient de Dieu; il y eut des premieres communions. Sur pros de huit cents habitants,
il y eut quatre cent cinquante confessions g6nerales
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et quatre cents retours a la pratique des sacrements;

d'aucuns s'en 6taient 6loignas depuis vingt et m&me
trente ans.
Malheureusement, il manque a ces braves gens un
pr&tre A demeure. Leur 6glise dilabr6c, depourvue

de linge d'autel et d'ornements sacres, fait piti6. 11
en est de meme, du reste, de beaucoup d'6glises
de la montagne. Si, dans quelques maisous de nos
Soeurs on de nos confreres, il se trouvait des ornements (quelle que soit la couleur) on de la lingerie
d'-glise en surplus, ils trouveraient ici leur utilite et
nous les recevrions avec reconnaissance.
La mission avait dur6 a Chartoun pros de cinq
semaines: du 27 octobre an 4 d6cembre. Mgr Moba-

rak, archeveque maronite de Beyrouth, vint la cl6turer solennellement et dire sa satisfaction a ses

ouailles et sa gratitude aux missionnaires.
Apres une semaine de repos A la maison, les missionnaires reprirent le chemin de la montagne: c'est
Borg el Baragu6, cette fois, qui leur avait eti designe
par Sa Grandeur. Borg est un gros bourg de deux
mille habitants, partag-s en trois paroisses.
A peine arrive, le frere Khouri installa sa.cuisine
comme ii put, blottit dans quelque coin sa paillasse
et ses caisses de provisions, donna une propret6 sommaire aux pieces riservies an P. Nakad et A I'abouna
Teteif, colla du papier a la place des carreaux de
vitre qui manquaient nombreux aux fenetres, car
I'hiver est proche (on est an Io dicembre). Le tout
termin6, en route pour les visites! Ici aussi, comme a
Chartoun, que de divisions entre families! Ce.te maudite politique, introduite it y a quelques annees, les
elections, autre nouveaut6 diabolique, ont semi la
zizanie parmi ces populations, autrefois si chretiennes
et si pacifiques. Le pis est a que, si l'on en vent
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quelqu'un, on ne se croit plus digne de prier, et

l'on ne veut plus aller a l'6glise, si son adversaire
y va.

Comme a Chartoun aussi, les 6glises se sont remplies l'une apres l'autre. Je suis alle assister a l'une de
ces reunions a la deuxieme mission; j'ai kt6 tres idifU
de I'empressement de ces braves gens a 6couter la
parole de Dieu, donn6e avec beaucoup de feu, il est
vrai, par le P. Nakad. L'Eglise se remplissait trois
fois par jour: le matin, a huit heures, pour la messe
et I'instruction ; le soir, a deux heures et demie, pour
l'explication du cat6chisme en usage dans la B. P.
C'est peut-6tre 1'instruction qui est la plus appr6ci6e et certainement la mieux grav6e dans la m6moire.
Le soir, comme dans toutes les missions, a lieu le
grand sermon avec chant, priJre, saiut, etc.
Les trois missions successives de Borg el Baragu6
ont dur6 deux mois. Mgr I'archeveque vint a trois
reprises visiter les missionnaires pour les encourager
et fbliciter ses ouailles.
Dans les trois paroisses de Borg, il y eut pres de
mille confessions g6nbrales et six mille cinq cents
communions. Deo gratias!
Malheureusement, operarii autem pauci; M. Nakad,
comme, du reste, M. J6r6mie Aoun an Liban Nord,
est seui a pouvoir precher. Les Abouna, qu'ils prennent pour auxiliaires, les aident tres efficacement
pour les cat6chismes, les visites, les confessions, les
prieres publiques et les c6r6monies, mais ils ne pr6chent pas.
Esp6rons que le bon Dieu ne tardera pas & envoyer
de bons ouvriers a sa vigne.

Je me permets, Tres Honore Prre, de vous transmettre cette lettre, que vous ont envoybe, pour vous
remercier, les habitants de Borg el Barague. Ils se
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sont mis en frais pour trouver un traducteur pour leur
missive, mais non pour leurs signatures.
Veuillez b6nir cette oeuvre, Tres Honore PNre, les
missionnaires qui s'y adonnent et en particulier celui
qui se dit votre fils tres soumis,
HEUDRE,
i. p. d. 1. M.

CHINE

M. PHILIBERT CLEMENT (1868-1933)

Nous possidons, helas ! peu de renseignements sur
l'enfance et la jeunesse du P. Clement. Tres modeste
et humble, il ne parlait jamais de lui-meme, de sa
famille, et fort peu de ses annbes de ministere en
France. Ce que nous savous, c'est que, du c6te maternel, ii etait heritier de la foncieie pitib d'une famille
aux moeurs patriarcales qui fournit a I'fglise tant de
vocations missionnaires et religieuses, dont M. ClaudeMarie Guilloux, de pieuse m6moire, ex-visiteur provincial des Lazaristes en Chine, son oncle maternel.
C'est pr6cisment ce dernier qui, en vue de pourvoir I'6glise du Quartier des Legations a P&kin d'un
desservant pieux et expkrimentcdans le ministere
paroissial, en remplacement du P. Capy, deji avanc6
en age et a bout de forces, attira son neveu, Philibert
Cl6ment, en Chine.
Quand celui-ci arriva A Pekin, le 5 d6cembre 191o, il
etait d6ji d'un ige mfir. N6 le 31 janvier 1868, a
Trivy (diocese d'Autun), requ bachelier apres de
brillantes 6tudes secondaires, il suivit les 6tudes philosophiques et theologiques au seminaire dioc6sain,
oh il obtint le dipl6me de licencij en th6ologie.
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Tour a tour vicaire a Saint-Vallier, chapelain i
Paray-le-Monial, cure6
Vitry-en-Charollais, a Bellevue et enfin a Montceau-les-Mines, il venait au milieu
de nous avec un bagage considerable de connaissances
pratiques et une grande experience du gouvernement
des ames. Ce qui ne l'emp&cha pas, aussit6t requ au
noviciat de la Congregation de la Mission, dite des
Lazaristes, de se plier avec soin et en toute simplicit&
aux mille exercices du reglement, edifiant les jeunes
s6minaristes par la promptitude et la plenitude de
son obeissance jusques aux plus petits details.
Apres sa premiere ann6e de probation, il fut affect&
aux oeuvres des missions

a l'est de PNkin, a Ta K'eou-

t'ouen. UL aussi, il fit preuve d'un zble a toute 6preuve
et dans l'itude de la langue du pays, chose ardue
pour tous et surtout pour lui, Age d6ji de plus de
quarante-quatre ans, et dans le soin de s'informer
humblement aupres de plus jeunes que lui des us et
coutumes des Chinois. Rien ne le rebutait; et loin
de se d6courager des sourires que provoquait son
elocution chinoise et des doutes exprim6s sur la possibiliti, pour lui, d'apprendre le chinois et de comprendre la mentalit6 chinoise, faisant sienne la
maxime de Guillaume le Taciturne, il aimait a redire :
( II n'est pas necessaire d'espbrer pour entreprendre,
ni de reussir pour perseverer !i Et courageusement,
de tout son coeur, il persvearait dans cette 6tude.
C'est au milieu de ces occupations que, en mai 1912,
vint le trouver l'ordre de se rendre immediatement a
P6kin en qualite de cure de l'6glise Saint-Michel.
La, vingt-deux ans durant, il donnera, sans une
minute de defaillance, toute sa mesure dans le gouvernement des Ames, malgre les innombrables difficultes que comporte une telle paroisse, dont letroupeau
de fidles est nicessairement mouvant et peu homo-
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gene. A l'6tude du chinois, qu'il poursuit vaillamment,
il ajoutera celle de l'anglais, afin d'entrer plus complptement en contact avec toutes ses ouailles. Voulant
intiresser ses fiddles, il fondera un bulletin paroissial,
I'Acko de Saint-Michel, oh il annoncera les offices et
leur sens, recommandera les ceuvres et conseillera de
bonnes lectures. II s'ing6niera a briser la monotonie,
cherchant des predicateurs pour les c6r6monies spdciales, ornant avec bon gofit son 6glise et s'efforgant
de relever la solennite des offices par la presence de
quelque dignitaire eccl6siastique.
A toute heure, il est a la disposition des fiddles,
recevant leurs confidences, donnant ces conseils 6clairbs, ces mots de consolation qui vont droit an ceur,
et, sans compter, ses aum6nes aux nombreux nicessiteux qui viennent frapper a sa porte.
MalgrA ces occupations, d6ji si absorbantes, il soignera fidelement ses catechismes, soit au nombreux
personnel de I'h6pital Saint-Michel dont il est Paum6nier actif, soit dans les 6tablissements scolaires de
sa paroisse; il y prechera des retraites, pr6parera les
enfants a la premiere communion. Et ce pretre fervent, par sa direction spirituelle, suscitera parmi ses
dirig6es de belles et gindreuses vocations de Filles
de la Chariti, Franciscaines, Missionnaires de Marie,
Carmelites.
N'est-ce pas deji beaucoup pour occuper le zele
d'un pretre ? Non ! pas assez pour son cce6r, qn'il a su
modeler sur celui du divin Sauveur pendant les annCes
oii il fut chapelain aux lieux memes oii ce divin
Cceur se manifesta & sainte Marguerite-Marie. Sa soif
des Ames semble inextinguible: et c'est Nan-kang-tse,
localiti situde en dehors de la porte de Ha tee-men,
en pleine ville chinoise.
II y 6tablit plusieurs oeuvres: orphelinat de garqqns,
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ouvroir, &coles, une chapelle de secours ou il groupe
les catholiques des environs. II y va souvent pr&cher
et dire la sainte messe, quitte a biner, afin d'y assurer
la celbration tous les jours firies. Recoit-il quelque
don ? C'est pour Nan-kang-tse. Perp6tuellement, il
restaure, amenage, agrandit, et m&me il avait l'intention de lancer cette annie des travaux assez importants pour la construction d'une veritable 6glise
dediee a sainte Th&rese de Lisieux. Et on se souvient, sans doute, de son cri de detresse,au cours des
notices biographiques qu'il consacra dans le Bulletin
catholique de Pikin, a l'occasion de la mort de deux

de ses bienfaitrices insignes, pour Nan-kan-kang-tse
et sa future eglise, les Soeurs Vincent Savarese et
Marie Bonamy. I1 itait alors loin de penser qu'il nous
quitterait lui-m&me avant d'avoir r6alis6 ce couronnement de l'ceuvre de son cher Nan-kang-tse. II eut li
une belle moisson de fruits spirituels; entre autres
notons cinquante-huit baptemes d'adultes en 193i,
quatre-vingt-dix en 1932, et soixante-quinze en 1933,
pour ne citer que ces trois derniers exercices.
Est-ce encore assez pour son zele ? Non, pas encore 1
On dirait que son coeur ardent veut embrasser toute
la Chine; et c'est la fondation du Bulletin catholique de Pikin, suivie de pros par celle du Sacerdos in

Sinis, qu'il dirigera sans d6faillance vingt ans durant.
II voulait, par ces deux publications piriodiques,
entretenir dans l'me du pr&tre, pour qui 1'isolement
est un si grand peril, la pensee constante de l'apostolat et de la saintet6 personnelle. C'tait, deux fois
par mois, un appel et un eucouragement qu'il eft
voulu adresser a tous. Qui dira quels bons effets
eurent les humbles revues dans ces lointaines residences oii des missionnaires jeunes encore sont
expos6s a l'ennui, au d6couragement! II voulait la
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conversion des infiddles et la ferveur dans les paroisses
par la sanctification des pasteurs. Cette intention le
soutenait dans son labeur d'animateur des missionnaires, auquel il consacrait tous ses instants libres
entre deux occupations de son ministire paroissial,
sacrifiant un repos bien mirite. Et I'on peut dire
qu'il consacra les derniers instants memes de sa vie a
ces chores revues; car, une heure a peine avant sa
mort, il mettait la derniere main i deux articles, 1'un
sur l'oeuvre de la Propagation de la Foi, qui parait
dans ce numero meme, l'autre pour le Sacerdos in
Sinis, qui marque la fn d'un article signi de lui.
VoilA, en raccourci, le vaste champ de labeur de ce
vrai pretre, comme on aime a redire de lui, surtout
depuis sa mort. Bel eloge qui, pour concis qu'il soit,
ne renferme pas moins l'attestation des nombreuses
qualites que tous se plaisent a reconnaitre en notre
regrett6 confrere.
Un vrai pretre, c'est d'abord un homme loyal et
droit, un saint et un travailleur. M. Clement etait
tout cela, et tous ceux qui ont eu l'occasion de le fr6quenter 6taient grandement 6difies de constater en
lui ces belles qualites. Loyal, il l'dtait, jamais ne
s'excusant d'un engagement pris ou niant une promesse donn6e. Sans ostentation, il reconnaissait la
parole dite, et si quelquefois, entre confreres, elle
pretait flanc a quelque malice, il subissait volontiers
l'innocente gaiet6 soulev6e par son rappel. C'etait
aussi un homme droit: il n'aimait pas les detours de
langage et quand, dans la conversation, il percevait
quelque diplomatie, car il etait aussi tres fin, son
regard seul disait toute la d6sapprobation et le d6dain
qu'il avait pour ces sortes d'habiletis. Dans ses
paroles, la v6rit6 donn6e etait nette et sans ambages,
et pourtant jamais d'une faqon blessante. Devait-il ou
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croyait-il devoir avertir d'un ennui a eviter ou d'un
moyen a prendre, il le faisait d'un ton si calme et si
aimable que personne ne s'en offusquait. Enfin, quand
il s'itait tromp6, il le reconnaissait de bonne grace.
Un vrai pratre est encore un saint cultivant pratiquement toutes les vertus dans tous les details quotidiens de sa vie. La vertu de M. Clement n'etait pas
mesquine. Pas de petitesse en lui, homme de grand et
noble coeur, plein de charit6. Lui demandait-on un
service qu'il pCit rendre, aussit6t its'y donnait sans
crainte de se compromettre on de dire des v6rites a
quelque haut personnage, ce qui n'est pas toujours
sans danger. II 6tait vraiment bon, et jamais la
moindre medisance n'6tait faite par lui. 11 arr&tait
net et confondait les calomniateurs et ditracteurs du
prochain, quel qu'il fit. Son indignation dans ces
circonstances se manifestait tout entiere et sa parole
mordante fermait impitoyablement la bouche aux menteurs et aux medisants. Par contre, dans une conversation de bon aloi, et quand il en avait le temps, il
itait d'un commerce charmant. C'6tait un plaisir de
lai faire raconter, ce qu'il faisait tonjours de bonne
grace, son phlerinage i Rome, on ses confirences
-contradictoires de Montceau-les-Mines.
II fut aussi volontairement pauvre, ne s'accordant
rien de superflu et se refusant parfois I'utile, & peine
usant du strictement nacessaire. Doit-il traverser la
ville, il va a pied ou, s'il est press6, ii prend le
tramway, oi, sans se plaindre, il subit patiemment
les manieres peu courtoises des voyageurs. Sa nourriture et ses vetements sont pauvres; ice propos, notons
notre regrett 6
en passant qu'on a parfois reprocbh6
confrere sa mise quelque peu n6gligee; c'6tait l& sa
seule originaliti, pas recommandable sans doute, mais
en somme bien excusable quand on songe A son excel-
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lente intention mume en cela; ii n'y a pas de petites
6conomies pour lui, et il 6conomisera le plus possible, et tout cela ira aux pauvres et a ses oeuvres de
Nan-kang-tse.
C'etait done un pr&tre vertueux ; il fat aussi un
grand travailleur. Toujours occup6, jamais preoccupe; a chaque rencontre, il a quelque chose a vous
demander, un renseignement a obtenir, une id6e i
vous soumettre. II dessert la paroisse Saint-Michel,
visite l'h6pital et ses malades, catechise et confesse

au pensionnat, fait du ministare a Nan-kang-tse et y
entretient les oeuvres, ridige le Bulletin catholique de
Pikin et le Sacerdos in Sinis. 11 s'occupe de tracts et
de bien d'autres choses. A chaque instant, il est pris.
On reste reveur devant la somme de travail de ce
colosse r6alisateur, et 1'on se sent porte ~ se demander
si, pour M. Clement, une journ6e comportait plus de
vingt-quatre heures de travail! A ceux qui se dhroberont devant le manque de temps pour un travail
qu'il leur demande, il r6pondra avec ingenuit :
( Non, vraiment, j'ai de la peine i le croire! Quand

on vent, on trouve toujours le temps. , Et de luimeme, ii voulait toujours; ilvoulait servir sans reliche.
Et a ce propos, qu'on nous permette de citer ici un
mot d'un ve6nr6 vicaire apostolique, vrai iveque missionnaire, qui se d6pense sans compter. II nous disait
recemment, parlant de notre regrett6 directeur: tcLe
P. Clement? Quel bCcheur! J'ai honte de moi-m&me
en pensant a sa vie si occupee, et, je dirai, si utilement occup6e usque in extremis ! , Quel temoignage,
venant surtout de la part d'un tel ouvrier 6vang6lique ?
Subitement, ce cher confrere nous fut enlev6. Le
16 decembre dernier, vers onze heures du soir, il
souffre d'6touffements; oppressh, il ne peut plus respirer; on le conduit immediatement i l'h6pital Saint-
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Michel, oa, grice aux soins dont it est l'objet, la sant6
semble revenir au bout de quelques jours. Si bien que
tout de suite ii veut reprendre son ministere, avant
meme les fetes de Noel. Deja, le 22 au matin, il quitte
l'hbpital pour aller chanter une messe de Requiem
dans son eglise, puis il rentre i l'h6pital, qu'il
compte quitter d6finitivement. Le lendemain matin,
il se met a la r6daction de ses revues. Et vers midi,
il succombe a une crise cardiaque. II vient a peine de
demander pour d'autres le.repos 6ternel que deji on
le demande pour lui-m&me. II est mort en plein travail, en pleine activite, les mains et les lIvres encore
embaum6es de la suave odeur du sacrifice qu'il vient
d'offrir. a Sa d&votion au Sacre-Cceur, comme nous
1'6crit si bien un vin6rable missionnaire de ses amis
et zalis collaborateurs, lui aura rendu le dernier passage facile et paisible : il aura vu le milis et festivur
aspectus de Notre-Seigneur, qu'il a si bien servi; et du
haut du ciel, le ze61 missionnaire continuera et fortifiera son action sur les ames, comme ii est dit dans
son dernier article du Sacerdos In Sinis. n
SOui, bon PAre Cl6ment: du haut ciel, oiu sans
doute vous priez d6ji pour nous, donnez-nous le secret
de votre zele calme et tranquille, de votre si aimable
charita,
afin que, marchant sur vos traces, nous puissions continuer votre oeuvre et accomplir, par cette
revue que vous avez fond6e, dirig6e et tant aim6e, ce
que vous d6sirlez encore faire ici-bas.
(Le Bulletin catholique de PLktn, f6vrier 1934.)

M. ANSELMO, PRISONNIER DES ROUGES

Apres une vaine tentative pour prendre la ville de
Kaonan, la 16e division du 6" corps de l'arm6e rouge
se dirigea vers Lingkiang. Le 24 decembre, apres sa
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messe, I. Anselmo, inform6 de l'imminence du danger, prit ses dispositions pour mettre en lieu stir les
deux Filles de Sainte-Anne et leurs orphelines, au
nombre d'une quinzaine. Il envoya un domestique
pour louer une barque, serra dans des caisses les
objets du culte auxquels il tenait le plus et encouragea les orphelines, qui toutes demandaient a le suivre.
Il sortait de sa residence au moment m6mem oi I'avantgarde rouge s'appr&tait A y entrer ; en un instant, il
fut pris et conduit dehors.
Lingkiang, d6fendu par une poign6e de miliciens
locaux, que commandait le sous-pr6fet, 'n'avait pu
tenir devant plusieurs milliers de Rouges; ses defenseurs avaient-/combattu en reculant, refoules par le
nombre. Le ministre protestant, un Allernand, pr6parait son monde A la fete de Noel; comme sa demeure
6tait a I'autre extr6mit6 de la ville, il eut le temps de
passer le fleuve et de disparaitre. Le chef de police
ne put trouver de barque; il se jeta dans 1'eau pour
atteindre I'autre rive A la nage et se noya.
Par leurs larmes, les orphelines t6moignaient leur
douleur de voir M. Anselmo entre les mains des soldats. D'autres Rouges arriverent; ils pillerent la r6sidence, l'6glise, 1'orphelinat, enlev6rent au missionnaire son argent et sa montre, et, une fois le vide
fait partout, ils demanderent A ce dernier d'autres
piastres. t Allons voir A la residence », r6pondit
M. Anselmo. Et aussit6t des bombes d'avions tombUrent pros du groupe. Le danger pass6, M1. Anselmo
fut conduit du c6t6 de l'orphelinat et de I'hospice.
Ses habits, pleins de boue, car il s' 6 tait jet6 a terre a
la vue des avions, apitoyerent les orphelines et les
vieilles de l'hospice, qui s'agenouillbrent tout en
larmes, demandant aux soldats de le lib6rer. t C'est
notre bienfaiteur, notre sauveur, sans lui nous serions
20
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mortes, sans lui nous mourrions de faim. » <cNous
aussi, r6pondirent les soldats, nous sommes les protecteurs des pauvres; ne craignez pas, nous le delivrerons. , De fait, on le laissa circuler librement,
mais entre des soldats armes de revolvers, qui ne le
quittaient pas des yeux.
L'aprbs-midi, M. Anselmo soigna quelques Rouges
malades on bless6s, et vit plusieurs fois ses chores
orphelines.
Les Rouges savaient que les r6guliers les suivaient
de pres. Is quitterent la ville, avec leur prisonnier,
la nuit de Noel, a une heare, sans avoir commis aucun
acte de cruaut6 sur le personnel de la Mission. On
voulait le lier. , C'est inutile, dit-il, je ne m'6chapperai pas; le voudrais-je, que je ne le pourrais pas. »
Aux personnes qui le pleuraient, les Rouges r6pondaient: (( Ne craignez pas, nous ne lui ferons aucun
mal; il vous reviendra apres avoir pay6 sa rangon. ,
Un domestique de la residence, qui voulait le suivre
en captivit6, dut rester a Lingkiang sons la menace
des soldats.
Le 25 au matin, on l'aperqut &Kin-leo, sa canne a
la main et vetu de son manteau. Le soir, il arrivait A
Hiong-tchan, par la route de Lykan et de Toucheng.
Une occasion s'offrait a lui de donner de ses nouvelles; il prit une boite de cigarettes et, dessus,
ecrivit ces quelques mots: c Hiong-tchan, 25 d6cembre. Trbs cher Monsieur Vittone, apres une
journee de marche forc6e, nous sommes arrives en
territoire de Fengcheng. Demain matin, on partira;
je ne sais si ce sera vers Fengcheng ville. Dix mille
soldats rouges enimarche. Jacques Anselmo. , Une
nuit blanche, suivie d'une journ6e de marche forc6e,
c'est fatigant, surtout quand on a le ventre creux;
or, tel 6tait son cas, car il n'avait aucune envie de
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manger le riz et les haricots presque crus qu'on lui
presentait. Les jours suivants, un chef compatissant
lui fit apporter du vermicelle.
Le 26, M. Anselmo pinetrait dans la sous-prefecture de Nanchang par les marches de Son-hou et, le
lendemain, il se trouvait 4 Sichan, oi les Rouges,
attaquis par les canons et les aeroplanes des Blancs,
laisserent beaucoup des leurs sur le terrain. Uue
bombe d'avion tomba sur I'immeuble ou les chefs
rouges delib4raient et ou il 6tait lui-m&me; elle
n'6clata pas.
Le 28, d6part pour la sous-prefecture de Fen-sin,
non plus sur sa mule, mais a pied. Ii arriva, le 3o, a
Tienpao, pays montagneux de la sous-pr6fecture de
I-Feng, et s'occupa pros des blesses et des malades.
Trois chr6tiens de Changshu essayirent vainement
de le rejoindre. L'un d'eux etait decidi a rester a
ses c6tes pour lui tenir compagnie. Un chritien, Han
sien cheng, le vit a Kinleo et, pour le suivre, se mCla
aux Rouges. C'6tait dangereux. u Te voilA, lui dirent
les soldats, te voilh, maitre, capitaliste, richard; nous
ne nous trompons pas; ta figure le prouve. - Si
j'6tais tel que vous le dites, r6pondit le pauvre
homme, je ne serais pas venu me mettre entre vos
mains. Si je vis, c'est grace a cet itranger, qui m'a
recueilli et m'a nourri, me demandant en &change
d'enseigner les caracteres aux petits enfants; voili
pourquoi je tiens a lui manifester ma reconnaissance
et celle de toute la famille. ) Et ces mots etaient dits
avec un tel accent de conviction que les Rouges le
crurent et r6pondirent : ( Eh bien! sois son guide. ,
Han sien cheng avait le secret espoir d'aider le
prisonnier a fuir, mais la presence permanente de
deux gardes, 'un devant, I'autre derriere, d6joua
son plan.

-568II aborda un des principaux chefs: ( Que faudrait-il
pour la delivrance de cet 6tranger ? - 20 ooo dollars,
des fusils, des canons et des remedes. - Mais cet
etranger est pauvre ; tout ce qu'il poss6dait, il l'a
d6pens6 en bonnes ceuvres pour les indigents de la
Mission catholique de Lingkiang! - Interrogez le
generalissime ,, termina le chef. Et 11permit a Han
sien cheng de repartir pour chercher la rancon.
II y avait deux jours que le chr6tien se trouvait
avec M. Anselmo; il alla lui faire ses adieux. , Priez
et faites prier pour moi, lui recommanda le prisonnier. Dites que les Rouges ne me maltraitent pas et
que je me porte assez bien, malgr6 la grande fatigue
des marches de nuit. , Tous deux pleuraient en se
separant.
Les Rouges pretaient tousles soirs a leur prisonnier
une grande couverture. Le mandarin de Lingkiang
lui envoya un peu d'argent- personnel, des bas, des
chemises et d'autres objets de premiere n&cessite;
mais ses hommes ne purent d6couvrir M. Anselmo.
Ces nouvelles datent de d6cembre. Depuis, qu'est
devenu M. Anselmo? Differentes rumeurs ont couru.
On a parle de sa mort, et meme d'une mort atroce.
Les dcrnieres nouvelles nous donnent la certitude
qu'il est vivant et meme en assez bonne sante.

AFRIQUE
MADAGASCAR
Lettre de Sceur THERESE ROYER i M. COSTE,
Secrilaire gineral
Vobipino, le to janvier 1934.

MON PERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
A force de remettre, mes voeux arriveront pour les
f&es de PIques. Je suis honteuse de tant de retard,
cependant je peux vous dire que je n'ai pas attendu
ce jour pour prier et offrir a Dieu mes vceux en votre
faveur.
Le premier jour de I'an a etd marqu6 par le d6part de
nos deux aspirantes pour le postulat, une se dirigeant
sur Fort-Dauphin et I'autre sur Farafangana. Depuis
trois ans, nous les avions comme aspirantes; ce sont
de bonnes enfants, qui rendront de grands services A
la Mission; elles sont ag6es de dix-neuf ans; Marguerite est de Tul6ar; la deuxieme, Catherine, de
Vohi pno.
Nous voila avec quatre bras en moins pour l'asile de
la buanderie, maintenant ilfaudra se d6brouiller, tenir
bon, car, si une tombe, les autres suivront infailliblement.
Les vacances chez nous sont termindes; nous avons
repris classes, ouvroirs et cat6chismes. Ces jours-ci,
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la chaleur 6tait accablante; aujourd'hui, pour changer,

c'est la pluie, une pluie qui ne dit rien de bon, qui
annonce un cyclone.
Notre maison prend du renom. L'annie derniere,
nous avons achet6 un terrain de 2 ou 3 hectares, qui
fait suite a notre maison; le soir, apres le souper, nous
allons respirer l'air frais de notre propri&et et admirer nos maigres 16gumes; mais la merveille des merveilles, qui a fait courir tous les grands potentats du
pays, c'est bien notre puits de 15 metres de profondeur; il faut &treVazaha pour faire des choses comme
cela! Si bien que, le gouverneur de Tananarive 6tant de
passage a Vohip6no, les gens n'ont pas trouv6 mieux que
de dire qu'il venait expres pour voir le puits des Sceurs.
Pour nous, nous nous r6jouissons de boire de l'eau

propre et a volonte, surtout au moment de la chaleur;
c'est penible de se contenter de tirer la langue, comme
un vulgaire toutou. Maintenant, nous pensons a une
pompe, mais il y a des mais. Cela coite cher, et les

transports aussi, et nous sommes puree; nous comptons
beaucoup sur la Providence, qui nous a et6 favorable
depuis le commencement. Un jeune homme des Tra-

vaux publics est venu a notre aide; il nous a meme
appris A faire des buses en ciment et il a mis de la complaisance pour les poser gratuitement, et nous vou-

drions bien profiter de son sejour a Vohipeno pour
lui faire mettre la pompe.
Smeur THERESE,
i. f. d. 1. c. s. d. .p. m.
MONSEIGNEUR JACQUES CROUZET (suite)
Au tournant du chemin
Lorsque, le cceur apaise, les forces sont revenues,
le repos continue provoque les bWillements de l'ennui.
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Jacques Crouzet n'etait pas de ceux qui u tiennent en
place ~, le travail achev6.
Le monde est vaste et les oeuvres de saint Vincent
de Paul s'6talent sur bien des terres ; elles r6clament
sans cesse I'aeil et les bras des ouvriers.
A peine rentr6 en France, Mgr Crouzet fut prii par
le Superieur gen&ral, M. Antoine Fiat, de visiter les
oeuvres de la Mission en Am6rique du Sud, partie
orientale : Br6sil, Paraguay, Argentine. Soeurs et
missionnaires sexagenaires se souviennent encore de
ce Visiteur extraordinaire dont la bonhomie 6galait
l'indulgence et dont le coup d'ceil valait la serviabilit6.
a Ah! vous tes avec Mgr Crouzet? me disait-on en
1932 1 Rio et i Buenos-Aires. Quel brave homme! o
Aux escales fluviales que le bateau faisait en remontant le Parana et le Paraguay jusqu'a Ascension, le
Visiteur &tait int6ress6 par l'allure des femmes qui
portaient en file leurs denr6es au bateau, braquant
toutes un 6norme cigare entre les dents. Ses modestes
cigarettes n'6taient que vapeur l6igre et mince feu de
paille aupres de ces tisons inextinguibles. II cueillait
des details sur les moeurs de ces riverains de la Plata,
en s'entretenant avec le commandant du bateau en
cette langue romane qu'il parlait jadis i Lansargues.
Une seconde fois, Rio de Janeiro fit 6tinceler les
plages de toutes ses baies, dans lesquelles se mire le
pain de sucre; Tijuca d6ploya la luxuriance de ses
frondaisons; la Praiade Botafogo lui offrit la richesse
et la grace A peine imaginables de I'6glise de La Mission, dont les colonnes de marbre rose vinrent du
Portugal pour se dresser, palmiers mystiques, i
l'ombre du Corcovado. Mais Rio ne captiva point son
regard, qui d6ja cherchait i se fixer sur d'autres
horizons.
En septembre i895, il s'arretait i Notre-Dame du
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Pouy, A Dax. Les s6minaristes, il m'en souvient,
6taient en vacances et jouaient au ballon sur 1'emplacement du chevet de 1'actuelle chapelle, lorsque, la
partie finie, ils virent s'avancer vers eux Mgr Crouzet,
sans insignes, avec cette allure simple, franche qu'il
garda toujours. S'asseyant sur I'unique banc qui
s'adossait A la muraille d'une aile inachev6e, il raconta
sans sourciller une de ces histoires de brigands si
savoureuses auxquelles il semblait ne plus croire. Le
r6cit s'achevant, il termina : (Ca vous etonne de me
voir si serieux. Eh! petits! A mon Age, on sourit A
peine; moi, je ne ris plus. , I1 ne riait guire, mais
loin d'6teindre la joie, il l'excitait autour de lui. Par
quelque breche secrete, du reste, son Ame 6tait toujours ouverte A l'esp6rance. Sur le passe, pas un mot
de regret qui ressemblat A une plainte.
Une trentaine de paroisses, organisies et dirigees
par 12 lazaristes, 35 pr&tres et 2 moines 6thiopiens,
o1 freres coadjuteurs, I5 Filles de la Charit6 et
15 sceurs indigines du Saint-Cceur de Marie; I petit
et I grand seminaire, I noviciat, I orphelinat et des
&coles, I 6cole professionnelle, i imprimerie, I pharmacie, des dispensaires, des conf&rences eccl6siastiques mensuelles, des cat6chismes r6guliers A pres de
trente mille neophytes, il a tout remis en d'autres
mains sur 1'heure. L'ordre recu suffit a 6tablir l'apaisement de son cceur; I'ex6cution immediate de cet
ordre lui donne ce contentementede l'ouvrier qui a kt6
A la peine et se repose un instant, en attendant d'autres
tAches. En lui, il y avait quelque chose du soldat qui,
la bataille finie, gagnee ou perdue, garde le meme
courage et reste pret en toute occasion a courir bravement au secours de ses freres. De ceux qui l'avaient
chass6 des terres arides de 1'Erythr6e, il ne gardait le
souvenir que de ses amis Baldissera, Arimondi et tant
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d'autres; jamais je n'ai entendu un mot amer de critique sur leur compte. S'il lui arrivait d'entendre le
reproche de combinazione, qu'on adresse quelquefois
aux Italiens, comme il arrive parfois dans la chaleur
des affirmations, il me disait : ( Croyez moi, la Propagande n'a rien a perdre a 6tre diriget par des cardinaux italiens. Dans les causeries, l'Italivn en vaut
bien un autre, s'il n'en vaut deux! II'coute patiemment, il 6tudie longuement et il d6crete prudemment. ,
En jugeant ainsi, il se souvenait de l'admirable constance de Simeoni. La m6moire, qui resta toujours
fiddle a son service, 6galait chez lui la reconnaissance
du coeur.
En 1895, Notre-Dame du Pouy n'avait pas cet aspect
d'abbaye cossue qu'elle a requ vers I9oo, avec les
constructions d6finitives. Ses grands murs blancs,
coiff6s de tuiles rouges, trou6s de fen&tKes sans volets,
auraient pr6sent6 aux yeux une architecture d'usine
si un clocheton et surtout une statue de Marie dressbe
sur le fronton central n'avaient relev6 les regards vers
le ciel.
La jeunesse du s6minaire qui s'y pressait alors sous
des maitres spirituels, tous inoubliables, les Rouvelet,
Delanghe, Dardans, Dubus, 6tait venue de la MaisonMere ou du Berceau de Saint-Vincent-de-Paul. Elle
maniait la pioche, roulait les brouettes, menait dans
le bois des sentiers en zigzag, aplanissait le kiosque
et montait a l'assaut de la tour de Borda, dont le parapluie en t61e fr6missait sous la repercussion de tant
d'6clats de joie. A l'heure des r6cr6ations, quand les
6tudiants, p6ripateticiens inlassables, discutaient sur
les legons du dernier cours, les all6es bruissaient
encore, telles les ruches essaimantes du P. Hocquet.
Notre-Dame du Pouy bute du pied contre les boues
des Baignots, les bords fumants de l'Adour et la ligne

-

574 -

rigide de la voie ferrie, mais elle itend aussi son
regard sur la houle ind6finie des pignadars du Maransin, sur les coteaux de ]a Chalosse, 6gay6s par les
vignes, et contemple la dentelure violette des Pyrenees.
Peu sensible aux attraits du paysage, ayant perdu,
depuis longtemps, le gout des discussions scolastiques, le vicaire apostolique d'Abyssinie n'avait d'yeux
et d'oreilles que pour son maitre v6n6r6. Aussi fiddle
que la mimoire, son coeur se delassait et se d6lectait
aupres du si bon, si 6difiant sup6rieur de Notre-Dame
du Pouy, son ancien professeur de quatrieme au petit
s6minaire de Montpellier. Le Montpellierain Theodore
Verniere, dont l'un des grands-plres avait 6te guillotine par la Revolution, etait croyant et fervent de
race. Qui, aprbs l'avoir approch6 une fois, ne se souvient de ce P&re t

P6caire ,,

comme I'appelaient

jbyeusement les 6tudiants, saint comme le cure d'Ars,
savant comme saint Alphonse, trainant vivement sur
ses jambes chancelantes un corps 6macie? Aussi
modeste que son saint patron Th6odore, dont le
calendrier notait la f&te par ces mots : Nil fit hoc
anno! t( on n'en fait rien cette annie! ,,, il avait

empli sa memoire des 6pitres de saint Paul, dont sa
parole d6bordait. II 6tait pret, a toute heure, i remplacer, au dogme, a la morale, au droit canon, le professeur absent, etc.
Lorsque les circonstances nous raminent aupres des
maitres de notre jeunesse, il semble qu'on a droit
encore a leur aide bienveillante et qu'on peut recueillir
de ces peres de notre savoir l'avis clair, le conseil
sur.

Mgr Crouzet faisait part a son v6nerable maitre
des propositions qu'il avait recues - Paris, dans le
courant du mois d'aofit. On lui avait proposh de
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devenir le coadjuteur de Mgr Sarthou, 6veque de
Pikin, dont la sant6 d6clinait. II accepterait , sans
enthousiasme comme sans apprehension * cette charge,
que d'autres 6paules porteraient mieux sans doute.
Une lettre du vicaire apostolique de Madagascar,
Mgr Cazet, de la Compagnie de Jesus, lui ouvritsoudain une perspective qui captiva son regard. Madagascar-Sud lui 6tait offert. Fort-Dauphin, Nacquart,
Bourdoise, -tienne, tous les missionnaires du dixseptieme si&cle, envoyes l.-bas par saint Vincent,
vivaient, defilaient devant lui, aussi sublimes que les
martyrs. A l'heure oh il qaittait Massaoua, n'avait-il
pas dit a la sour Vallaro: a Courage! la divine Providence ne nous abandonnera pas. Qui sait si, dans deux
ans, nous ne serons pas a Madagascar? ))
Madagascar allait done combler un d6sir confus,

mal d6fini, mais iveill depuis le depart d'Abyssinie.
M. Verniere put constater alors combien, dans l'ame
de son petit l6kve de Lansargues, la flamme de I'apos-

tolat, mat6e et contenue durant dix mois, explosait &
nouveau ardente.
Des la premiere entrevue avec Mgr Croazet,
Mgr Cazet, ce Biarnais malingre - il devait mourir a
Tananarive, a l'age de quatre-vingt-onze ans - qui,
depuis plus de trente ans, evang6lisait et conquarait
1'Imbrina, lui fit part de la division nouvelle de file

de Madagascar, accept&e par la Propagande, en trois
vicariats : nord, centre, sud. a Ce dernier appartient
de droit a la Congregationde la Mission o, lai d&clara
Mgr Cazet. M. Fiat ajouta : 4 C'est vous qui en pren-

drez possession. - Jamais je n'oublierai la joie profonde qui me p6n6tra A cette annonce ), ecnra
Mgr Crouzet douze ans plus tard.

Un Mauricien de passage a Paris, M. Auguste
Marchal, qui habitait Fort-Dauphin

depuis 1872,
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l'homme le plus considerable et le plus connu dans
toute la region sud de l'ile par I'amenit6 de son
caractere et sa droiture, venu pour lui vanter cette
terre de promission, eut la joie de partager celle de
Mgr Crouzet.
M. Gabriel Hanotaux, ministre des Affaires &trangeres, avait approuv6 le retour de la Mission a Madagascar. En janvier 1896, le ministre des Colonies,
auquel ressortissait d6sormais la Grande Ile, accorda la
m~me approbation. Le Pape Leon XIII, dans le bref
pontifical erigeant le Vicariat apostolique m6ridional
de l'ile de Madagascar, en date du 16 janvier 1896,
pr6cisait: " Nous divisons la Mission de Madagascar
en deux Vicariats apostoliques. Ils seront s6pares par
le 22" degre de latitude sud. Nous voulons que le
Vicariat meridional de Madagascar soit confi6 aux
Pr&tres de la Congregation de la Mission, dits Lazaristes.,, tcOh ! qu'il est vrai, s'ecria plus tard
Mgr Crouzet, ce principe de la vie chr6tienne: ne
jamais douter de la divine Providence! Lorsque, dans
ses desseins secrets, elle nous ferme une porte, elle a
soin de nous ouvrir une fenetre, non pas quelquefois,
mais toujours. Le malheur est que souvent les
hommes ne veulent pas la voir, cette fenetre; ils pr6ferent tourner le dos au jour pour mieux se croire dans
la nuit. ,
La fenetre a peine ouverte, il s'etait tourn6 vivement
vers la lumiere, avait requ la colombe qui lui apportait le rameau des lies lointaines et, sans attendre que
la porte s'ouvrit majestueusement a deux battants, il
avait saute par la fen&tre.
Le 2 fevrier 1896, il 6crivit au cardinal Ledochowski, qui l'avait quelque peu malmen6 a 1'occasion
des affaires d'Abyssinie: c Mon confrere M. Bettembourg me fait part des paroles de grande bienveil-
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lance que Votre Eminence a eues pour moi; de plus, il
m'a assure que ma nomination au Vicariat apostolique
de Madagascar m6ridional 6tait un fait accompli. Je
serais heureux s'il m'6tait permis de partir dans le
plus bref d6lai pour proctder a notre installation. Sa
Grandeur Mgr Cazet m'affrme que l'6poque la plus
favorable aux nouveaux venus dans l'ile est le mois
d'avril. 11 serait done n6cessaire de nous embarquer a
Marseille le 25 f6vrier. Je suis prkt, me soumettant
d'avance a la d6cision qu'il plaira h Votre Eminence
R6v6rendissime de me donner.,
Le 12 f6vrier, il requt toutes les pitces de la Chancellerie. Quelques jours apres, une lettre de Rome lui
ordonnait de s'embarquer sans retard et fixait, dernitre limite, la date du 25 fivrier. Tout 6tait pr6vu;
ses colis 6taient d6ja en gare, a Marseille.
Le 25 fevrier 1896, a quatre heures de l'apres-midi,
le courrier de Madagascar quittait la France. Sur la
colline recouverte de neige, Notre-Dame de la Garde,
dans son rayonnement d'or, tendait son Fils aux
voyageurs.
Sur le pont du Peiho, serres autour de Mgr Crouzet,
Joseph Castan, les freres Joseph Collard, Jean Cazeau,
Pierre Renaudin. < Tous, vieux revenants d'Abyssinie,
chass6s de leur Mission, tous, l'esperance au coeur,
soupirant apres le champ nouveau que leur livrait le
Pere de famille ,, magnifiaient avec la Reine du ciel
Celui <t dont le nom cst saint, et dont la mis6ricorde
s'6tend d'age en Age sur ceux qui le.craignent n.
Durant les trois semaines que la colonie lazariste
dut stationner a Tamatave, le P. Lacomme remarqua
sans peine l'attention que Mgr Crouzet portait aux
classes des Freres des 6coles chr6tiennes et des Soeurs
de Saint-Joseph de Cluny, oi se pressaient pres de
cinq cents 6elves. Mi par la sollicitude qu'il temoignait

-

578 -

Sses d6butants a Malgaches ), il presenta au Vicaire

apostolique une jeune flle creole, igee de vingt-trols
ans, qui s'offrait pour reprendre, a Fort-Dauphin, la
petite cole qu'elle avait tenue timidement quelques.
ann6es auparavant. Marie Payet avait laisse, auprbsde
ses rares et volages 6lvews,le souvenir d'unattachement
et d'attentions que les petits tanosy n'avaient pas contume de rencontrer dans leurs families.
L'&cole subsistait encore, maintenue a demi ouverte
par Jean-Baptiste, maitre d'6cole et catechiste. Cette
double fonction de I'ancien douanier 6tait par lai
d'antant plus appriciie qu'elle renforcait ses appointements et qu'elle semblait I'obliger a ne remplir pleinement ni 'une ni l'autre. La voix, les cantiques et
I'amabiliti de Jos6phine, son epouse, avaient retenu,
d'un autre c6t6, une dizaine de fillettes.
Des que le retour

.

Fort-Dauphin de Marie Payet

fut connu, ses anciennes 6leves se presserent autour
d'elle, se joignireat a elle pour demander a Monseigneur de rester a laMission. ( Mais, ma pauvre Marie,
comment voulez-vous que je loge et nourrisse cette
petite population ? - Oh r6pondit-elle, ce n'est pas
difficile; dites oui, et nous nous chargeonsdu reste. )

AJors, avec une audace toute coofiante, Marie montra
trois ou quatre cases ea ruine, expliqua qu'avec use
demi-douzaine de nattes et une poignee de ficelles, on
les transformerait en palais tanosy. Monseigneur n'aarait ensuite qua'chercher du riE, ume marmite, et payer
un domestique cuisinier. a J'acquiespai i toot. Et
voila comment, avant de savoir of j'iraiscoucheraroimime, j'avais a ma charge ane quinzaine d'internes
et une directrice de pensionnat. M. Castaneat laiAg~re
coupie en deax, quand je imi racontai mon aventure,
et, faisant plus que jamais rbsonner les r, il s'6cria:
" Bravo, Monseigneur, ra commence bien ! )) Et,
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sans retard, il se nomma directeur de la premitre
fojdation, par ces mots: - Soyez sans inquietude, je
pourvoirai i tout!

I,

Montpelliarain, de Saint-Georges d'Orques, Joseph
Castan, ordonni pretre en Abyssinie par Mgr Crouzet,
semblait faire partie d6finitivement et pour la vie de
sa maison kpiscopale. D'Abyssinic, it itait passh a
Madagascar, comme de Paris on se rend & Versailles,
sans hesitations, et avec moins de discours qu'un cure
qui change de paroisse. La paroisse de Fort-Dauphin ne valait pas encore celle de Keren, mais elle
irait s'6largissant tons les jours. Les jeunes Tanosy,
que la curiositi attirait aupres des caisses du dernier
bateau et eatassait autour des cases oB ces nouveauix
t Vazaha n, un peu 6tranges par leur costume, distribuaient sourires et cadeaux, 4taient encore plus pigment6s que les Abyssins et paraissaient moins circonspects.
Pietros Gaber, qui connaissait bien ceux d'Abyssinie,
diclarait, d&s Ie premier abord, que les jeunes Malgaches se laisseraient apprivoiser plus rapidement que
les enfants de ses compatriotes.
L'activite de leur jeunesse poassait done Castan et
Pietros prendre contact immediat avec )'autre jeunesse, qui, loin de fuir, se voyait d'heure en henre
plus nombreuse.
Nos trois ftbres, Joseph Collard, Jean Cazeai,
Pierre Renaudin, matris plus par les rudes travaux que
par le climat de la brulaate Ethiopie, v4ritables coadjuteurs, prets A rmettre la main a to&t labeur, s'offrant
pour toutes les difficiles besognes, rangeaient et nettoyaient de fond en comble la chapelle poussliecuse,
en attendant le moment d'agix chacun dans son office.
Au cinquikme jour, ce moment arriva. A distance A
peu pr~s 6gale de la bale Dayphine et de la baie des
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Galions, sur les bords du petit ma[ecage d'Ampataka,
- I'ancien point d'eau ou aiguade des galions, et
autres navires qui relichaient a Fort-Dauphin, -quelques cases inhabities offraient un toit suffisant aux
nouveaux venus. Avises, les proprietaires, les deux
freres Boccard, demandaient 3ooo francs de loyer
annuel. C'etait le coup de fusil. On ne pare l'inivitable
qu'en s'y accommodant. Mgr Crouzet esquissa,non la
grimace, mais le sourire : ii se rappelait les explications piquantes que son grand-pere avait fournies a sa
jeune intelligence, lorsque, pour la premiere fois, il
avait entendu l'expression angoissante a recevoir un
coup de fusil n. D'abord, se loger; on discuterait le
coup ensuite. Les colis davalrent dans la petite boutique des freres Boccard, tandis que les Missionnaires
s'entassaient dans les trois chambrettes de la case
principale.
Le dimanche de Quasimodo, la petite communaut6
pouvait jouir enfin des bienfaits de la vie fraternelle.
Quam jucundum habitare in unum entre les cloisons
en feuilles, asile d'6lection de rats, et sous la toiture
en t6le, type in6gale des radiateurs.
Les Fort-Dauphinois n'en imposaient point par le
nombre aux c Ambanivohitra n, campagnards de
1'Anosy. La population n'exc6dait pas la moyenne
d'un village francais. Une demi-douzaine d'administrateurs et de douaniers, deux Francais, quelques Allemands, une maison suisse, des creoles de Maurice et
de la Reunion, repr6sentaient le commerce et un peu
l'industrie. Autour d'eux, les chalandiers, les boto ou
domestiques, les ouvriers porteurs de filanzane, pour
la plupart du nord de Fort-Dauphin, originaires d'Ambonibazo, de Manantenina, et surtout de Sandrahinany
eE de Manambondro, et que les Tanosy appelaient pour
cela " Antavaratra) , ceux du Nord, des Tanosy en
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petit nombre, et enfin, 1'ancienne garnison hova, dont
les cases s'alignaient sur la plate-forme qui precede le
fort.
Sur les registres des baptemes, une centaine a peine
d'inscrits, et, dans toute l'6tendue du Vicariat, aussi
grand qu'un tiers de la France, peut-etre cinq cents
catholiques ex omni tribu el lingua.
( Je crois, Monseigneur, qu'on nous a servi la queue
de l'anguille ,, lui disait un dimanche Castan, la face
tourn6e vers l'ocean, sur lequel s'6teignait la lumiere
du jour. <<Ah! nous avons vu Di6go, c'est un port
considerable; une seule de ses rues renferme plus
d'habitants que Fort-Dauphin. Majunga est un centre
encore plus important, sans parler de Nossi-b6. Tamatave, mon Dieu! n'est pas Marseille, mais il y a dix
fois plus de catholiques que dans votre Vicariat. Et
Tamatave n'est rien compar6e a Tananarive, a Fianarantsoa. Ici, pas de villes, pas de centres; des populations 6parses, l'espace inhabit6. - Fort bien! mais
Dieu nous a envoyes ici, il a ses desseins, mettonsnous donc Al'ceuvre, et tout de suite, les enfants. - C'est
commenc6 ! Nos filles sont installees; aid6 par Gustave, j'ai recrut6 une dizaine de garqons qu'il faudra
nourrirethabiller; mais oales mettre ?- Oh ! qa, c'est
un detail, I'important c'est de les avoir. - Avouez
tout de meme que nous commenqons de faqon peu
banale. - Oh! conclut M. Castan, commencez comme
vous voudrez, dans dix ans on dira qu'il eft fallu
debuter autrement. »
Castan avait raison. La critique des ceuvres n'est
souvent qu'une retrospective sur laquelle s'exercent
les yeux de d6butants en retard, dont les mains n'ont
pas encore &t6 engluees par la pite. A quoi bon, lorsqu'on est au petrin, se soucier des regardants ?
Le mois d'avril s'achevait & peine, que les cases du
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terrain Boccard voyaient se serrer autour d'elles
d'autres cases que les domestiques de la Mission
avaient d6mont6es dans le village et transportees aussi
prestement qu'un parapluie. R6unies, agenc6es, ces
cases allaient donner un abri aux premiers 6leves de
la Mission. Marie Payet, de son c6t6, recevait la petite
habitation que le P. Campenon avait 6lev6e jadis sur
la concession Marchal. Elle pouvait offrir ainsi d'un
seul coup ouvroir et dortoir a ses filles.
Durant le mois de mai, des orages quotidiens et le
rapi6cement de 1'6glise ne permirent pas d'6tablir
regulibrement les exercices du mois de Marie.
Le 24 septembre, Mgr Crouzet ecrivait au president
<u Conseil de la Propagation de la Foi a Paris i
peu pros en ces termes: (t Qu'il y a loin de Paris a
Fort-Dauphin! Qu'elle est s&rieuse la distance qui
separe une conversation dans les bureaux de la vie
sur le champ a d6fricher! La-bas, on l6abore des
plans, on ruunit renseignements et docuinents; on
voit!
SIci, on s'aperqoit qu'on a vu a c6te; les projets
fondent, les plans restent des lignes inertes, et tout
est a recommencer. Nous ne sommes pas dicus, nous
sommes surpris. Nous sommes obliges de nous multiplier pour ne pas faillir aux oeuvres qui nous pressent.
Malgr6 notre petit nombre, nous devons aller de
l'avant, nous conier a la divine Providence. A quoi
done attribuer cet lan ? Pas i nous certainement; mais
ne nous est-il pas permis de croire que les travaux de
nos premiers Missionnaires portent leurs fruits et que
leurs d6pouilles mortelles oat f6condi le champ sur
lequel ils sont tomb6s ?
a Allez lentement, nous dira-t-on peut-&tre. Ne vous
lancez pas dans des entreprises pour lesquelles yous
n'6tes pas encore en nombre suffisant. Chi va piano,
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ressemblent beaucoup tde la sagesse! Mais, pendant
ce temps, nous laisserions le mal grandir, les ennemis de notre foi, que notre presence stimule, Olargir
l'immense tache d'huile, et nous attendrions ? Sommesnous venus pour attendre ou pour agir? Pour patienter, il ne faut etre t6moin ni du lien a accomplir, ni
du mal & combattre, Les indigenes nous donnent
d'autant plus d'esperance que Dieu a permis que
l'exemple vint de haut. Le 7 septembre, nous avons
c6Clbr6 dans notre eglise le mariage solennel d'un
roi, - puisqu'il faut I'appeler par son nom, - tres
influent par son intelligence et son courage. Sa

femme, fille d'un indigene baptist, a fait sa premiere
communion le jour oil son union a Wte b6nie. La
femme d'un autre roi - nous avons beaucoup de rois
ici I - apprend le catechisme et se dispose a recevoir le bapteme, jalouse de ses enfants, qui l'ont prec6de dans cette voie. D'autres adultes, cinq ou six,
d6sirent entrer dans le giron de l'lFglise, un grand
nombre se fait instruire, et un nombre plus grand se
presse le dimanche aux offices. Toutes nos jeunes
flles internes ont recu le bapt6me, autoris6es par
leurs parents; dix-sept de nos jeunes garcons seront
bient6t dans les memes heureuses dispositions. )
Et le 7 janvier i897, A M. Milon, secr6taire general
de la Congregation:
a Ou en sommes-nous actuellement ? Nous n'en
sommes pas bien loin, mais enfin quelques lignes ont
6t6 tracees.

D'abord, notre 6glise,

qu'elle 6tait, s'est transform

6 e;

de miserable

aujourd'hui, elle

revet un caractere d'aimable pauvret6. Notre bon fr&re
Renaudin a remplac6 par an autel v6ritable, avec gradins et marchepieds, le tableau de math6matiques.
port6 sur quatre soliveaux sur lequel nous offrions le
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coquette grille de communion s'~ilve la oi n'etait
qu'une barriere, formee de deux planches reposant
sur des pieux plant6s dans le sable; des tentures
rouges couvrent les feuilles qui servent de murailles,
et les tableaux du Chemin de la Croix r6pandent une
douce atmosphere de piet6. Un catholique genereux
et bon -

Edgard Marchal -

a entrepris d'agrandir

le vaisseau trop 6troit et a ajout6 une tribune suffisante pour l'harmonium et les chantres.
Notre population catholique s'est graduellement
accrue; nous nous en apercevons le dimanche a la
messe. Elle demandait une grande procession; elle
voulait parcourir toute la ville minuscule, parsemer
les reposoirs et se livrer a une grande manifestation.
Je n'acc6dais qu'en partie a ses desirs. Cette manifestation, qu'on voulait grandissime, m'effrayait un peu.
Je me demandais si les indigines seraient frapp6s a
la vue d'un cortege si restreint suivant le Saint Sacrement, alors que nous n'avions meme pas une croix
de procession, pas une banniere, pas un choeur de
chantres, a peine quelques enfants. Nous sortimes. Je
dus m'avouer que j'6tais pusillanime. Pour la f&te de
l'Assomption, nous n'etions guere plus riches, mais
on s'6tait form6. Personne ne manquait au rendezvous. Mais quelle procession! En meme temps et au
meme moment, les hommes - plus de cinquante chantaient, avec nos freres et M. Pietros, l'Ave maris
Stella; les garcons, dirig6s par M. Castan, lancaient,
de toute leur voix, des cantiques malgaches, et nos
filles enlevaient le a Triomphe, amour, honneur et
gloire ,. Eh bien! c'6tait parfait que ce melange de
voix, de langues et de m6lodies !
Le bon Dieu animait done d6sormais de sa pri-
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sence 1'6glise el la ville. L'eglise, d'abord restaur6e,
s'6tait rapidement agrandie; de iS mbtres elle avait
pouss6 sa longueur jusqu'a 25. La tribune offrait un
refuge a l'harmonium et aux chanteurs.
Sans a-coups, sans precipitation, mais avec cette
constante application de l'ouvrier a qui son travail
sourit un peu plus tous les jours, a mesure que
l'oeuvre prend forme, pretres et freres, lev6s dbs
quatre heures, commencaient t6t la journee et s'employaient a bien laremplir. L'6veque donnaitl'exemple.
Des cinq heures, il 6tait a l'autel. Quand, a six heures,
la cloche sonnait, les enfants 6taient a l'eglise. Les
bourjanes prenaient la fongady (beche) et les freres
coadjuteurs etaient d6ja sur le terrain. A la cuisine,
le frere Joseph Collard avait allum6 son fourneau. Le
frere Jean Cazeau, dans son petit jardin, semait
poireaux et salades, et le frere Pierre Renaudin alignait les poutrelles a 6quarrir ou affitait les lames de
varlope. Frere Pierre allait faire rapidement 6cole
chez les Tanosy, dont la main, sans cesse arm6e de
l'antsy ou hachette, est toujours prate A menuiser.
Sur le penchant ouest du mamelon qui portait
I'6glise, 1'6cole de Marie Payet s'emplissait, d6bordait et donnait vie bruyante a cette colline broussailleuse et jusque-la d6serte. Joseph Castan y faisait
( chanter , le catechisme, et lui-meme apprenait vivement la langue malgache en conversant avec les
enfants, aussi rapidement que son confrere Pi6tros
Gaber, au milieu des garqons. Tous deux, du reste,
allaient passer bient6t maitres en dialecte tanosy.
Meme second6e par Jos6phine, Marie Payet pourrait-elle dispenser a tant d'enfants instruction et dducation? Oh trouver autant de d6vouement? Chez qui
rencontrer plus de vertu exemplaire ? Chez les a Nos
Soeurs n. Les Filles de la Charit6, avaient r6pondu
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depuis longtemps les d6sirs et la volontA de Jacques
Crouzet.
En Syrie, en Abyssinie, c'est avec c ses Seurs i

qu'il avait assure la formation de la jeunesse. Madagascar, a meilleur titre, aurait besoin de leur aide.
Pourquoi ne pasdemander tout de suite ce concours?
En tout cas, il ne tiendrait pas a lui de l'avoir
retard6.
Des que l'installation des classes des garcons sur le
terrain Boccard fut complete, Mgr Crouzet passa chez
Edgard Marchal pour prendre conseil et assistance.
Avec Edgard, les parlotes n'dtaient jamais de saison; il avait entendu et subi tant de palabres malgaches que la r6alisation d'un projet d6cidie tait
affaire rapide. Sa connaissance de l'indigine, avec
lequel son commerce le tenait en relation depuis vingt
ans, lui permettait de recruter hftivement une 6quipe
de manoeuvres. Le surlendemain, une quarantaine
d'hommes arm6s de bWches, pas plus larges que la
main, attaquerent le sable et le gres grossier de la
colline. Ces terrassiers d'occasion devaient niveler le
sol, tandis qu'un nombre 6gal de bficherons aussi accidentels iraient i la foret prochaine pour rapporter,
deux par deux, tous les soirs, un pied d'arbre de
4 mbtres de long et 6corc6. Le frire Pierre avait dejl
en main une douzaine de jeunes charpentiers pour
dresser k lherminette ces premiers bois.
A la fin de fivrier 1897, la residence des Sceurs a futures n etait debout. Adossk an coteau, s'ilevait an
pavilion de construction simple, en forme de doublc I,
comprenant huit petits appartements avec toit en t6le
galvanis6e. I1 etait encadr6, A 6 mtres ,d'intervalle,
au nord, par an petit bitiment divis en deux chambres,
et, A la ma me distance, au sud, par one cuisine et un
r6fectoire de dimensions 6gales &k 'autre bitiment.
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Enfn, au-dessus de la cuisine, sur l'escarpement, un
four. a Oui, nous avons fait un four! &crivait joyeusement Mgr Crouzet. Je vous assure que cela nous a
donn6 beaucoup de peine; nous en sommes tous fatiguis, mais, pour nous reposer, nous allons recommencer. » Et l'on continua par une case servant de
d6pense, et une autre case, de dimensions bien diff6rentes, puisqu'elle mesurait 25 mitres de longueur et
etait divisee en quatre salles pour les enfants.
Lorsqu'on demandait a Mgr Crouzet: < C'est bien
pour les Filles de la Charit6, toutes ces constructions?
- Mon Dieu, oui! pour elles d'abord; pour nous, nous
verrons plus tard. - Mais il n'y en a pas encore a
Fort-Dauphin! - C'est bien pour cela. Priparons le
nid; les colombes y viendront. n
De Paris, les blanches cornettes allaient s'envoler
bient6t.
Quelques mois avant de s'embarquer pour la Grande
Ile, Mgr Crouzet pr&chait une retraite aux deux cent

cinquante jeunes filles de la maison Eugene-Napoleon.
La superieure, seur Carbond, vraie Fille de la Charite, (<simple, douce, zilhe, conservant en sa vieillesse
les pieux enthonsiasmes des jeunes ann6es s, lui pr6senta trois de ces jeunes filles, trois seurs, Marguerite, Henriette et Louise Gettliffe: (( Quand vous les

voudrez, elles sont pr&tes; an signe, et elles viendront vous rejoindre ! , Une autre, sous-maitresse de

la maison de Saint-Thomas-d'Aquin, Denise Cenaud,
6tait dans les memes dispositions. Quatre jeuaes filles
de vingt i vingt-cinq ans, sachant coudre, broder,
surveiller et instruire les enfants, n'6tait-ce pas un
appoint consid6rable pour les classes de Marie Payet ?

Mais, si cette active jeunesse etait, par bonheur, encadrbe par quelques Filles de la Charit6,.sagement expeximentees, n'etait-ce pas l'6quipe r&ve pour avancer
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a bonne allure l'ceuvre par excellence de la Mission,
l'enseignement de l'ivangile par la lettre et l'esprit,
et celui de la civilisation par l'exemple quotidien de
la vertu et de l'amour ?
Mgr Crouzet avait done raison de hater cet avinement. Et I'6v6nement lui donna raison imm6diatement.
Aller i Madagascar en 1896 ne d6passait pas les
d6sirs des Filles de la Charit6, qui, depuis deux
siccles et demi, y aspiraient. a Votre nom, leur disait
un jour saint Vincent de Paul, s'etend presque partout; il est connu meme a Madagascar, oi I'on vous
desire, et nos Messieurs, qui y sont, nous 6crivent
qu'il serait a souhaiter que vous eussiez 1l un 6tablissement, pour les aider a gagner les ames des pauvres
negres. M. Mousnier et M. Bourdaise me mandent
qu'ils croient que ce sera le vrai moyen de faire recevoir la foi aux habitants de ce pays, et que l'on pour.
rait faire un h6pital pour les malades. C'est pourquoi
disposez-vous pour cela; il y a 4 5oo lieues; il faut
peut-8tre six mois en mer pour y aller.
( Or, mes Sceurs, &tes-vous dans cette resolution
d'aller partout sans exception? - Oui, mon Pire,
r6pondirent les sceurs. - Mais le sentez-vous toutes?
Vous trouvez-vous dans cette disposition? Si vous y
6tes, dites-le-moi. , Et toutes les Saeurs s'6tant lev6es
r6pondirent: a Oui, mon Pfre! 3 De cette r6ponse
unanime, les sceurs de Saint-Vincent-de-Paul 6tant
toujours semblables a elles-memes, 1'6veque de FortDauphin pouvait conclure que toutes les Filles de la
CharitY, aussi bien celles de 1896 que celles de 1655,

6taient pr&tes a aller & Madagascar. c Oh! le b6ni
voyagel s'icriait sainte Louise de Marillac. La plupart de nos soeurs ne voudraient pas que l'embarquement de Madagascar se fit sans elles. - Le jour vien-
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enverra en Afrique et aux Indes. ,
Ce jour d'envoi aux Indes se leva le 5 mars 1897.
Sceur Vollaro, soeur Gautron, sceur Martin, emmenant
avec elles les demoiselles Gettliffe et Cenaud, sous
la direction de M. Benjamin Vervault, qui connaissait la route, et du frere Alphonse Hoeffer, s'embarquerent a Southampton sur le Worwick, navire de la
Compagnie anglaise Castle-Line, le 19 mars. Par
erreur, les bagages des neuf voyageurs avaient 6t6
places sur un autre bateau, qui les deposa a FortDauphin un mois avant leur arriv6e. Apres avoir doubl le cap de Bonne-Esperance et touchM a Durban
et Delagoa, le Worwick entrait a Fort-Dauphin le
9 mai, fete du Patronage de saint Joseph, apres cinquante et un jours de navigation.
SBenjamin Vervault, ancien zouave pontifical, ancien
missionnaire a Maurice, a la riviere Noire, et a Bourbon, au college Saint-Charles, maitre d'6cole a Santorin, souriait dans sa barbe en voyant son , filanzane , et celui de ses compagnons escortes par la
population enfantine fort-dauphinoise et les soixante
et un garcons de 1'&cole. Ses bagages principaux contenaient des instruments de musique, toute une fanfare; et ses yeux 6tudiaient d6ja la douzaine de gaillards lippus qui souffleraient dans les cuivres.
( Ce n'est pas en un mois ou deux qu'on bitit une
r6sidence pour sept personnes. On vous logera comme
on pourra n, avait declare Mgr Crouzet, en souriant,
aux sceurs. Et les sceurs regardaient en chemin les
cases malgaches si chitives, et par un autre sourire
se r6signaient a habiter de si pauvres logis. Quel ne
fut pas leur 6tonnement ravi lorsque, apres avoir
visit6 la ( Mission ,, Monseigneur les mena chez
elles, a la maison Saint-Vincent, oh les quatre-vingts

fillettes, ktonnees, mais confiantes, s'empressaient
autour d'elles! II n'y avait qu'a entrer pour s'installer
et s'appreter an travail du lendemain.
Six mois avant, le 26 octobre 1896, un voilier, le
Tamatave, avait apportk du renfort i la Mission naissante: M. Charles Lasne et frere Jean Hazgou. Jeune
pretre, Charles Lasne, du diocese de Cambrai, avait
demand6 la Mission de Madagascar. II arrivait, debordant de zele et de volont6.
Le frere Jean Hazgou etait une vieille connaissance. Originaire d'Akrour, dans l'Abyssinie septentrionale, il s'itait attach& aux missionnaires, dont iL
ne voulut jamais se s6parer. Devenu frere coadjuteur,
ii suivit ses confreres a Paris, ou son energiele retint,
malgrk tout ce qu'il avait a souffrir du climat. Le lendemain de son arrivie, frere Jean remplaca le frere
Joseph a la cuisine. A attiser le feu depuis trente-sept
ans, ses mains brunes n'ont pas blanchi. Tous les
matins, entre six et sept heures, ses jamnbes rhumatisantes le portent sans hbte au march6, oh tous les
Malgaches saluent sa barbiche grisonnante. Quel est
le Tanosy catholique ou paien qui ne connait Rejean ?
A la fin du mois de mai 1897, cinq missionnaires,
cinq freres coadjuteurs, quatre Filles de la Charit6,
car la seur Champay, de la Reunion, avait pris la tate
de la Communaut6, et quatre sous-maitresses formaient I'6quipe commengante.
Apres an an, les deux theses sur la meilleure manitre de prendre possession d'une mission se rejoignaient: l'une qui consiste A aller constater de visu le
travail opportun et A proportionner les ouvriers a la
mesure de l'ouvrage grandissant; l'autre, a s'embarquer en nombre et a s'attaquer de suite aux oeuvres
que, par lui-m6me, ce nombre suscitera.
8tienne CANITROT.

AMERIQUE
HONDURAS
MONSEIGNEUR

AUGUSTIN BLESSING

Le 2 f6vrier 1934, a l'h6pital de United Fruit de
Limon, Mgr Augustin Blessing rendait son ame .
Dieu, apres une assez courte maladie, supportee dans
les sentiments de la plus chritienne risignation. Les
journaux de Costa-Rica furent unanimes a pleurer sa
perte et lober ses vertus. La traduction de quelques
coupures donnera aux lecteurs des-Annales une idde
de ce que fut ce genereux missionnaire. La formation
des ames sacerdotales, I'amour des pauvres, la devotion a la trbs sainte Vierge semblent les traits les
plus marqu6s de son 6difiante physionomie.
SII1 fut, dit la Prensa Libre, un des hommes qui
deployerent toutes leurs activites avec un courage
inlassable et de toute l'ardeur de leur ame, dans les
champs de la foi, de la vertu, de la science, de l'enseignement et de la charit6. En prenant la plume
pour 6crire quelques lignes a son sujet, a notre esprit
se pr6sente ce qu'eut de sublime l'ime de ce pratre,
en tout exemplaire et vertueux. II porta avec le plus
grand merite la croix de Jesus, parce qu'il sut offrir
aux pauvres et aux afflig6s la consolation effective du
secours et que son intelligence &claira une 16gion de
jeunes gens qui, aujourd'hui devenus hommes,
emploient toutes leurs energies au service du pays.
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a Tous ceux d'entrenous qui avons eu l'occasion de
1'approcher, nous nous sentons aujourd'hui orphelins:
il v6cut pour consoler, et sa mort arracbe les larmes.
La-bas, en cette institution de bienfaisance ecartee oit
l'imagination humaine ne peut saisir quelle est la douleur morale, en la liproserie de Las Mercedks, oii plus
d'une centaine d'6tres humains souttrent les rigueurs
les plus effroyables d'une cruelle maladie, Mgr Blessing porta la plus profonde manifestation de sa charit6,
a des heures angoissantes, alors que d'autres avaient
converti cette maison en champ d'exploitation. Alors,
ces pauvres infirmes souffraient de l'indiff6rence du
gouvernement appele a veiller sur leur situation, et de
la societ6 qui, par peur, les abandonnait. Ce vertueux
pretre vint avec une legion de nobles ames, les membres de la Congregation mariale d'hommes, pour 6tablir l'ordre et adoucir la situation de ces pauvres
patients, que son ame g6n6reuse n'abandonna jamais,
mnme apres avoir recu la mitre du Vicariat apostolique
de Puerto Limon.
« Mgr Blessing naquit A Rottenbourg (Allemagne),
le I mai 1868, de Denis et de Josife Trissinger. Nous
avons peu de details sur son enfance et sa jeunesse,
nous savons seulement qu'il fut elev6 tres chr6tiennement et que ses parents se montrerent legitimement
fiers de lui. Ilavait vingt-six ans lorsqu'il fut ordonn6
pretre dans sa ville natale. Pen de temps apres, il vint
a Costa-Rica. Le 29 juin 1896, il y entrait et devenait
professeur au s6minaire. Le P. Blessing, comme le
nommaient ses confreres et ses l66ves, conquit tres
rapidement I'estime et l'affection de tous ceux qui
avaient h traiter avec lui; on admirait la droiture et la
noblesse de ses proc&ds, sa courtoisie, la richesse de
son activit6. Quand, en 1904, le superieur du seminaire,
M. Jean-Gaspard Stork, monta sur le siege 6piscopal
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de Costa-Rica, M. Blessing lui succ6da. I1 resta a ce
poste durant dix-huit ans, donnant les preuves d'un
grand talent pedagogique et dirigeant un grand nombre de jeunes gens dans la voie de l'6tude et de la
science... Entre autres 6minents services qu'il rendit A
Costa-Rica, le pays lui doit certainement beaucoup
au point de vue de l'enseignement national.
c Lorsque fut divis6 le diocese de Costa-Rica et que
fut fond6 le Vicariat apostolique de Puerto Limon,
il en fut nomm6 administrateur par le Saint-Siege, le
23 juillet 1921, et, le r6 d6cembre de la meme ann6e,
il fut elueveque titulaire de T6gee, avec r6sidence a
Puerto Limon. Le 1" mai 1922, il 6tait consacr6 dans
la cath6drale m6tropolitaine de San Jose.
11 avait alors cinquante-quatre ans. I1 se mit ýl'ceuvre
avec l'energie et I'enthousiasme de ses jeunes annies,
en pleine conscience de ses responsabilit6s. Suivant
les traces de l'inoubliable Mgr Thiel, il explora les
regions de Talamanca, ii precha 1'Evangile aux Indiens
et s'imposa le devoir deles cathchiser, non seulement
par la parole, mais surtout par la charit6 et ladouceur;
de ses propres ressources, lI-bas comme ici, il vint au
secours de toutes les necessit6s des malheureux,
6tancha les larmes de nombreux afflig6s.
« L'illustre prblat est d6c6de
soixante-cinq ans,
huit mois et vingt et un jours, laissant un souvenir que
l'attachement et la gratitude garderont fiddlement
dans les pages de notre histoire.
S(Les restes de Mgr Blessing ont 6te ensevelis dans
la cath6drale de Puerto Limon. Sa perte est irreparable, non seulement pour la Congregation de la Mission,
a laquelle il appartenait, et pour l'Eglise de CostaRica, mais encore pour ce pays, auquel il consacra avec
amour et devouement la majeure partie de son existence. ,

Un passage de l'oraison funebre prononcde dans Ie
p&ristyle de la cathedrale de Limon par M. Eladio
Prado, un de ces hommes qu'il avait enr61ls dans la
soci&t mariale fondie par lui, donnera une id6e de
I'ap6tre que fut Mgr Blessing :
( Un vrai pr&tre de Jesus-Christ, un missionnaire
admirable, un ap6tre devoud est mort. Obeissant a la
voix de l'1vangile, il fut le pasteur qui donne sa vie
pour son troupeau, car sa mort inattendue a 6t&certainement la consequence immediate de sa vie de
sacrifice et de sa vaillance au travail missionnaire;
parce que Mgr Blessing fut, Messieurs, essentiellement
missionnaire, mais missionnaire admirable, complet et
de perfection achev6e.
4 Qu'importe si, des missions, on l'appelle pour placer sur ses 6paules la lourde charge de la direction du
college, si, en d6cembre, il devient libre de prendre,
durant les vacances, le baton de plerin et de parcourir a pied, chargeant sur ses 6paules v&tements
et provisions, les inaccessibles montagnes de Talamanca, a la recherche des ames qui vivent encore

ensevelies a 1'ombre de la mort, et des brebis fideles
comme des 6gar&es? H&roique et infatigable comme
le grand Mgr Thiel, il suivait les traces ensanglantees de cet immortel ap6tre des Indiens indomptes
de Talamanca, le P. Margil de Jesus. Oui, Messieurs
Margil L1'6poque de la colonisation, Thiel durant la
seconde moiti6 du sicle passe, et Blessing 4 la fin du
meme siecle et durant les trente annees du siecle
actuel, sont les trois grands ap6tres des missions de
Costa-Rica; les trois figures qui emergent dans I'histoire de ma patrie adoree, parmi les missionnaires de
Talamanca feroce et indomptee ou du sauvage et
4pique Guatuso, oi campent les Indiens refractaires
au joug suave de l'vangile et a la civilisation, qui,
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autrefois, firent plus d'un martyr parmi les heros de
l'Evangile.
i Je me plais a rep6ter que le P. Augustin fut un
ap6tre, parce que, comme saint Paul courait, infatigable, pendant les temps apostoliques, fondant des
Eglises, pour le developpement et le maintien de
l'Evangile, de la mnme maniire courut Mgr Blessing
en notre temps et sans repos jusqu'i ce qu'il arrivat a
fonder et a asseoir solidement parmi les messieurs
la Congregation mariale, boulevard de la foi, soutien
et d6fense de l'Eglise. ,
L'orateur fait alors remarquer que la sainte Viergeest
venue chercher son fidle serviteur en I'une de ses fetes,
la Purification, jour consacr6 par 1'lglise de CostaRica a cClCbrer sa premiere patroune, Notre-Dame de
la Pure Conception del Rescate de Ujarraz, la grande
Missionnaire qui priserva Costa-Rica de tomber dans
les griffes du protestantisme en la glorieuse journee
du 16 avril C166.II ajoute : i Je dis a Dieu, au chantre
de l'Immacul6e, car c'est aussi etre chantre, et chantre
magnifique des gloires de Marie, que d'avoir recrut6 et
forme des bataillons qui d6fendent et glorifient la
Mere du Bel Amour. ,
Avant ce discours, temoignage de v6neration d'un
laique parlant au nom de ses confreres de l'Association mariale, avait et6 prononcke une oraison funebre, dans la cath6drale, par M. Valenciano. II est
regrettable qu'elle n'ait pas 6t6 publi6e, car, an dire
des auditeurs, elle 6tait singulierement belle et 6difianto. Elle 6mat jusqu'aux larmes les nombreux assistants, non seulement de Puerto Limon, mais encore
ceuX venus par train special de San Jose,-la capitale,
ou Mgr Blessing s'6tait d6vou6 durant tant d'ann6es et
avait donn6 1'exemple de tant de vertus sacerdotales,
religieuses et apostoliques.

SAN SALVADOR

Lettre de M. CONTE e M. COSTE, Secrzaire genural
Alegria, le 6 ivrier 1934.
CHER ET ViNERE MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jawmis!
Les multiples travaux des missions et mon voyage
en France a l'occasion de la derniere Assembl6e
gen6rale m'ont emp&ch6 jusqu't ce jour de vous
envoyer pour nos cheres Annales une courte notice sur
notre regrett6 confrere M. Nicolas de Graff, d&ec6d
le 15 mars dernier a l'hbpital de San Vicente 'Salvador). Je profite d'un moment de r6pit pour combler
cette lacune et m'acquitter envers le cher d6funt d'une
dette d'amitie et de reconnaissance et le rappeler aux
souvenir et pieux suffrages de ceux qui l'ont connu
personnellement et de tous les membres de notre
Congregation.
N6, le 4 juin 1884,

a Amsterdam, d'une famille tres

catholique (son pere s'etait engag6 comme zouave
pontifical et avait combattu pour Pie IX), le jeune
de Graff fit de brillantes humanit6s a notre 6cole apostolique de Wernhout et de non moins brillantes etudes
de philosophie et th&ologie i notre Maison-Mere,ou
il se fit remarquer par sa forte constitution, sa sante'
a toute 6preuve, sa promptitude h rendre service et sa
m6moire ph6nomenale. II etait de ceux qui, mme
absorb6s par de pressantes occupations, ne savent ni
ne peuvent dire non au service qui leur est demandi,
et cette bont6 de cceur fut bien, jusqu'a la mort, le
fond du temperament moral de celui dont tout le
monde disait que, s'll avait la force et '&corce du
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ch&ne, il n'en avait pas moins le cceur d'une mere.
A peine ordonne pretre, il fut envoye par le bon
P. Fiat dans les missions de Perse, oh il ne se plut
pas.
11 revint en France au bout d'un an et fut envoyi
A Panama pour s'occuper des catholiques noirs qui
travaillaient dans la zone du Canal. 11 y resta deux
ans, satisfait d'une oeuvre qui lui allait au cceur et
heureux de l'estime et de l'affection que lui temoignait
son sup6rieur, le bon et tres regrette M. Allot. Lorsque
nos confreres des Ptats-Unis se chargerent du service
spirituel de tous les catholiques de la zone du Canal,
M. de Graff fut envoye aux missions du Salvador.
Nous le recfimes a bras ouverts au mois d'octobre 1914.
C'6tait un renfort inattendu et d'autant plus precieux
qu'il etait doue d'une sante de fer, plein de jeunesse
et de vie, et qu'il poss6dait A la perfection le francais
et I'anglais et maniait deja la langue espagnole tellement bien qu'au bout de quelques mois il put cat6chiser et pr&cher A son tour comme un missionnaire
rompu au metier. Apres deux ans de missions pr&chees
avec autant de succes que de zele, car il avait regu du
ciel des dons tout expres pour cette ceuvre principale
de notre Congregation, et surtout une voix de stentqr,
qu'il savait rendre douce, veloutee, harmonieuse A
volont6 quand il chantait, mais qui faisait trembler
I'auditoire quand elle tonnait contre le p6ch6 et le
vice, il fut appel6 a Guatemala, oiu il s6journa six ans
comme aum6nier de l'H6pital general. Son devouement
aux pauvres malades, ses incessants travaux apostoliques pour faire de cet etablissement de bienfaisance
un centre de pi6t6, de resignation et penitence chr6-

tienne et d'amour de. Dieu, lui valurent l'affection de
ses sup6rieurs et confreres et l'estime generale. Le
' padre Nicolas b 6tait connu et aim6 de tous, parce
21

qu'il se faisait tout a tous, qu'il ne doutait de ries
quand il s'agissait de rendre service, et qu'il se depensait nuit et jour pour le salut des pauvres, soit a
l'h6pital, qui en comptait un millier, soit dans leIs
quartiers de la grande ville de Guatemala, oi le pauperisme et les tremblements de terre faisaient beaucoupde ravages. Au mois d'octobre 1922, il reprit le collier
de missionnaire missionnant an Salvador et travailla
sans reliche jusqu'en decembre 1927. A cette date, il
repart pour Guatemala, ou ie souvenir des services
qu'il y a rendus precidemment le fait desirer de tout
le monde. Cette fois, son sejour dans la metropole de
l'Am6rique Centrale est de courte duree. 11 est rappel&
au Salvador l'annee suivante et il ne le quittera plus.
Du mois de d6cembre 1927 au mois de mars 1933, sa
vie sera un feu roulant de voyages, retraites, neuvaines, missions, ministire paroissial int&rimaire, etc.
La belle eglise de San Jacinto, a San Salvador, lui
doit sa reconstruction totale, aprbs le terrible tremblement de terre de 1917, qui detruisit toute la ville;.
1'6glise et le presbytere d'Alegria, ainsi que notre
residence, gravement affect6s par le tremblement de
terre du 21 mai 1932, lui doivent de serieuses et cottenses reparations. Mais ce qui a distingu- notre cher
defunt et rend sa m6moire chore a quiconque l'aapproch6 et connu, c'est son grand cceur, sa charit6
universelle, son devouement sans bornes et sa compas-sion toujours pratique pour les pauvres, surtout les
pauvres honteux qu'il faut secourir sans le faire sentir,
car il est une pudeur du riche dechu ou du cceur
mr:urtri, non pas toujours sans faute, qui vent &tre
respect6 et que M. de Graff savait non pas seulement respecter, mais honorer, tout en lui venant en
aide avec one prudence, un tact et un savoir-faire qui
lui 6taient propres. Aussi, que de larmes ont coul&
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599 <quand, tout a coup, a coaru la terrible nouvelle : , Le
bon P. Nicolas est mort! a La constitution exceptionnellement priviligiee de notre cher confrere, qui
jamais n'avait souffert d'ancun malaise, fut foudroy&e par one impitoyable pneumonie double, qui le
ravit, en moins de huit jours, a l'affection de ses
-confreres et a l'ceuvredes missions, dont il etait un des
meillenrs ouvriers. II est mort sur la breche, a la
missionnaire, comme le voulait saint Vincent. U etait
-en pleine mission i Azacualpa, dans le departement
de Chalatenango, quand un refroidissement, suivi
d'u-n malaise gen6ral, I'obligea a laisser la tiche
commencee pour rentrer a San Salvador et de IA "
.Alegria, oii ii pensait se reposer et recouvrer la sante

en quelques jours. Mais les desseins des hommes ne
sont pas les desseins de Dieu. Le samedi II mars, je
recus au Platanar, pros de San Miguel, ine dipeche
m'annonqant qu'il etait gravement malade a 1'h6pital
de San Vicente. Aussit6t, je me mis en chemin pour
le rejoindre. Quand, le lendemain, j'arrivai i

son

-cheret, malgr6 I'optimisme de nos Seurs, je devinai
le fatal dinouement. 11 6tait pile comme un mort,
respirant tres difficilement, n'avait presque plus de
pouls et dilirait la plupart du temps. Accompagne de
notre confrere, M. Auerbach, son compatriote, qui
etait accouru de la capitale, je profitai des moments
-calmes relatifs que la maladie lui laissait pour Ini
administrer les Sacrements, qu'il recnt tres pieusement, malgr6 (il faut bien le dire) sa r6pugnance a
mourir, quand il comptait encore sur trente ans
d'apostolat, comme il l'avait declare ing6nument A
nos Sceurs lors de la retraite qu'il venait de leur
pr-cher. Malgr6 les soins maternels de nos braves
Smeurs de San Vicnte et le divouement de deux
excellents medecins, qui ne le perdirent guere de vue
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jusqu'I sa mort, le cher malade expirait le mercredi
15 mars, fete de la Bienheureuse Mere, a dix heures
et demie du soir. Aussit6t, se realisait ce que si
souvent il avait dit en riant : c Une fois morts, nous
sommes tous des as. Meme du P. Nicolas on dira que
c'en 6tait un. , On a dit mieux encore. Sa mort a Wte
un deuil pour tout le pays. Plus de deux cents tl66grammes de condol6ances nous sont arriv6s du Salvador, du Guat6mala, du Nicaragua; un peu partout,
on a c6lebre des services funebres pour le repos de
son ame, et son enterrement a ete une v6ritable apotheose. Pretres, religieuses et laiques de toute classe
y ont assist6. Un beau groupe de Filles de la Charite,
preside par la venerable Saeur Visitatrice en personne,
suivait le cercueil, porte par des amis du d6funt.
C'6tait le payement bien touchant d'une dette de
reconnaissance au bon P. Nicolas, qui avait tant aim6
et si bien servi et les Filles de la Charite et les pauvres.
Ses restes mortels reposent au beau cimetiere de San
Vicente, en face du caveau de nos Soeurs, en attendant
la glorieuse resurrection, que son abn6gation et son
devouement de vrai fils de saint Vincent de Paul lui
ont merit6e.
Qu'il eut ses d6fauts comme tout fils d'Adam, cela
ne fait pas de doute. Ce n'est pas un pan6gyrique,
mais une biographie que les lecteurs des Annales
attendent et que je me suis propose d'6crire en quelques
pages. Disons done a 1'honneur de la v6rit6 que le
sejour qu'il fit en Perse, si court fft-il, a l'aube de son
sacerdoce, le de6ut a tel point et le blessa si profond6ment qu'il ne put depuis lors se defaire d'un fond
de pessimisme qui le fit beaucoup souffrir, lui et ceux
qui vecurent a ses c6tis. Ce pessimisme fut encore
aggrav6 par les calomnies dont il fut la victime dans
le cours de son ministare. C'est bien de lui qu'on

peut dire ce que dit le Briviaire du saint dont nous
venons de lire la l6gende : Multis Salanae insidiis et
hominum invidia oppugnatus. Mais ce sont 1l des
ombres qui ne font que mieux ressortir la beaut6 du
tableau. Le grand et noble coeur de M. de Graff, son
devouement sans borne, son zele apostolique 6clipsent
et font oublier toutes les taches qui voudraient obscurcir sa m6moire, et d'un bout I'autre de la R6publique
du Salvador, que le d6funt avait parcourue en tout
sens et oi il avait pr&ch6 cent dix missions et un
nombre consid6rable de retraites, on n'entend au sujet
du cher defunt qu'une seule voix: < L'Eglise et la
Congregation de Saint-Vincent-de-Paul ont perdu un
ap6tre et les pauvres un pere. ) Quel plus bel 6loge
peut-on souhaiter a un fils de saint Vincent?
La mort du bon M. de Graff a laissi dans les rangs
des missionnaires d'Alegria un vide immense. Dieu
veuille le combler, et, en attendant, nous accorder
la gr&ce d'etre du nombre de ceux dont notre saint
Fondateur se plaisait a dire: " Trois font plus que
dix, lorsque Dieu y met la main. ,
Aidez-nous a demander cette grice, cher et vbn6r6
Monsieur Coste, et veuillez me croire, en J6sus et
Marie Immacul6e,
Votre tres humble et d6vou6 confrere,
Antoine CONTE,
i. p. d. 1. m.

BRESIL
FONDATIQN DE BoM DESPACHO
Rio de Janeiro, 30 decembre 1933.

MA TRES HONORtE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais!
Notre chere sceur Visitatrice, retenue au Mattoso
par la reception des nombreuses sceurs de la derniere
retraite, m'a envoyee faire la foodation de Bom Despacho, et il me semble que je ne peux passer sous
silence une chose si touchante et consolante pour nous.
A la Maison Centrale, c'est le dernier jour de la
retraite. Les trois 6lues sont a genoux pour recevoir
la binediction de M. le Visiteur et les conseils maternels et affectueux de leur si bonne sceur Visitatrice.
11 est cinq heures du matin, et, aprEs que la blanche
hostie est descendue en chacune de nos Ames missionnaires, on quitte ghnereusement ce skjour de paix et
de graces, laissant, dans la douce chapelle, le seminaire a genoux, dont le
I
CCeur » se prepare pour les
d6vouements de demain!
Et, durant un long jour, le train nous emporte vers
Bello-Horizonte, la capitale de 1'lItat <'e Minas.
A Parahyba do Sul, nos soeurs sont A la station,
saluant avec esprit de foi tout ce qui vient de la Maison Centrale. Puis, ce sont toujours les montagnes,
dont nous suivons le faite. Notre petit train se presse
a travers les orangers, les bananiers, les eucalyptus,
et semble vouloir atteindre les jolis nuages blancs
qui couvrent discretement les cimes bleues qui nous
entourent.
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A Juiz de Fora, les chers t1Mendigor msont debout
devant l'Asylo et saluent le train qui marche, pendant
qu'a la station ma soeur Soares est heureuse de parler
quelques instants de la belle ceuvre qui lni est confike.
Jusqu'a Barbacena, c'est la course rapide et ascendante dans la nature vierge. Le joli son de la cloche,
qui parle gaiement sur la petite locomotive, est le
seul bruit entendu dans le grand silence de ces

r6gions calmes et recueillies. Les « rios » (fleuves)
coulent sans brait dans le creux des montagnes; par-

fois, -les grands arbres se penchent sur leurs eaux
claires, comme pour en voiler la profondeur.
Des arrets, de multiples petits arrets, laissent sortir
des , cases ) (petites maisons de terre) les pauvres et
les enfants que la cornette attire comme un aimant!
Et c'est aussit6t la mbdaille fix6e sur de nouveaux
coeurs : coeurs tout neufs, qui aiment Dieu naturellement, sans avoir de temple pour le prier, mais le
reconnaissant dans la grande nature qui lear en parle
et oi ils vivent si simplement.
Une courte nuit A Bello Hoiizonte, etune ligne, plus
primitive encore, nous conduit vers Bora Despacho :
c'est I'intdrieur du. grand Brisil! Plus rien qui sente
le progres et le vingtieme siecle. C'est le 4s matto
(foret), dans lequel nous avancons tout doucement.

Le bleu, particulibrement lumineux, du a ciel de
Minas *, et le'vert de la riche v6gktation, sent les
deux seules couleurs qui reposent la vue, si cc n'est
parfois le blanc. 6clatant d'une haute cascade dont

chaque goutte d'eau est une perle pure, transpareate
an soleil.
Et le petit train se presse, II n'y a plus de stations,
mais setlement,deloin en loin, une grande a fazendam

(ferme), riche de beaux troupeaux et de la culture de
millet, manioc, canne a sucre et caf6.
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Le jour entier se passe dans cet horizon pur, que
le progres n'a pas encore profane.
A cinq heures et demie, 6 6tonnement! En approchant de Bom Despacho, les femmes et les enfants
sont sur les talus. Quelques d6tonations, auxquelles
nous ne comprenons rien, se font entendre, plus rapproch6es. Mes compagnes sont 6mues. Quelque chose
parle en elles.
La-bas, un doigt montre le ciel; c'est le clocher de
Bom Despacho qui fait jaillir du coeur:
Allez, 6 mon cher Ange,

La mon J6sus repose.

C'est pour Lui que nous venons!
A tous, nous nous priterons,
A Lui seul nous nous donnerons.
Chantez-le, mon cher Ange!

Mais voila la station remplie, a ne pas laisser tomber
une 6pingle, d'une foule compacte, silencieuse et
recueillie, comme devant une chose sainte, levant vers
les c envoy6es du bon Dieu ,, qu'elle n'a jamais vues,
des yeux pleins de respect et de confiance. Le train
s'arrete; les seurs paraissent; les detonations se multiplient; la musique militaire joue ses plus beaux morceaux; le peuple tend les mains. Les administrateurs
du nouvel h6pital sautent dans le train, prennent les
paquets. La foule nous porte, nous touche, nous baise
les mains. Tous les militaires de 1'endroit forment la
hale, rassembles par le commandant. Nous passons a
travers. Tous s'inclinent devant les humbles soeurs, qui
marchent simplement, souriant. On marche difficilement. Et voici que, devant la gare, une immense esplanade contient assur6ment toute la population, pour
laquelle l'arriv6e des sceurs est un 6venement de joie.
Ils sont la, des centaines de pauvres, rien que des
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pauvres, les pieds nus sur le sable chaud, totes ebouriffbes d'enfants, regards respectueux des jeunes gens,
admiratifs des hommes, confants des vieillards.
Le commandant et ses soldats nous encadrent fibrement. Le cur6 s'avance, et nous salue tres bas. Nos
petits sacs noirs sont pris et portis par les docteurs et
les messieurs de la Santa Casa.
Et tout ce monde, qui bat des mains, s'arr&te tout
a coup sur une marche d'escalier; un grand jeune
homme commence un discours merveilleux de sentiment et d'expre'ssion :
a REVERENDES SCEURS DE SAINT-VINCENT,

a Grande est la satisfaction, grand est le contentement, la joie, oit ( sombre , l'Ime a bondespacheuse )
en ce jour ou elle a le bonheur de vous recevoir,
comme un don d'une valeur incommensurable, vous,
les extraordinaires bienfaitrices de l'humanit6.
II est grand, le contentement gn&iral! La preuve,
on la voit concr6tisie dans cette agglormration de
monde au milieu duquel se rencontre depuis le
magistrat jusqu'au dernier repr6sentant de la justice,
depuis le plus galonn6 des militaires jusqu'au simple
soldat, depuis le pretre jusqu'au plus humble des
croyants; professeurs et el1ves, 6tudiants et dipl6mis, associations religieuses et laiques, hommes et
femmes, vieillards et enfants, riches et pauvres.
tt Ah! les pauvres! surtout les pauvres!
t Et pourquoi, RWverendes Soeurs de Saint-Vincent?
« Pour vous dire, avec le temoignage personnel de
chacun, que vous 6tes les bienvenues parmi nous.
44 Soyez les bienvenues, vous, 6 filles de saint Vincent, parce que vous etes les ouvrieres de la charite
chretienne, de la charit6 que proclame le grand saint
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Paul, s'adressant aux Corinthiens, comme la plus
grande des vertus enseignees par Jesus-Christ, de la
charit6 que le Fils de Dieu meme nous enseigna dans
son merveilleux Sermon sur la montagne, de la charit6 devant laquelle la puissance du mal se sent aniantie et vaincue.
a Vous etes les ouvrieres du bien, et vous venez au
milieu de nous, 6tablir votre atelier de travail. Nous le
reconnaissons, nous le proclamons avec une joie reelle.
Nous vous saluons avec une manifestation immense.
Heureusement, le sentiment de l'humanit, est considerable chez les hommes du siecle. Cependant, nous,
qui avons d'autres desseins dans la vie, nous ne portons jamais notre perfection au delA du module qui
nous a 6t6 esquiss6 dans l'image du bon Samaritain.
Pour vous, la chose est diff6rente : consacrees pour
toute votre vie au service de J6sus dans la personne
du pauvre, ou du riche qui souffre, du malade du
corps et de l'ime, vous avez abdique toutes les joies
du temps pour inonder votre Ame de toutes les joies
du ciel.
A Vous 6tes endurantes, parce que la charit6 est
patiente et benigne, selon le langage encore du grand
ap6tre, parce qu'elle est la plus grande expression de
la charit6. Differentes de nous autres, qui attendons
1'6ventualitA d'une rencontre avec les malades on les
n6cessiteux, dans ie chemin de la vie, pour leur donner la consolation de notre solidarit6, vous, continuatrices de l'oeuvre de saint Vincent de Paul, vous allez,
A travers la vie, sans autre souci que de rencontrer,
dans le dur chemin, une larme i scher, un sanglot A
r6primer, un gemissement a 6touffer, une plainte A
consoler, use plaie A soigner, uae donleur A calmer;
les maux qui, sous de multiples formes, 4crasent la
lamentable humaniti dechue.
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i Vous &tes les missionnaires de I'amour, et votre
devise, h elle seule, est d6ji un triomphe eloquent sur
les mis&res oui se d6battent les generations des temps
modernes; votre amour, votre foi vous attestent que
dans chaque personne qui souffre, vous avez devant
vous un autre Jesus-Christ. Vous &ees,
au chevet de la
douleur, comme les servantes du Dieu mourant.
Quelle grandiose mission! Devenir un instruQ
ment dans la main de Dieu m6me!
it Nous autres, enfants du pays, nous vous saluons,
le coeur en jubilation et I'Ame en fete!
it On raconte que saint Vincent de Paul, pr6parant,
un jour, une de ses filles spirituelles pour le terme final
de son existence, 1'insigne pretre lui disait: ( Ma ille,
a je suis votre pere, dites-moi en confiance de quelle
i faute vous accuse votre conscience, afin que je vous
a donne l'absolution de vos p6ch6s; car, d'ici peu,
, vous devrez vous pr6senter au jugement de Dieu. ,
Et la sceur, presque mourante, lui r6pondit : i Mon
Pere,
N
je m'accuse d'avoir pris trop de plaisir a servir
a les pauvres.

)

0 glorieux p6che! O p6ch6 d'amour! .O sainte
faute! O faute divine par excellence!
(

4 Quelle merveille d'aveu !
4 Quel d6lice de p6nitence!

a Se presenter en criminelle au tribunal de la mis6ricorde, et dire t Mon Pere, donnez.moi l'absolution,
- parce que j'ai commis la fraqueza (faiblesse) d'aimer
a l'excis mes freres qui souffrent ! Mon ccur s'6mera veillait dans les consolations quand les larmes que
c versaient sur mes mains les yeox des pauvres
malades me faisaient partager avec eux les amerw
a tumes de leurs souffrances extremes! Mon Ame se
4( voyait en des
affections delicieuses et demeurait
i comme suspendue en extase quand j'avais lebonhero
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( inoui de descendre jusqu'au grabat oii la misere
a consumait en des tristesses sans nom l'existence de
a mon frere, merne avec lui, confondue avec lui, dans
(

les 6treintes d'une agonie crucifiante!

u Mon Pire, je m'accuse d'avoir pris trop de plaisir
Sa servir les pauvres! ,
- Et vous, filles de saint Vincent, comme votre
heureuse sceur, vous 6tes capables de ce sublime
pech6. Eh bien ! encore une fois, soyez les bienvenues,
montrez-nous ce d6faut de servir les pauvres, de
soigner les malades avec trop de plaisir!
a Apprenez-nous le secret de cette joie dont vous
avez certainement herit6 a travers les siecles, de ce
monument de bont6, de cette manifestation de la puissance et de la charite de Dieu qu'a 6tC saint Vincent
de Paul.
. ( Enseignez-nous, par votre exemple, I'activit6, le
d6vouement, l'abo6gation, le zele et I'affection,
pour que nous, devant I'image vivante d'une si grandiose leqon, nous apprenions ce mystere de goater le
plaisir de servir les pauvres.
« VoiIl, R6v6rendes Socurs de Saint-Vincent, ce
qu'elle sent l''me de ma terre ), en ce moment historique de sa vie! ,
Les pauvres filles de saint Vincent, , la.larme a l'ceil n
assur6ment, 6coutent silencieusement. Et levant les
yeux au-dessus de cet enthousiasme humain, contemplent encore la majest6 des hauts sommets qui les
entourent, et elles se disent: , Non, ce n'est pas pour
nous, nous ne le meritons pas, nous n'en sommes pas
dignes; c'est pour notre chere Communaut6, a laquelle
on rend horamage, et pour la religion catholique que
nous avons I'honneur insigne de repr6senter!
Quel coeur dans la voix de cet adolescent, qui
semble faire un acte de foi en saluant la charit ! Ah!
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si tant de jeunes filles, qui ne savent que faire de leur
jeunesse inemployee, savaient, voyaient!
Elles se leveraient!
Les sceurs, dans les nouveaux centres, c'est I'assurance des vocations. En voyant la flle du Provedor,
belle enfant de dix-huit ans, nous aider si gentiment,
j'ai dit, en riant, qu'elle faisait ainsi qu'une postu'ante. La m&re me regarda s6rieusement: Irma, si Deus
quiser, amen seja (ma Sceur, si Dieu le vent, ainsi
soit-il). Elle n'a que cette fille et six fils. Maintenant,
la musique entonne un vrai chant de triomphe, et tous

conduisent les sceurs au nouvel h6pital. Nous r6pondons, saluons, embrassons. Mais ce n'est pas fini, ce
n'est pas fini!
Le grand escalier de cette jolie petite Santa Casa
est litteralement rempli de la multitude des chers
pauvres. Et voila qu'une voix s'ileve au milieu d'eux,
d6crivant la femme forte et s'inclinant religieusement
et respectueusement devant les pauvres filles, qui
s'arretent encore.
Facilement, elles rentrent en elles-memes, se rendant
compte de ce que le peuple attend d'elles. Elles sont
consid6rees comme des anges. II faut que l'esprit vive
aux d6pens de la chair.
Cela semble une obligation de conscience.
II ne faut pas tromper I'attente.
<( Le prisonnier d'amour est lI; II vous attend;
nous allons recevoir sa b&endiction. , Ce sont les dernitres paroles que prononce le pretre.
Les detonations Cclatent de tous c6tes.
La musique recommence un morceau a effet.
L'harmonium, tres bruyant, accompagne les voix,
plus bruyantes encore.
Le tabernacle s'ouvre, et 1'Amour semble sortir, en
effet,- avec le pain vivant, qui se laisse dlever, dans la
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toute petite chapelle, on I'on se presse jusqu'a l'autel,
d'un meme elan de foi et de confiance.
Un premier salut aux malades, dont les yeux
brillants sont pleins d'espirance. Un beau noir, bien
mal, me dit : a Voyez, je ne vais pas mieux; j'attends.
demain pour que les Sceurs me guarissent. ,
Et la foule suivait partout. II est sept beures da
soir; personne ne vent nous quitter; que faire? Trois
cuisinieres noires, venues expres, melangent les plats.
les plus succulents pour des agapes fraternelles.
Dans le rifectoire, parfaitement p:rpar6, nous voyons.
entrer une procession de gens, portant une Fprocession de plats. .
Mais la salle du festin ne se remplit pas de convives, car, bien d4licatement, nous avons pu faire
entrevoir la regle. et la sobrietd des soers.
Lorsque, le lendemain, je quitte mes trois chires
compagnes, c'est an milieu d'une sympathie simple
et vraie; chacun vent donner ce qu'il a et ce qu'il n'a
pas. Ce bon peuple m'accompagne de nouveau i la
gare, le cur6 portant sur ses bras, ainsi qu'une bonne
d'enfants, une de ses paroissiennes de deux ans. Puis
les docteurs, le provedor, les bienfaiteurs; tons ne
font qu'un.
Et au moment, tonjours imouvant, oh les roues se
mettent a tourner pour un depart d6finitif, j'ai
regard mres trois compagnes, laiss6es seales, sur ce
solneuf, si loin de la Maison Centrale, et j'ai entendu.
la rbponse de l'une d'elles a la question d'une pauvre
femme:
- Ma Soeur, n'avez-vous pas un pec de peine ?
- Non, ma bonne, je vous ai dejA donn6 tout mon
coeur et toutes mes forces.
Voilk, ma Mere, ce que je voulais voas decrire; je
vous avoue que j'ai ressenti li uxn genre d'&motion

,que je ne connaissais pas encore; ii est certain que la
description ne rend pas la realit4. Je vous remercie
de m'avoir procur6 ce bonheur, et je suis, ma Tres
Honor6e MAre, en Jesus et Marie Immaculee, votre
respectueuse et obeissante fille,
Sceur DUCREST,
ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.

AUSTRALIE
M. MAURICE O'REILLY (i866-I933)
L'Eglise d'Australie a perdu, le 25 septembre 1933,
un de ses fils les plus distingubs : M. Maurice
O'Reilly, provincial des Lazaristes et recteur du
college Saint-Jean, A lUniversite de Sydney.
L'itat de santm de M. O'Reilly laissait a desirer

-depuis quelques ann-es; durant les trois on quatre
derniers mois, le mal s'ttait aggrave; la mort vint
lundi matin 25 septembre.
Maurice O'Reilly atait ne, le IS juillet x866,
Queenstown, le Cobb actuel, daas le comt6 de Cork,
en Irlande. Au college Saint-Patrice de Maynootb,
oi il fit ses etudes sacerdotales, il eut des condisciples qui devaient, dans la suite, devenir des hommes
marquants. Nommons Mgr Mannix, I'archevaque actuel de Melbourne, Leurs Excellences Nosseigneurs
Michel Sheehan, archev&que-coadjuteur de Sydney;
Mulvaney, eveque de Meath en Irlande; O'Farrell,
mort .-evque de Bathurst dans la Nouvelle-Galles du
Sud; le chanoine Sheehan, 6crivain bien connu, mnme
a 1'etranger, par ses fines peintures de la vie irlan-

daise, et le P. O'Growney, le pionuier du mouvement
qui rendit vie a la langue irlandaise.
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A I'approche de la pretrise, M. O'Reilly r6solut de
consacrer sa vie aux missions et entra chez les pretres
de-la Mission i Blackrock. Ordonn6 pretre le 6 janvier 1889, il travailla d'abord quelque temps dans la
paroisse Saint-Vincent de Sheffield en Angleterre.
C'est en 1892 qu'il partit pour l'Australie. Pendant
huit ans, il fut attache a l'oeuvre des missions et
retraites et devint ensuite directeur du colltge SaintStanislas, a Bathurst, poste qu'il occupa jusqu'en 1915.
Son zele pour I'education catholique ne resta pas
confin6 dans le college. II servit infatigablement la
meme cause au dehors Far la parole et par la plume:
dans des conferences, des brochures et des articles
de revues. Quand fut fonde, en 1912, le Comiti des
Bourses, les eveques choisirent M. O'Reilly comme
premier representant des icoles catholiques dans les
d6liberations.
Dans la suite, M. O'Reilly devait se montrer toujours un d6fenseur intr6pide de l'instruction catholique sous toutes ses formes, mnme quand elles ne
touchaient pas directement les questions d'iducation.
Bien qu'itant devenu Australien dans'l'ime, il n'en
resta pas moins un champion ardent de la cause de
sa patrie. D'ailleurs, tous les opprim6s, quelles que
fussent leur religion et leur patrie, trouvaient en lui
un vaillant avocat. Cela l'engagea fr6quemment dans
des pol6miques de presse ou de tribune; mais m6me
ceux qui avaient des vues opposees aux siennes
etaient forc6s de reconnaitre sa parfaite loyaut6 dans
la bataille.
Comme prtdicateur de missions et de retraites au
clerg6 et aux maisons religieuses, sa r6putation fut
grande en Australie et au delU.
En 1915, ses sup6rieurs le rappelerent en Irlande,
pour prendre la direction du college Saint-Vincent a
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Castleknock, pres de Dublin; mais, en septembre de
la meme ann6e, il 6tait d6ja de retour et nommn recteur du college Saint-Jean, A l'Universit6 de Sydney.
I1 devait occuper cette fonction pendant dix-huit ans.
Sous sa direction, le college prosp6ra pleinement,
les succbs intellectuels marchant de pair avec l'augmentation du nombre des e16ves, au point que bient6t
il n'y cut plus de place disponible. Agrandir son
college fut toujours le rave de M. O'Reilly, mais la
situation financiere ne lui permit pas de le r6aliser.
Du moins put-il, gr.ce a l'aide g6ndreuse de nombreux amis, r6unir une belle collection d'ceuvres d'art
et d6corer la chapelle et la grande salle du college,
de maniere a bien faire ressortir leur belle simplicit6
de lignes.
Quand, en 1926, I'Australie fut 6rig6e en province
de la Congr6gation de la Mission, M. O'Reilly en
devint le premier provincial, et c'est sous son gouvernement que furent 6tablies les deux nouvelles fondations de Southport et de Rockhampton.
Choisi en 1921 pour repr6senter a Paris l'Australie,
au Congres de la race irlandaise, M. O'Reilly fut, au
milieu de tous les hommes de marque qui s'y trouverent r6unis, une figure de premier plan.
Fin litt6rateur, il n'a cependant publi6 qu'un petit
volume de vers et quelques brochures de controverse.
Une de ses po6sies : God bless our lovely morning land,
a rang parmi les chants patriotiques. Appreciant
grandement son talent litt6raire, les 6veques d'Australie le chargerent d'6crire la vie du cardinal Moran.
II alla done, pour se documenter, passer quelques mois
4 Rome et en Irlande. La maladie l'empecha de mener
cette ceuvre a bonne fin.
M. O'Reilly 6tait p6tri d'esprit irlandais; mais, si
les fliches qu'il lancait 6taient acCries, elles n'etaient
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jamais empoisonn&es; il savait d'ailleurs recevoir les
coups avec la mxme belie humeur qu'il mettait a les
distribuer.
Les funirailles qu'on lii fit, le mercredi 27 septembre 1933, a la cathedrale de Sydney, furent un
magnifique hommage rendu ; sa memoire. L'arche-

&vque
pr6sida la c6r6monie et donna l'absoute; la
messe fut chantbe par I'eveque de Bathnrst et 'oraison funebre prononcee par l'6veque de Maitland.
Etaient aussi pr6sents : l'archev4que de Melbourne, les
Cv&ques d'Armidale, de Sandhurst et de Sale, plusieurs prelats, pris de deux cents pr&tres, de nombreux reprbsentants des diff&rents ordres religieux et
des ceuvres catholiques, ainsi qu'une foule de laiques
distingues.
Dans son iloge funebre, Mgr Gleeson, I'kveque de
Maitland, rendit hommage aux brillantes qualites du
defunt et aux services eminents qu'il avait, dans ses
diff6rentes fonctions, rendus i l'iglise d'Australie,
en lui donnant le meilleur de sa vie, sans que, pour
-cela, sa chere Irlande perdit jamais sa place dans son
cceur. a Et sa foi et sa culture lui furent a profit;
aimant les classiques, I'art, I'histoire et la poesie, il
fut surtout un grand amant de la foi catholique. Pour
lui, la religion 6tait tout. Monseigneur termina en
-offrant aux nomnbreux Lazaristes pr6sents, an nom
des iviques et du clerge, leurs vives condoleances :
,(Laissez-moi vous assurer que, nous anssi, noas
sentons qne, par la mort du Dr Maurice O'Reilly,
I'-glise catholique a perdu un de ses meilleurs pr&tres,
ct 1'Australie un de ses ils les plus distinguis et les
plus fidles. , An cimetikre, ce fut Mgr I'archev-que
-de Melbourne, l'ancien condisciple de Maynooth, qui
xzcita les derniires pri&res.

Le mime jour, an service soleanel de Reqwiem fat
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aussi c616bri pour le d6funt a la cathedrale de Rockhampton. M. Martin chanta la messe, et Son Excellence Mgr Hayes rappela avec 6motion les qualit6s et
les vertus du dcfunt, faisant remarquer que, parmi tous
les droits qu'il avait A un reconnaissant souvenir de la
part des catholiques de Rockhampton, le principal
6tait qu'il s'y 6tait montr6 pretre z6i1 et fervent, et
fils vraiment digne de saint Vincent de Paul.
(The Catholic Press, numeros des 2 8 septembre et 5 octobre

1933.)

ACTES DU SAINT-SIEGE

I.

-

PROHIBITION DE LA c MEDICINA

PASTORALIS *

DE JOSEPH ANTONELLI
Roma, 5 febbraio 1934.
REVMO PADRE
Mi faccio dovere di comunicare alla P. V. Revma che la
Suprema Congregazione del S. Offizio ha teste proibito per
i Seminari, per gl'Istituti Ecclesiastici e per le facolt~ di

Studi Ecclesiastici, come pure per gli Scolasticati degli
Ordini e delle Congregazioni Religiose, I'Opera del Rev. Don

Giuseppe Antonelli, il cui titolo e t Medicina Pastoralis ,.
La P. V. Revma dark le necessarie disposizioni, per quanto
La riguarda, affinchh sia dai suoi dipendenti fedelmente

eseguito l'ordine della Suprema Congregazione del S. Offizio.
In attesa di une sua risposta, profitto dell'incontro per professarmi della P. V. Revma devmo.

Fr. Al. E. M. Card. LEPICIER, O. S. M., Pref.
VINC. LA PUMA, Segret.

2. -

LA FETE DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC
ELEVEE AU RITE DE PREMIERE CLASSE

Reverendissimus Superior Generalis Congregationis Missionis et Instituti Puellarum a Caritate Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam XI enixe rogavit, ut, in Proprio
ejusdem Congregationis et Instituti, festum Sanctae Ludovicae de Marillac, Viduae, inscribi valeat sub ritu duplici primae classis, die iS Martii quotannis recolendum, addito ad
Missam Symbolo.
Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi
specialiter ab Ipso Sanctissimo Domino Nostro tributarum,
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benigne annuit pro gratia juxta preces; servatis de cetero
Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die
7 Aprilis 1934.

C. Card. LAURENTI,
S. R. C. Praefectus.

3. -

ADDITION A LA SIXIkME LEqON DE L'OFFICE
PROPRE DE SAINTE LOUISE DE MARILLAC
ET AU MARTYROLOGE

Habita in Vaticana Basilica sollemni Beatae Ludovicae de
Marillac, Viduae Le Gras, Canonizatione, Superior Generalis Congregationis Missionis, ut tanti eventus memoria
perennetur, sequentem conclusionem in sexta lectione Officii
proprii et approbati Sanctae Ludovicae de Marillac, Viduae,
Sacrae Rituum Congregationi approbandam submisit :
, Coelestem ejus gloriam miracula confirmarunt; quibus
rite probatis, Summus Pontifex Benedictus decimus quintus
ear in Beatorum, Pius autem undecimus in Sanctorum
numerum adscripsit. D
Necnon elogium ejusdem in Martyrologio die 15 Martii
inserendum, ita concinnatum: t Lutetiae Parisiorumr, natalis
Sanctae Ludovicae de Marillac, Viduae Le Gras, simul cum
Sancto Vincentio a Paulo, Societatis Puellarum a Caritate
Fundatricis. ,)
Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi
specialiter a Sanctissimo Domino nostro Pio Papa XI tributis, praefatas variationes approbavit et recitari indulsit. Servatis servandis; contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 4 Aprilis 1934.

C. Card. LAURENTI,
S. R. C. Praefectus.

-

618 --

4. - CAUSE DE BEATIFICATION
DE PIERRE RENt ROGUE; DECRET DE TUTO
DECRETUM VENETEN.
Beatificationi seu Declarationis Martyrii Ven. Servi
Dei Petri Renali Rogue, Presbyteri Congregationis
Missionis.
SUPER Duexo
An, stante approbatione mrartyrii eiusqu causae, necnor
Apostolica dispensations a signis sex mirarulis ad tramitem
can. a2z6, § , iuris canonici, Tuio procedi possit ad sollemner eiusdem Fen. Servi Dei Beatilfcationew.
Beatus lacobus Ap. in Epistola catholica quae his diebus
legitur : ( Omne gaudium, scribit, existimate, fratres mei,
cum in tentationes varias incideritis : scientes quod probatiofidei restrae patientiam operatur. Patientia autem opus perfectum habet )

(Jac., I, 1-4). Et : a Beatus vir qui suffert

tentationem; quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae , (Ibid., I, a2). De patientia autem S. Cyprianus
pertractans a Patientia est, inquit, quae... facit humiles in
prosperis, in adversis fortes, contra iniurias et contumelias
mites : docet delinquentibus cito ignoscere... persecutiones
tolerat, passiones et martyria consummat . (De bono patient..
In Brev. R. II Noct. h. d.).
His insignem notis humillimum Vincentium a Paulo Deus
superbienti, molli ac diris simul vexato malis xvii saeculoobiecisse videtur, ut ipse, veluti Christi imaginem in sereferens, humilitatis, patientiae et caritatis perfectissimum
exemplum exhiberet.
Quas virtutes veluti pretiosissimam hereditatem sibi a
tanto Patre traditam ita filii filiaeque eius, in aevum servandam ac perennandam, fideliter susceperunt, ut numquam ex
eis defuerint, qui praeter communem modum, Patris vestigia
pressius sequuti, heroica sanctitate effulserint, immo etiam
effuso pro Christo sanguine Ecclesiam illustraverint.
Re quidem vera hoc ipso sacro extra ordinem anno duas
lectissimas Vincentii filias Ludovicam de Marillac Vid. Le
(ras et Catharinam Labour6 Virginem, alteram inter Sanctas,
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inter Beatas alteram elatas conspeximus. Quibus de <asta
viduitate et lilialivirginitate candidis coronistertia purpurea
de passione Ven. PETRI RENATI ROGUE modo accedit, quam
divino Redemptori Vincentiana fatailialaetabunda offert.
Venetiis in Britannia Minori, die l Iunii 1758, e Claudio
et Francisca Loiseau natus, eodem die in Cathedrali Ecciesia
Laptismalibhs aquis fuit ablutus. Mortwo mature patre,
omnimodam curam mater in filiui educationem impendit.
Quo avtem liberalius puer educaretur, eum Sacerdotibus
Venetense Collegium a S. Iyoae moderantibus tradidit, in
quo is studiorum curriculum, quad classicum vocaat, a.
1774 perfecit. Biennio post a Deo ad sacerdotium vocatus in
Dioecesanum Semincarium, Congregationis Missionis presbyteris concreditum, est ingressus, sacris imitiatus et sacerdotio die 2a Septembris mensis anno 1782 anctus. Tanta
pietate et prudentia visus est eminere, ut statim asceterii pro
sacris malierum exercitationibus capellanus fuerit reauntiatus.
Quatuor post anaos, maioris perfectioais studio incensus,
Congregationi Missionis adscribi emixe postulavit. Pii vwi
compos factus, inchoato Parisiis ad S. Lazari tirocinio,
Venetias remigravir, sacrisque tradendis disciplinis snperiorum iussu cam laude incubuit. Anno vero 1788 sacra vota,
emisit.
Missionis constitutiones,
iuxta Congregationis
adhuc docendi munere retento, Superiori
Sequenti anmn,
suo, S. Mariaedu M ex in paroecia Semiaario adnexa regenda
adiutor datus, plebem sibi rommissam singulari prudentia,
pietate. sedulitate summoque animarum lucro curavit.
At maiora manebant bonum Christi militem certamina, ea
ingruente temporum procella, quae exeunte saeculo xviii
Galliam teterrime subvertit. Neutrum iusiuraadum ad quod
sacerdotes impia lege sub gravissimis poenis adigebaatur,
dare voluit. Quare, ameoves, in tanto discrimine, sacro ministerio qua posset fruncturns, desereret, occullus Venetiis permausit usque dum a perido vire, coins familiam eius mater
benefciis cumulaverat, Nativitatis Dominipervigilio an-ao 795
sacrum Viaticum ad infirmum deferens proditusest. Districtas
Administratoribus traditus, in etrum deirusus est carcerem,
qui o mnartyrii spem factus est ei iucuands.
Duobus rmensibus cos~, ad tribunal addslctus, fortiter sua
in Ecctesiam Christi fidehitate asserta, pia matre adstante,
-uti saccrdos refractariuscapite damnates est. Sequenti die,

-

620 -

tertia Martii mensis anno 1796 optatissimam martyrii palmam
exultanti animo, aetatis suae anno trigesimo octavo, est
consecutus.
Sicut Christi vitam vixerat, ita et moriens eius imaginem
in se consummavit.
Equidem Summi Sacerdotis, Christi, fidelis minister, sacris
muniis sibi commissis sanctissime est perfunctus. In carcere
detentus, tanta pace et patientia enituit, ut e custodientibus
militibus alter his commotus, suorum scelerum paenitentiam
egerit. Martyr noster, ut olim Christus, proditus, Regis Martyrum ad exemplum et ipse magno animo inimicis ignoscens,
dum ad supplicium duceretur, proditori, in veniae pignus,
munusculum sibi carum dono dedit, pro eiusque familia
matris suae caritatem et beneficia imploravit. Matrem vero
suam, rursum ut Christus, pie commendavit amicis. Iisdem
quoque ac Christus verbis spiritum suum Deo commendavit.
Sed et illud memorandum, ad mirabilem eius similitudinem
explendam, quod quemadmodum, mortuo Christo, milites e
monte descendentes a Vere Filius Dei erat iste , dicebant,
mortuo PETRO RENATO, milites, qui eum ad supplicium
duxerant , Non homo sed angelus erat iste n, fassi sunt. Tanta
est Martyrum ad praedicandam suo sanguine fidem efficacia'
ccEtenim capita detruncata, praeclare de Ss. Mm. luventino et Maximo scribit Chrysostomus, tunc diabolo magis
terribilia erant quam cum vocem darent, sicut et caput
loannis non tantum terrebat cum loqueretur, quantum cum
in disco mutum afferretur. Habet enim et sanctorum sanguis
suam vocem, quae non per aures auditur, sed occidentium
conscientiam invadit et perstringit. ,
Martyris nostri sepulcrum factum est gloriosum et peregrinantium agmina veluti ad victoriae trophaeum eo accurrunt.
Merito itaque de supremis honoribus tanto viro decernendis
agi opportuno tempore coeptum est. Porro martyrium
luculentissime sive ex ipsis documentis a tribunali exaratis
eruitur, sive ex ceteris documentis, quorum authentia iuridice
ab historica S. R. C. Sectione recognita est, nec non ex aliis
iuridicis probationibus.
Quibus fulgide emergit tanti viri nobilis memoria, is enim
vitae sanctitate, qua se martyrii gratiae paraverat, tunm fidelibus omnibus, turn praecipue sacerdotibus animarum curam
gerentibus mirabile praestat exemplum. In morte vero forti
animo obeunda Christo testimonium sanguinis reddidit,
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praesertim heroico fidelitatis obsequio, quo Romani Pontificis, eius Vicarii, mandatis ad Catholicae Ecclesiae defensionem obtemperavit.
Posito solido hoc historico et iuridico fundamento, facilis
strata est via ad huius nobilissimae Causae pertractationem.
Anno 1929, Causa apud S. R. C. introducta fuit : Historicae
Sectionis super documentis omnibus studium, Apostolici
processus locum tenuit ad normam Motus proprii Ssmi D. N.
Antepraeparatoria Congregatio ex benigna Apostolica dispensatione habita non fuit. Praeparatoria habita est die
20 Martii; Generalis vero coram Ssmo D. N. die 1o mensis
huius, dieque 22 editum pro veritate Martyrii decretum.
Ad complendam actorum seriem novissime discutiendum
erat Dubium

: An stante a~probatione martyrii eiusque

causae, nec non A fostolica dispensatione a signisseu miraculis
ad normam canonis 2116, § 2, iuris canonici TUTO frocedi possit
ad eiusdem Venetabilis Servt Dei Beatificationem. Quod
dubium Rmus Cardinalis lanuarius Granito Pignatelli di
Belmonte, Episcopus Ostien. et Albanen., Causae Ponens seu
Relator, in Generalibus Comitiis S. R. C. coram Ssmo D. N.
die 24 huius mensis habitis discutiendum proposuit. Cui
omnes, quotquot aderant, Rmi Cardinales, Officiales Praelati et PP. Consultores affirmative responderunt. Beatissimus
vero Pater Suam definitivam sententiam aperire in hodiernam
diem distulit, 29 Aprilis mensis, Dominicam IV post Paschalia gaudia.
Eapropter ad se Rmos Cardinales Camillum Laurenti,
S. R. C. Praefectum, et Ianuarium Granito Pignatelli di
Belmonte, Causae Relatorem, nec non R. P. Salvatorem
Natucci, Fidei Promotorem Generalem, meque infrascriptum
Secretarium acciri mandavit, et, divina Hostia sancte litata,
edixit : TUTo procedi posse ad sollemnem Ven. PETRI RENATI

ROGUE Beatificationem. Hoc autem decretum promulgari, in
acta S. R. C. referri Litterasque Apostolicas sub anulo Piscatoris de Beatificationis sollemniis, quum primum licuerit, in
Basilica Vaticana celebrandis expediri iussit.
Datum Romae die 29 Aprilis a. D. 1934.
CAMILLUS Card. LAURENTI,
L. S.

S. R. C. Praefectus.
Alfonsus CARINCI,
S. R. C. Secretarius.
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5. - CAUSE DE BEATIFICATION
ROQUE; DECRET DU MARTYRE
PIERRE-RENE
DE
DECRETUM VENETEN.
Beatificationis seu declarationis martyrii ven. servi
Dei Petri Renati Rogue, presbyteri e Congregatione
Missionis.
SuPErI Duslb
An conslet de martyrio ejusque causa et de signis seu
miraculis, in casu et ad effectum de quo agitur.
« Quam pulchrum spectaculum Deo, scribit MinuciusFelix (Dial. Ottavius), quum Christianus cum dolore congreditur, quum adversum minas et supplicia et tormenta
componitur, quum strepitum mortis et horrorem carnificis
irridens conculcat, quum libertatem suam adversus reges et
principes erigit; soli Deo, cujus est, cedit. o
Hanc vero mirabilem animi fortitudinem, quam in martyribus sibi coaevis vetus apologeta extollebat, renovatam fulsisse conspicimus in Petro Renato Rogue, Congregationis
Missionis Presbytero. Is enim adversus minas fortiter restitit, carcerem et vincula cum gaudio est passus, immo et
ipsam mortem, pro Christi Ecclesiae juribus tuendis, sanguinem generose effundens, oppetiit.
Petrus Renatus medio saeculo XVIII in Britannia Minori
natus pie, a matre praesertim, quae, mature suo viro viduata,
filii curam quam diligentissimam habtit, educatusfuit.Venetense collegium a S. Ivone celebravit, in quo bonis artibusincubuit. Vocanti Deo obsequutus, episeopale Venetense
seminarium est ingressus, ecclesiasticisque disciplinis rite
excultus et anno 17&2 sacerdotio initiatus, bujus munia
magno animarum emolumento exercuit. Quatuar post annos
Congregationi Missionis se adjunxit, et, tirocinio in principe
Congregationis domo ad S. Lazari Lutetiae Parisiorum
incoepto, Venetias reversus, sacras disciplinas in seminario
docuit. Magisterio curam paroeciae S. Mariae du Mend, seminarii ecclesiae adnexae, anno 1789 adjecit.
Exorta tune immani.gallica perturbatione, divina quaeque
humanaque sublvertente, delatum sibi juramentum civilis
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constitutionis cleri edere recusavit: .quin immo auctor fuit

ut seminarii superior, qui hoc se daturum promiserat, scripto
promissionem retractaverit. Quum, augusto mense anno 1793,
lege siatutum fuerit ut sacerdotes, qui juramentum hoc non
edidissent, exilio multarentur, seminarii superior, qui et
parochus S. Mariae du Mend erat, in Hispaniam cum plu-

ribus aliis sacerdotibus se contulit, animarum curam sponte
Petro Renato suscipiente. lusjurandum alterum ai libertatis
et aequalitatis nnuncupatum, eodem anno sub deportationis
prius, sub mortis poena postea, sacerdotibus propositum
quum non dedisset, ne plebs, cujus curam susceperat, in
tantis periculis constituta, spiritualibus auxiliis destitueretur, nulla ratione se ab ea voluit separari, sed occulte
delitescens sacrum ministerium hac iilac omnibus spretis
periculis exercebat. Anno 1794, impio et cradeli tyxanno
Robespierre necato, in morbibanensi districti, relaxandae persecutionis causa, sacerdotibus, qui seu prius jusjurandum
constitutionale, sen alterum t libertatis et aequalitatis , non
praestitissent, tertium fuit delatum pacifice vivendi, et pacem
ordinemque curandi; quod servus Dei tuta conscientia mail
mense anno 1795 edidit. Verum septembri mense ejusdem
anni, quumomnibus sacerdotibus mandatum fuisset ut summam et omaimodam reipublicae legibus, quarum multae
impiae et iniquae erant, obedientiam promitterent, Petras
Renatus hujusmodi promissionem edere recusavit. Post mensem, denuo ingravescente persecutione, quum severiores
sanctiones latae contra sacerdotes qui juramenta non dedissent, quos refractarios appellabant, revocatae in actum fuissent, in jugi mortis periculo Petrus versabatur, quin tamen
ab exercendo ministerio, licet clancolum, remiiteret.
Nativitatis Domini pervigilio, circa horam serotinam decimam, dum coidam morienti Ss. Viaticam afierret, aduobus
viris, quorum alter a matre Petri beneficiis cumulabatur,
agnitas et deprehensus, ad districtus administratores fuit
adductus. Dum impiiet ingrati delatoresad milites evocandos
pergerent, administratores, apud quos magna in aestimatione
Petrus habebatur, ei fagam capessere suadere sunt conati,
quod Petrus, ae ipsi poena maltarentur vel in alios presbyteros durius ageretur, noluit, eos tamen rogans ut sacras,
quas deferebat, species consumere posset, quod ei est datum,
reverentiae obsequium ipsis praebentibus. Tribes mensibus
in humido frigidoque carcere detentus, orationi jugiter incum-
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bens, invictae patientiae et fortitudinis miranda exempla
praebuit, consortes adloquio et sacerdotali, quo poterat,
ministerio consolari non desistens. Die I martii (undecima
Ventosi) a publico accusatore uti sacerdos refractarius ad tribunal fuit transmissus. Itaque insequenti die a judicibus
interrogatus utrum jusjurandum civilis cleri constitutionis

servandae praestiterit, negando magna constantia r'espondit;
negavit pariter jusjurandum, quod - libertatis et aequalitatis * nuncupabant, se umquam dedisse. Interrogatus an fuisset deportatus, aut saltem e Gallia exulasset, se numquam a
Venetiis recessisse reposuit. Interrogatus apud quosnam permansisset, noluit eos patefacere. Asseruit quoque se ecclesiasticum ministerium jugiter exercuisse; promisisse quidem
pacifice se habiturum et pacem publicumque ordinem curaturum, ,non vero submissionem et obedientiam reipublicae
legibus, quarum plures et iniquae. Impii judices eum, uti
refractarium, capite damnaverunt. Haec omnia ex judiciali
sententia aliisque authenticis tribunalis actibus constant.
Audita sententia, Petrus Renatus, in genua procumbens,
elata voce exclamavit : e Gratias tibi ago, Deus meus, quoniam me pro fide mori dignum ducis, mortisque sententiam
hoc ipso in loco audire, in quo pluries divini verbi, sacrumque
ministerium exercui * Matrem quae christiana fortitudine
aderat, pie salutavit. Totam noctem in oratione et captivitatis
socios solando duxit; duasque epistolas scripsit, alteram
matri suae, rogans ne eleemosynas quas delatoris familiae
erogare consueverat, subduceret; suis consodalibus, Venetiis
absconditis, alteram, se eorum orationibus commendans.
Tantam animi pacem hisce in adjunctis miles quidam admiratus, sequenti die animam sacramentali suorum peccatorum
confessione expiavit.
Ad supplicium cum duceretur, spirituale canticum in carcere a se exaratum, quasi aeternum alleluia praecinens, decantavit, et, in concessae ex corde veniae signum, horologium
deiatori donavit.
Hora post meridiem tertia, diei 3 martii anno Domini 1796,
dominica verba : AIn manus tuas, Domine, commendo spiritum meum s pronuntians,
sanctissima anima martyrum
Plures ex adstantibus ad
guinem linteolis collegerunt,

rantes servarunt.

caput ferro laetanter submisit,
coetui triumphaliter inlata.
ejus exuvias accurrentes, sanet uti martyris reliquias vene-

-625
Sacrum ejus corpus in majori urbis coemeterio statim
sepultum fuit. Tanta autem sanctitatis fama gaudet Petrus
Renatus, ut passim nunc etiam Sanctus Rogue a Venetensi
populo appelletur.
Haec sanctitatis fama, a documentis orni exceptione majoribus confirmata, causa fuit ut, vix adjuncta sivere, ordinaria
auctoritate processus Venetiis c6nfectus fuerit, quo rite apud
hanc Sacram Congregationem examinato anno 1929, Ssmus
D. N. Pius Papa XI introductionis Causae commissionem
sua manu obsignavit.
Quum autem Causa haec inter historicas sit accensenda,
juxta novas juris normas, loco Apostolici processus, Sac.-ae
hujus Congregationis sectionis historicae studio et inquisitionibus documenta omnia fuerunt subjecta. Exinde patuit
documenta haec authentica esse, plenissimam mereri fidem,
et martyrium seu materiale, seu formale, tur ex parte victimae turn ex parte persecutorum, evidentissime constare.
Quare Beatissimus Pater benigne decrevit ti, omissa antepraeparatoria Congregatione, statim coram S. R. C. Cardinalibus dubium proponeretur : An constet de martyrio ejusque
causa et de signis seu miraculisServi Dei PetriRenati Rogue,
in casu el ad effectum de quo .zgitur. Quae congregatio in Vaticanis aedibus die 20 elapsi martii mensis habita fuit. In
generali vero coram Ssmo D. N. die to mensis hujus coacta
Rmus cardinalis lanuarius Granito Pignatelli di Belmonte,
episcopus Ostien. et Albanen., causae relator, idem proposuit dubium. Cui seu Rmi cardinales, seu officiales, praelati
et consultores pro sua conscientia responderunt. Beatissimus
vero Pater, suffragiis omnibus attento animo exceptis, ut
suum judicium proferret, hanc selegit diem 22 aprilis mensis,
dominicam III post Pascha, Deum, luminum Patrem interim
deprecaturus.
Quocirca Rmos cardinales Camillum Laurenti, S. R. C.
Praefectum, et lanuarium Granito Pignatelli di Belmonte,
Causae ponentem seu relatorem, nec non R. P. Salvatorem
Natucci, Fidei generalem promotorem, meque infrascriptum
secretarium arcessiri jussit, et sacrosancto eucharistico sacrificio devotissime litato, pronunciavit : Ita constare de martyrio et causa martyrii Servi Dei Petri Renati Rogue ut, dispensatione ad normam can. I. C. s216 § 2 a signis sen miraculis elargita, procedi possit ad ulteriora.
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Hoc autem decretum publici juris tieri et in acta S. R. C.
referri maadavit.
Datum Romae die 12 aprilis a D. 1934.
CAMILLUS CARD. LAURENTI,
S. R. C. Praefectus.
ALPHONSUS CARINCI,
Secretarius.

TRADUCTION
CAUSE DE BEATIFICATION DE PIERRE-REN•

ROGUE

DECRET POUR LA CAUSE VANNETAISE DE BEATIFICATION OU
DECLARATION DE MARTYRE DU VWNERABLE SERVITEUR DE
DIEU PIERRE-RENE ROGUE, PRETRE DE LA CONGREGATION DE

LA MISSION.
Surle doute : Conste-t-il du martyre, de sa cause, des signes
ou miracles, dans le cas et pour le but poursuivis?
t Quel beau spectacle pour Dieu, dcrit Minutius FElix en
son Octavius, lorsque le chretien est aux prises avec la souffrance, en lutte avec les menaces, les supplices et les tourtments; lorsqu'il meprise, en riant, 'attaque de la mort et
1'effroi du bourreau; lorsque, devant les rois et les princes, il
dresse sa libert6, pour l'incliner seulement devant Dieu, son
unique maitre. »
Cette admirable force d'Ame que, dans les martyrs de son
temps, exaltait I'apologete, nous Pavons vne brller a nouveau en Pierre-Reni Rogue, pretre de la Congrigation de la
Mission. Courageusement, ce dernier lutta contre les menaces,
endura avec joie prison et chaines, la mort meme, et g4nereasement rdpandit son sang pour sauvegarder les droits de
i'gglise du Christ.
Au milieu do dix-huitieme siecle, en cette Bretagne
mineure, Pierre-Rend Rogue naquit d'une chrdtienne famille,
dont la mire, particuliirement pieuse et prdmaturiment
veuve, soigna avec diligence l'dducation de son fiLs. Le college vannetais de Saint-Yves fat tkmoin de ses effotts dans
l'etude des belles-lettres. Obdissant i l'appel divin, PierreRean Rogue rentra au Sdminaire 6piscopal de Vannes et Fro-

-

Gz/

-

gressa dans les sciences eccl6siastiques, regulibrement poursuivies. II fut ordonni prctre en r782 et comme~aa A exercer
avec grand fruit pour Les ames les fonctions de son sacerdoce.
Quatre ans apres, il entra dans la Congregation de la Mission et, aprs' son temps de probation a la Maison-Mere de
Saint-Lazare-lkz-Paris, revint a Vannes, pour y professer au
grand Siminaire. 11 y ajouta, en 1789, le service paroissial de
Notre-Dame du Meni, annexee ai'glise do S6minaire.
La cruelle Revolution frangaise tentait alors de renverser
les institutions divines et humaines. Somm6 de preter Ie serment i la Constitution civile du clerg6, ii s'y refuse : mieux
que cela, il amine le supirieur du Siminaire a retracter par
ecrit le serment que ce dernier s'itait nn moment propose de
pronoacer.
Au mois d'aofti 1792, la loi decide que les pritres rifractaires au serment seront panis d'exil; alors, le sup6rieur
du s6minaire, tout ensemble cur6 de Notre-Dame du
Mend, se retire en Espagne avec plusieurs autres pretres,
tandis que M. Pierre-Rent Rogue assume volontiess la
charge curiale.
Peu apres, une autre loi enjoignait anx pritres, sous peine
d'abord de deportation, puis de mort, de pr6ter le serment
dit de libert&d-galit6; ne I'ayant pas pretd, Pierre-Ren6
Rogue, pour ne pas priver des secours spirituels le peuple
aux prises avec tant de diffictltis, ne veut sons aucun pritexte
s'iloigner des fideles; nais au mepris de multiples dangers,
errant de-ci de-lk, ii exerce en cachette le saint ministere. En
1794, la mort de Robespierre, veritable tyran, cruel et impie,
fit envisager un ripit dans la persicution. On imposa auxn
pretres, dans Ie d6partement dtu Morbihan, un troisieme serment A ceui qui avaient refuse celui de liberti-egalite et
lob5issance a la Constitution civile du clerge. On leur fit des
lors promettre de vivse pacifiquement et de sauvegarde I'ordre
et la paix : serment qu'en sureat de conscience pr&ta le serviteur de Dieu, ea mai 179g. En septembre suivant, il fut
enjoint k tous les pretres de vouer une entiere et complte
soumission aux lois de la R6publique; plusieurs htaient
iniques et impies; aussi Pierxe-kene Rogue se refuse A promettre une telle obiissance. Un mois aprýs, la persecution
redouble de violence, des sanctions plus sevbres soat port6escontre les non-jureurs, les rdfractaires selon le langage dut
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temps. On remet en vigueur les chitiments qui les menacent,
la peine de mort est constamment imminente, mais pas un
instant l'exercice du ministare n'est abandoned.
La veille de Noel, sur les dix heures du soir, Rogue portait le saint Viatique: il fut alors reconnu par deux individus
dont Iun 6tait spdcialement l'objet des bienfaiis de la mere
du pretre. Arr6etd Rogue est conduit aux administrateurs du
district; entre temps, les deux delateurs, sans pitid ni gratitude, vont a la recherche des soldats. Les administrateurs,
qui tiennent M. Rogue en spdciale et grande estime, s'efforcent de lui persuader de fuir. Pierre-Rend, pour ne pas
8tre cause d'une condamnation de ses amis, ou d'un redoublement de sdviritd 5 l'endroit des pretres, refuse d'accider a
ce conseil, mais demande aux administrateurs de pouvoir
consommer les saintes Especes qu'il portait sur lui. La
demande est agrdee, et les juges tdmoignent alors de leur
respect. Trois mois durant, d6tenu dans une humide et froide
prison, s'adonnant a une constante pribre, Rogue fait 6galement montre d'une indicible patience et d'uue admirable
force d'ame ; sa parole et son zsle pleinement sacerdotal ne
cessent de reconforter ses compagnons d'infortune. Le
Ier mars, (

II vent6se ),

l'accusateur public

le poursuit

devant le tribunal comme pr6tre rdfractaire. C'est pourquoi,
le jour suivant, interrogi par les juges s'ii a jadis pret6 le
serment a la Constitution civile du clerge, avec une ferme
constance il le nie et atteste, en outre, qu'il n'a jamais prted
le serment dit de libertd-galite. A la question s'il a subi la
d6portation ou I'exil hors de France, il rdpond qu'il ne s'est
jamais dloignd de Vannes; interrog6 sur ceux qui l'ont hospitalisd, ii refuse de donner leur nom; hardiment, il atteste
qu'il a toujours exercd le ministbre eccl6siastique et qu'il
s'est constamment proposd de vivre pacifiquement et d'avoir
souci de l'ordre et de la paix commune ; non, certes, la
soumission et la fid1ditd aux lois de la Rdpublique dont
plusieurs sont iniques et impies. Sans pitid eux aussi, les
juges le condamnent a mort comme refractaire. Tout cela
rdsulte clairement de la sentence judiciaire et des actes officiels du tribunal.
La decision a peine prononcde, Pierre-Rend tombe a
genoux, et k haute voix s'ecrie : u Oui, mon Ditu! graces,
merci de m'avoir de la sorte jug6 digne de mourir pour lafoi
et d'entendre ma sentence de mort en ce lieu meme ou
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maintes fois j'ai exerce le saint ministbre et preche votre
parole. n Rogue salue respectueusement sa mere, qui se trouvait presente, chretienne courageuse. 11 passe la nuit entiere
en priere et console ses compagnons de captivite; il ecrit
deux lettres : I'une a sa mare, la priant de ne pas refuser t son
traitre dinonciateur les aum6nes qu'elle avait auparavant
coutume de lui faire; la seconde a ses compagnons, caches
dans Vannes, se recommandant k leurs pribres.
Une telle tranquillit6 d'ame en de semblables conjonctures
emeut vivement un soldat, qui, d&s le lendemain, purifie son
ame par 'aveu sacramentel de ses fautes.
Conduit au supplice, M. Rogue y chante le cantique spirituel qu'il avait lui-meme compos6 en prison, gage et premice
de l'eteroel alleluia. En signe de pardon total et cordial, il
lgue meme sa montre h son ddnonciateur. Sur les. trois
heures du soir, tout en redisant les paroles du Maitre Jesus :
, Entre vos mains, Seigneur, je remets mon esprit n, Rogue
allegrement glisse sa tete sous le couperet de la guillotine,
tandis que sa sainte ame va recevoir parmi la cohorte des
maityrs le triomphe sans fin. Tout aussit6t, plusieurs des
assistants accourent vers ses restes sanglants, its imbibent des
linges, conserves avec veneration, veritables reliques de martyr. Le corps venere est alors enseveli au cimetiere municipal. Mais si grande, si vive est la renommie du P. Rogue
que bient6t le peuple de Vannes le connait communement
sous le nom de saint Rogue.
Une telle renommee de saintete, confirmee par des docu-

ments d'une exceptionnelle autorit6, amenbrent l'Ordinaire
a commencer le procks, lorsque les circonstances le permirent. Selon Pusage, aprbs l'examen, en 1929, en cette Sacrde
Congregation des Rites, Sa Saintetd Pie XI signa de sa main
l'ordre d'introduire la Cause. Or, comme celle-ci est desormais comptie au nombre des Causes historiques, conformement aux nouvelles normes du Droit, au lieu du proces apostolique, tous les documents furent soumis a l'examen et aux
recherches de la section bistorique. De tous ces travaux, il
resulte que tous les documents authentiques meritent une
entiere confiance et que le martyre tant materiel que formel,
la condamnation et son motif, sont evidemment prouves et
pour la victime et pour ses persecuteurs. C'est pourquoi le
Saint-Pere, avec bienveillance, ddcr6ta que, devant la suppression de la Congregation ant6preparatoire, l'on proposit aus-
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sitot aux Iminentissimes Cardinaux de cette Sacree Congregation des Rites, le doute suivant: Conste-t-il du martyre, de sa
cause et des signes ou miracles du Serviteur de Dieu PierreRene Rogue, dans le cas et pour le but dent il sagit ? Cette
Congregation fut tenue, le 20 mars 1934, dans le palais du

Vatican. Et dans la Congregation gen6rale, assembl6e sous la
prisidence du Saint-Pere, le o1avril suivant, le cardinal Janvier Granito Pignatelli di Belmonte, ev&que d'Ostie et d'Albano, rapporteur de la Cause, proposa 1'examen du meme
doute. Tous r6pondirent suivant leur conscience, tant les
Iminentissimes Cardinaux que les Officiers, Prieats ou Conseillers. Alors Sa Saintete, ayant recu avec attention ces avis
et suffrages, choisit, pour prononcer son jugement, le 22avril,
troisikme dimanche aprbs Paques, tout en demandant de
prier cependant le Pere des lumikres.
C'est pourquoi le Pape convoqua l'tminentissime Cardinal Laurenti, prdfet de la Sacree Congregation des Rites, le
cardinal Janvier Granito Pignatelli di Belmonte, ponent ou
rapporteur de la Cause; il manda 6galement le R. P. promoteur de la foi Sauveur Natucci et moi, soussigne, secretaire des Rites; et, apres avoir pieusement cilibri le saint
sacrifice de la messe, Sa Saintete proclama: II conste vraiment du martyre et de la cause du marty.re du serviteur de
Dieu Pierre-ReneRogue et, des lors, par dispense des miracles,
conformement au faragraphesecond da canon 2116, on peut
passer outre et poursuivre la Cause.
En foi de quoi, le present dicret sur les ordres du Pape
est publi4 et ins6r6 dans les actes de la Sacrde Congregation
des Rites.
Donne k Rome le

22

avril de 'an du Seigneur 1934.
CAMILLE Card. LAURENTI,

Prefet de la Sacrie Congregationdes Riles.
ALFONSUi

CARINCI,

S. R. C.
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Lebensbild des kl.
56 pages.

Vinzens von Paul. In-12 de

Esquisse de la vie de saint Vincent de Paul.

Francois STETTER. Vinsens von Paul. Paderborn,

1933. In-12 de 208 pages. Plusieurs illustrations.
II ne manque pas de vies de saint Vincent de Paul en Allemagne;
mais celle-ci est la premiere qui profite des nouveautis publiees dans
la derniere vie fraonaise, celle de M. Coste. Elle sort de la plume d'un
collaborateur de I'drudit et aimable M. Auer, biblioth-caire de la
Caritas, et, par consequent, d'un homme bien inform6.

3oo Jakre barmkerzige Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul (I633-p133). 1oo Jakre Welt Vinsenz
Verein (1833-r933). Munich, 1933. In-4 de 128 pages.
Nombreuses illustrations.
Ce beau volume, oeuvre de plusieurs auteurs, sous la direction de
notre confrere M. Nicolas Rech, s'ouvre par une belle preface de
M. Stienen, visiteur de notre province d'Allemagne. Cinq articles sont
de M. Edmond Willems : Vie de sainle Louise de Marillac, CEuvres des
Filles de la Charit!, Esprit des Filles de la Chariti,Marie Imnaculee et
les Filles de la Charite; deux de M. Auer : les Filler de la Charile ot
le Confirences de Saint-Vincent.de-Paul,les Filles de la Charite dans la
litirature; un du P. Habrich, jesuite : Saint Vincent de Paul; un du
docteur Scherer : Les Saurs de Saint-Vincent.de-Paul en Alsace et en
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Allemagne. D'autres articles sont signes de noms de seurs on d'autres
personnes, comme : la Diffusion des Filles de la Charit , let Maisons

provinciales des Filles de la Charite en Allemagne et en Aulriche, les
Maisons des Filles de la Charili en Allemagne, les Filles de la Charit,'
en Autriche.
Nos felicitations i M. Rech. On ne pouvait commimorer plus dignement le troisieme centenaire de la fondation des Filles de Ia Charite.

Saint Vincent de Paul et les Lasaristes (Collection :
Servir). Louvain, 1934. In-8 de 14 pages. Tres illustre.
Ce court resume donnera une idee sommaire de notre Congregation
et de ses ceuvres; il est destine i ceux qui n'ont pas le temps de faire
de longues lectures.

Sainte Louise de Mazillac, fondatrice des Filles de
la Chariti (Collection : Servir). Louvain, 1934. In-8 de
14 pages. Tres illustr6.
Sainte Louise a agi comme auxiliaire dans la fondation des Filles de
la Cbarite; aussi, au mot a fondatrice , prtfererions-nous a cofondatrice a, qui a 'avantage d'unir son action i celle de saint Vincent de
Paul; ne souffrirait-elle pas elle-meme de voir qu'on Pen separe?
Une 16egre critique encore. L'auteur de Ia brochure ecrit . a La
premiere maison des Filles de la Charite fondee en Belgique fut
l'hospice de Verviers en 1672, transf&r6 depuis & Andrimont. La
maison possede encore Ie portrait de la premiere superieure sur son
lit de mort. Mais ce nest qu'au dix-neuvieme sicle que la Compagnie
se d6veloppera en Belgique. ,
Le portrait accompagne cc texte et dessus est Cmit : « Sceur Augustine Ameroy, venue de Paris I I'erection de cet h6pital, dicid-e le
12 der... 1693, ag6e de quarante-six ans. a
Bien que la cornette de la defunte ne ressemble guare & la cornette
alors en usage chez les Filles de la Charit6 de Paris, sceur Augustine
Ameroy appartenait, sans aucun doute, & la grande communaut6 qui
avait son siege & Paris, d'oi elle vensit.
A sa mort, le service de I'hospice pasa aux mains d'autres religieuses
hospitaliares. M. Jolly, mort en x697, ecrit, en effet: a L'etablissement
fait A Verviers, au pays de Liege, de trois sceurs pour le service des
pauvres malades de P'h6pital de cette ville par la permission de
M. Almeras, quoique avec bon traite pass6 avec M. Jodocy, pretres et
autres, apres avoir subsiste quelques anndes, a eth h la fin rompu.a
Voilk qui est net. L'ancienne maison de Verviers n'a done pas dur6
jusqu'A Ia fin du dix-huitieme si&cle, contrairement i ce qu'on a pritendu jusqu'ici. Comme les idees recues sont difficiles & ddraciner,
notons encore que :
io Les noms des deux autres seurs dont on a le portrait, Elisabeth
Bonicot et Anne de Loth, toutes deux mortes & Verviers en 1756, ne
figurent pas dans le catalogue general du personnel & Paris.
20 Jamais dans les catalogues de Paris, au dix-huitibme sitcle, n'est
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fait mention de deces de smcurs & Verviers, on de voyage de surs en
cette ville.
30 Nous avoos les listes compltes des maisons de sceurs aux annCes
1704, 1,7
72,
18 et 1769. Dans au-une ne fgure Verviers, pas plus
d'ailleurs qu'Andrimont.
4° Recemment est tomb6 entre nos mains un petit livre intitule :
Regienet foura les Filles de la ChariM de rhkpilal nouveau de Verviers.
Pas de date; mais l'ouvrage, editz i Liege chez Arnold Bronckart,
semble de la premiere partie du dix-huitibme sicle. Les scurs se
tevent & quatre heures et se couchent i neuf; la supirieure s'appelle
smur servante; pas de vcux solennels. Jnsque-la on se croirait devant
les Filles de la Charite de Paris; mais voici le chapitre xv Des heares
canoniales
: les sceurs rYcitent matines e: laudes i cinq heures du
matin, primes i six heures et demie, tierce a neuf heures, sexte avant
le diner, none apras le salut, v6pres un' pen avant le souper des
pauvres, complies avant la pri&re du soir. Avidemment, ce sont 1k des
religieuses hospitalibres qui portent le nom des scuns de Saint-Vincentde-Paul, mais en sont distinctes.
Le chapitre xxxiii ach&ve de convaincre :
Lorsqu'il vaquera
quelque place, y est-il dit, il appartiendra ih la supdrieure d'examiner
celles qui se prisenteront, apris avoir conferd avec les directeurs
touchant leurs mamurs, leur ginie et leurs forces corporelles, et en avoir
pris les informations ncessaires. IUs proposerout celles qui paraissent
les plus propres & une assemble de directeurs, et ce sera &cette assemblWe de choisir celle qui paraitra la plus propre. II est de grande
importance pour le bien de l'h6pital que, dans ce choix, les maitres
rejettent toutes vues humaines... Celles qu'on destinera i etre du
nombre des Filles de la Charit6 scront obligees de servir pendant deux
ans entiers avant que de prendre l'habit et, pendant ces deux ans
d'epreuves, elles feront les fonctions des autres, seront i table avec
elles, et ainsi du reste, sans qu'il en coute rien. *
Personne n'osera dire que ces lignes peuvent s'appliquer i une maison
filiale de la Maison-Mre de Paris.
La petite Communaute de Verviers s'unit i la grande Communaut6
de Paris en 1854 avec son noviciat, ses cinquante seurs et sea quatre
6tablissements. Dbji les filles de Saint-Vincent-de-Paul 6taient etablies
& Beloeil et en d'autres localit6s de Belgique.
Les legendes ont la vie dare; celle qui prolonge 1'existence de
l'ancienne maison de Verviers jusqu'k la grande Rivolution est, esperens-le, morte pour toujours. Nos remerciements i l'auteur de cette
petite brochure, qui nous a donne I'occasion de ritablir la verite.

Ferdinand PODESTA. Santa Luisa di Marillac-Le Gras.
3' 6d. Chieri, 1934. In-8 de 162 pages.
Les vies de sainte Louise de Marillac se multiplient en toutes les
langues, et c'est naturel. Celle-ci fera connaitre en Italic la femme forte
qui aida si puissamment saint Vincent de Paul dans se ceuvres charitables,
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Sainte Louise de Marillac. Paris, 1934. In-i8 de
39 pages.
Opuscule de propagande qui resume en quelques lignes,
agreablement, une vie des mieux remplies.

crites

Cardinal E. PACELLI. Pandgyrique de sainte Louise
de Marillac. Rome, 1934. In-8 de 30 pages.
Ce magnifique panegyrique, prononc6 en l'eglise de S. Andrea
mars 1934, sera goite de tous ses lecteurs. On ne peut
della Valle,le
I4
mieux louer, ni avec plus d'erudition, celle que l'Eglise vient d'ilever
au rang des saintes. Les enfants de saint Vincent sont heureux que le
secretaire d'Etat de Sa Saintete ait eu le temps, au milieu de ses
innombrables occupations, de preparer ce bel eloge de la Servante de
Dieu.

Henri MACHADO. O lirio de Maria Immaculada. Vida
da B. Catarina Labouri, a felis vidente da Medalha

Milagrosa. Porto, 1934. In-18 de 62 pages. Illustrations.
Brochure de propagande destinCe a repandre en Portugal le culte de
Catherine Laboure, I'heureuse voyante de la Midaille Miraculeuse.

H. CHAURRONDO. Las Hijas de la Caridad en Cuba.
La Havane, 1933. In-8 de 307 pages.
Sur les vingt-neuf etablissements qu'ont actuellement les Filles de la
Charite dans 'le de Cuba, vingt-trois tiennent icole. Leurs eleves,
gaxrons et filles, montent cinq mille. La province meritait d'avoir son
historien; elle l'a trouve. Un second volume parlera plus tard des
itablissements fermes.

Vicarial apostolique de Pikin. Etai de la Mission du
I" juillet 1932 au 3o juin 1933. In-fol. de 198 pages.

Nombreuses illustrations.
La publication de cet * Etatr continue une heureuse tradition. C'est
toujours la meme methode; excellente mtthode, qu'il n'y a aucune
raison de changer; portraits de tons les pretres de Ia Mission de P6kin;
reproduction de tous les monuments religieux; statistique meptionnant
le nombre des chretiens, des baptemes, des confessions, des communions, des Extremes-Onctions, des eglises, des oratoires publics et des
oratoires prives.

Edouard GANCEDO. Recuerdos de Viana o apuntes
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histlricos de esta muy noble et muy leal ciudad del
reino de Navarra. Madrid, 1933. i vol. de i68 pages.
Viana est la ville natale de M. Gancedo; on comprend done qu'il
laime et veuille la faire aimer. Les Annales espagnoles louent cette
monographie, que les Annales francaises saluent avec plaisir.

Angelo CAMPANALE. La Mediatrice universale di tutte
le grazie. Venise, libr. Emiliana, 1933. In-8 de vII249 pages.
Cet ouvrage sur la mediation de la Mere de Dieu estla reproduction
d'articles publiis par M. Campanale en l931 dans la Rivista Mariana
Mater Dei, a l'occasion du quinzibme centenaire du concile d'iphhse.
df la1plume d'un thoologien
Travail solide, complet et bien ordonnr,
s6rieux.

R. P. Fulbert CAYRt. Les sources de l'amour divin.
La divine presence d'aprts saint Augustin. Paris, Desclie De Brouwer, 1934. In-8 de 271 pages.
L'amour divin : ce sujet est 6ternel. II est done toujours actuel. 11
Pest de lui-meme; if Pest aussi par la maniere dont 1'envisage ce traitS.
La divine prisence en est 1'Ame. Dieu n'est pas pour nous un Etre
lointain, distant, abstrait, comme dans les 4crits des purs philosophes.
II doit etre conqu comme un ttre bien concret, vivant, vivant en
lui-meme, vivant aussi en nous et nous permettant de vivre de sa vie.
C'est par la grdce que se realise le mieux cette presence.
L'amour divin a done pour principe Dieu lui-meme. Les sources les
plus flcondes en sont les divines Personnes, car chacune d'elles contribue & le produire et i l'aviver selon son propre mode.
Du Pire, m Ie Pare des lumieres *, decoule a tout don parfait 3;
aussi est-il, avec le Fils et le Saint-Esprit, la source supreme des plus
nobles sentiments du cceur, et, par-dessus tous, de la chariti.
Le Fils, devenu Homme-Dieu par I'incarnation, est source d'amour
divin & un titre particulier, en tant que mediateur et pretre, ridempteur et sanctificateur, roi et 6poux spirituel de 1'Eglise.
L'Esprit-Saint est lui-meme le Don de Dieu, don 6ternel du Pere au
Fils et du Fils au Pere, don accorde dans le temps aux enfants
la vie divine et aides & vivre en
adoptifk, qui sont par lui associes
vrais fil. Telles sont les sources les plus fecondes de l'amour divin.
Dans la presentation de ces sources, l'auteur s'inspire de saint
Augustin, le Docteur de la charitY, guide hautement qualifie, celui des
plus grands genies dont I'Ame, lumineuse et sensible, est la plus proche
de I'&me contemporaine.
Une introduction assez large definit I'esprit augustinien et en note les
traits esseutiels.
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Victor P. BARON. En suivant flsus. Paris, Desclie
De Brouwer, 1934. In-12 de 122 pages.
En suivant J•sus est un nouveau livre pour les esprits sdrieux, pour
les Ames en qukte de perfection. Et ces Ames ne se rencontrent pas
seulement dans les couvents, mais en plein monde.
Ce livre peut facilement etre consid6r6 comme le Vade mecam de la
meditation. La doctrine de perfection qu'il renferme est si serre, si
condensie que la lecture reflichie d'une seule page ouvre un champ
riche et fecond pour une meditation serieuse, saine et forte, et cela
dans n'importe quel ktat de vie oft le lecteur se trouve.
En suivant Jesus & travers Ie livre, on est sfir de ne pas s'egarer dans
les ddales d'une devotion fade, sucrie, debilitante; on se sent renaitre,
au contraire, une ime nouvelle, une &me rajeunie, une ime plus lge6re
et plus confiante aussi.

R. P. Adolphe PETIT. Mon navire. Souvenir de mes
retraites. Paris, Desclie
206 pages.

De

Brouwer.

In-I2 de

La prgmiire 6dition de ce petit livre porte la date de g9ia. Le
6 juillet de la mime annie, L'auteur crivait k une religieuse: a Mown
naire fait fortune. II se repand dans le monde entier. Et, cependant,
c'est un si pauvre ouvrage ! C'est Jesus, c'est Marie, c'est Joseph qui
g&tent leur pauvre petit ami. a On n'a cessi, depuis lors, d'en riclamer
une nouvelle, et nous. sommes heureux de pouvoir enfin r6pondre I
ces instances.
Ceux & qui il fut donni de connaitre et d'entendre le P. Petit
aimeront i retrouver dans ces pages ce charme de simpliciti et de
p6netrante onction de ses entretiens spirituels. Aussi faut-il, pour en
jouir pleinement, se remettre devant les yeux le saint vieillard avec sa
physionomie debordante de bont6, avec son fin et captivant sourire.

Alphonse HUBRECHT. Dicionschinois. Peiping, Impr.
du Pktang, 1933. In-8 de 96 pages.
La langue chinoise, dit 1'auteur dans un Averlissement, est riche en
dictons, qui, par leur harmonic et leurs allusions, sont d'ordinaire des
perles de grAce et de jugement. Mis en recueil et connus des simple*
comme des lettres, ils constituent le code de Is sagesse s6culaire. A
chaque heure, ils illustrent la conversation des amis comme la discussion des plaideurs, apportant l'argument sans replique, qui 1'emporte
et conclut.
Lea dictons contenus dans ce livre sont extraits la plupart de deux
opuscules connus : le Tseng-kouang-sou-iu et le Ming-sien-ki. IIs sont
choisis parmi les plus populaires et les plus littiraires.
La littirature ancienne, toute de rythme et d'antithtse, continue
M. Hubrecht, pourrait fournir une cueillette abondente de sentences
dignes de passer en dictons, mais le peuple les connait mains t. ne
sautrit les saisir d'ordinaire sans en voir le textc &crit. Par ailleurs, i
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est une multitude de motsayant cours parmi le peuple, que leur vulgarite doit exclure d'une conversation distinguee. Ceux que nous donnons
ici sont tons marques an coin du bon sens et do bon gout.

Alphonse HUBRECHT. Une Trappe en Chine. Peiping,
Impr. du Petang, 1933. In-i6 de XLIV-142 pages.
Beau livre richement illustr6, qui peut servir de document historique
et en meme temps de distrayante et edifiante lecture spirituelle. Cette
monographie nous fait voir les 6tapes de Notre-Dame de Consolation:
la Fondation (a883-19oo), sous le premier superieur et fondateur Dom
Ephrem et le premier abb, Dom Marie-Bernard Favre; I'Epfnouissement (xgoo-9g29), sous le deuxieme abb6 Dom Maur Veychard;
ct enfin la Floraison (1921-1933), sousile troisiime abbe Dom Louis Brun.
Le livre se termine par trois annexes. La premiere traite de la vie
contemplative en Chine. Si cette annexe nous montre magistralement
l'fme de la vie monastique des trappistes en Chine, la monographie

elle-meme, littirairement et historiquement tres int6ressante, nous
montre la vie en action des contemplatifs et, par surcroit, nous fait,
pour ainsi dire, toucher du doigt Ia maternelle conduite de la Providence, qui, k travers mille tribulations, mine ses enfants & leur fin.
La seconde annexe commemore les f6tes du cinquantenaire (jui g933):
compte rendu et texte des trois conferences donnees a cette occasion.
Enfin, une troisitme annexe rappelle les grandes dates de NotreDame de Consolation.

Alphonse MORELLI. Notes d'histoire sur le vicariat
de Cheng-ting-fou (1858-I833). Peiping, Impr. du

P6tang, 1933. In-8 de 258 pages.
Excellente idee qu'a uee le vteran de la Mission de Cheng-ting-fou
de publier cee notes d'histoire. C'est par de telles monographies que se
recueillent et se pr6parent les materiaux gr&ce auxquels s'dcrira un
jour 'histoire de 16vang6lisation catholique en Chine. C'est d'un rare
et trs louable exemple, dejk donne par le8 P. Ricci dans sa Brevis
Hisloria MAissioms Shansi et Shensi (17oo-.9a ). M. Morelli arrivait &
Cheng-ting-fou en octobre i880. 11 est done bien renseigni sur l'euvre
de NN. SS. Tagliabue, Sarthou, Brugibre et Coqset, pour ne parler
que des disparus. 11 a travaille cinquante-trois ans dans ce vicariat,
qui en compte seulement soixante-quinze; son livre est done de premibre valeur. Pas de phrases, mais un recit simple et sincere; illustration abondante; schemas g.ographiques; tout est a louer, sauf les
coquilles typographiques, que l'auteur n'a pu dviter, car ce lire s'est
imprim6 tandis qu'il etait malade. Puisse l'eemple de M. Morelli
susciter dans les autres vicariats des bonnes volont-s!

La Caritk Vincenziana a Piacenza nell'anno 1933.
Plaisance, 1934. In-8 de 29 pages.
Cet opuscule contient le rapport du supiricur de l'oruvre des Dames
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aux assemblies genezales des 5 et 7 fevrier 1934. Les dames et les
jeunes filles de Plaisance occupent une place d'honneur dans 'armie
de la charit6. Puisse leur exemple provoquer de 'iPmulation en d'autres
villes !

Henri STEUBESAND. Die Wlundertatige Medaille (Collection : Viens-Jiinger). Cologne, 1933. In-12 de
64 pages.
Petit opuscule sur la Medaille Miraculeuse; c'est le no a de la
collection.

Bischofliches Konvikt 24, Hildeskeim, Danhof, 24.
Album de 14 cartes postales d6tachables reproduisant les differentes
parties du collge d'Hildcsheim, dirigi par nos confreres.

J. BAETEMAN. Le Difaut dominant; I'Humiliti et la
viriti; Pratique de l'abandon h Dieu; Pour bien communir; Exercice du chemin de la croix. Evreux, Pous-

sin, 1934. In-12 de 22 B 28 pages.
Ces cinq opuscules portent la marque de M. Baeteman : c'est court,
clair, methodique, pratique. Leur lecture ne peut que proiter a l'ame
pieuse.

Joseph ALOUAN. Vie de sainte Louise de Marillac.
Cet opuscule en arabe est un nouveau temoignage du zele de
M. Alouan envers ses compatriotes, dont il vent eutretenir la piete par
la publication de livres edifiants.

Leandro DAYDI. Santa Luisa de Marillac. Barcelone,
libr. Casulleras, 1934. In-12 de xm-476 pages. Nom-

breuses illustrations.
Le vaillant M. Daydi, toujours sur la briche malgr6 ses quatre-vingtun ans, vient de nous donner une belle vie de Louise de Marillac, qui
sera lue avec plaisis et profit. Ce n'est pas une de ces vies de saints oh
. P'oo fait charitablement et naivement accueil & toutes les Idgendes.
M. Daydi sait que I'hagiographe doit chercher I'edification dans la
vbrite. Son livre meiite le succs; il 'aura.

Sainte de France. Louise de Marillac.
Cantique : paroles de Catitas; musique de H. von Lysebeth.

E. Huc. Souvenirs of a Journey through Tartary,
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Tibet and China. Pikin, Impr. du Pitang, 193!.
2 vol. in-8 de xxvi-36i et vui-448 pages. Nombreuses
illustrations hors texte et dans le texte.
Cette traduction, faite sur 1'excellente edition de M. Planchet, intiressera et charmera certainement les lecteurs de langue anglaise, si
facilement captiv6s par les recits de voyages et d'aventures.

S. ARATA. Abuna Yakob. 2" edit. Roma, 21, via
Pompeo Magno, 1934. In-8 de xv-494 pages.
Ce volume est le septimoe de la collection Carilas,publice par l'emineat directeur des AsahJ della Missions. 11 saconte la vie, toute de
divouement, du grand ap6tre de I'Abyssinie, Mgr Justin de Jacobis,
une des gloires de 1'Italie et de la Congr6gation de la Mission.

L. BASILE. Ame de Sainte et Grands Cauis. Dramemystere en vers. 3 actes et tableaux. Paris, Haton et
Klotz, 1934.
Un drame humain, un drame divin. Les deux ont pour centre
l'Ame d'une sainte. Sainte Louise est le moteur evident ou secret de
toute 'action. Les projets, les actes n'avancent que par le dEsir com.
mun &tons les acteurs de s'elever en generositi et vertu jusqu'k I'iddal
insoupponne qui a r6vel6 la rencontre de. la collaboratrice de saint
Vincent de Paul, une sainte toute & Dieu et n6anmoins si humaine.

L.

BASILE.

Cloitre et

Chariti. Drame-op6rette.

3 actes en prose. Paris, Haton et Klotz, 1934.
Du monastere de Poissy, oh Louise de Marillac fit son iducation
et vecut sa toute premiere adolescence, la sainte a emporte l'amour
de la solitude et comme la nostalgic du cloitre. C'est au cloitre
immense, vaste comme la misere du monde, an cloitre nouveau qu'a
biti saint Vincent de Paul, qu'elle se consumera, douloureuse et souriante, jusqu'l son dernier jour.

Leon BRIETAUDEAU. Pierre-Rene Rogue.
Les phases pr6paratoires de la beatification de Pierre-Ren6 Rogue
se sont tellement precipitees qu'il n'a pas 4et possible de preparer une
vie du Bienheureux martyr. Notre Procure gen•rale a encore chez elle
quelques exemplaires de la biographic compose en 9go8 par M. Leon
Britaudeau. Une seconde edition paraitra sous peu.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
17. Ortiz (Pierre), coadjuteur, Io mars 1934, a Madrid; 68 ans d'Age, 44 de vocation.
18. Burke (Patrice), pr6tre, I9 mars, a Menton; 34,
16.
19. Lewandowski (Ceslas), pretre, 20 mars, A Cracovie; 69, 49.
20. O'Donovan (Simon), pr&tre, 3o mars, a Perryville; 67, 34.
21. Roy (Marius), pretre, 4 avril, I Angouleme; 69,
5o.
22. Mott (tdouard-Adolphe), pr&tre, 5 avril, aParis;
88, 65.
23. Kelly (Pierre), coadjuteur, i" avril, A Ashfield:
87, 53.
24. Traverso (Philippe), pretre, 22 avril, a Turin;
83, 5o.
25. Holmes (Richard), coadjuteur, 5 maii Blackrock;
70, 43.
26. Moral (Gaudence), pr6tre, 9 avril, H Calbayog;
41, 22.

27. Leone (Pascal), pretre, 23 mai, a Catane; 68, 40.
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NOS CHERES SCEURS
Am6lie Toque, a Paris; 61 ans d'age, 39 ans de vocation.
Anne Bouduge, a Vienne; 83, 58.
Marie Arrouy, a Montolieu; 71, 48.
Marguerite Dubois, i Ch~itillon-sur-Chalaronne; 79, 46.
Marie Lesage, a Paris; 71, Si.
Marie Servel, a Marseille; 78, 58.
Marie Berthoumieux, a Doullens; 70, 43.
Euginie Gesvret, A Guatemala; 84, 58.
Anne Ray, a Klotildlicet ;6o, 40.
Maria Pagni, a Sienne; 78, 57.
Bernardina Alimonti, a Sienne; 73, 55.
Isabella Paparusso, a Naples; 85, 57.
Maria Moscatelli, a Vietri; 53, 27.
Rosa Geo, a Lorette ; 74, 52.
Josephine Gruppi, a Gassino; 69, 46.
Benita Sanchez, a Valdemoro; 26, 5.
Francisca Charril, a Talavera; 72, 46.
Antonia Ugalde, a Villabona; 54, 31.
Maria Zuazubiscar, a Madrid; 57, 38.
Catalina Lizarralde, Madrid ; 76, 5o.
Teresa Junco, a San German; 74, Si.
Blanche Pichard, a Paris; 82, 58.
Julie Duvert, a Lyon; 70, 48.
Jeanne Fontanon, a Valencieaaes; 89, 62.
Julie Cheynier, a Rio-de-Janeiro; 74, 55.
Franfoise Demole, a Grex; 77, Sr.
Julie Leman, i Douai; 38, 15.
Venancia Echegaray, a Legands; 68, 48.
Micaela Echart, a Madrid; 37, 8.
Eloisa Rincon, a Seville; 49, 26.
Isabelle Guille, a Amiens; SI, 5o.
Marie Micquale, a Alger; 83, 59.
Jeanne Bardet, a Chiteau-l'Eveque; 78, 5o.
Marie Delieux, a Turin; 79, 54.
Clementina Villani, .Naples; 69, 3i.
Basilia Tiddla, a Alessandria; 83, 52.
Liduina Tamburini, a Pesano; 65, 45.
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Marguerite Neri, a Monistero; 74, 55.
Aloisia Reiterer, k Dult; 58, 31.
Julienne Fritz, a Graz; 27, 5.
Marie Mirt, h Ljubljana; 61, 29.
Francisca Souza, a Bahia; 73, 43.
Maria Freitas, h Rio-de-Janeiro; 53, 20.
Anastasia Whalan, a Dearborn; 64, 32.
Ellen Holahan, a Saint-Louis; 84, 58.
Theodosie Garryelewicz, a Cracovie; 67, 46.
Rosalie Piros, A Ladce; 2z, 5 mois.
Elisabeth Gabrieli, a. Szekesfehervar; 92, 74,
Christine Mathes, a Klotildliget; 69, 47.
Catherine Palis, a Csakvar; 75, 47.
Carmen Otero, a Valdemoro; 38, 7.
Felisa Ubiero,

a

Teruel; 3x, I.

Mariana Latorre, a Carrion ; 65, 44.
Ursinica Nogues, a Madrid; 88, 66.
Maria Macantc, a Bilbao; 55, 35.
Micaela Olaiz, h Elizondo; 84, 58.
Joaquina Canosa, a Oviedo; 44, 15.
Modesta Zubillaga, a Manille; 74, 55.

Barbe Rupp,a Sulz; 60, 37.
Marie Martin, a la Grand'Combe; 62, 40.
Frangoise Montagnez, a Chateau-1'PEvque; 87, 6o.
Jeanne de Laborde, a Clichy; 64, 39.
Judith Rossignol, a Tronchet; 88, 58.
Marie Verdier, I Flores; 77, 58.
Maria Arioni, a Buenos-Aires; 59, 35.
Marguerite Berho, a Buenos-Aires; 78, 46.
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6.34

SAINT VINCENT DE PAUL
LETTRE AU FRERP JEAN PARRE
De Paris, ce 20 septembre 1659.
MON CHER FRtRE,

La grdce de N.-S. soit avec

Knous

pour jamais!

Je vous remercie des messes que vous avez fait dire
pour nos malades et de la chemise qTe vous m'avez
envoyee, que j'aie recue. M. Perraud I'a prise. Dieu
veuille qu'elle lui profite !
Dieu soit b6ni des b&endictions qu'il donne a la
devotion de Notre-Dame de Paix et aux soins que
vous en avez!
Vous irez, quand il vous plaira, du c6t6 de Laon et
de Retbel.
J'ai fait tenir votre lettre & Mademoiselle Viole. Les
dames n'ont rien ordonn6.
Je suis, en l'amour de N.-S., mon cher Fr6re, votre
trbs affectionne serviteur,
Vincent DEPAUL,
i. p. d. 1. m.

Suscription : A mon frere le Frere Jean Parre, de la
Mission, a Saint-Quentin.
L'original de cette lettre vient d'8tre acquis par les
Archives vaticanes. II fut mis en vente & Paris en 1855,
par M. Laverdet, marchand d'autographes, 6migra a
Florence, peut-etre par voie d6tournee, et le voici
aujourd'hui dans le palais des Papes.
Le N" 2984 du recueil complet en donne la substance et reproduit meme trois lignes du texte. Rien
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ne vaut le texte int6gral, que nous avons maintenant,
grace B la bienveillance de MgrTisserant et a l'aimableempressement de M. Fontaine.
VISITE CANONIQUE DE SAINT VINCENT DE PAUL
AU COUVENT DES MADELONNETTES

Le douziesme de fevrier i635, Monsieur Vincent de
Paul a fait la visite a ce monastire selon l'ordre
prescrit.
A cet effet done, Ia Communaut6e Payant conduit au
chapit :e g6ndral, ob toutes les sceurs se sont trouvies
tant de la maiston professe que de la Congregation,
il commenqa son exhortation par les points principanx
qui regardent la r6gularit6 et le bon ordre de la maison; aprbs s'6tre fort loua de la candeur qu'il avait
reconnue dans le cotur des scears de cians en lear
accusation, il recommanda premierement : la promptitude et ponctuelle obbissance aux superieurs; le support et charit6 envers le prochain, tant pour les dfauts
de l'esprit qu'inftmites de I'esprit; la pratique de la
mortification, particulibrement pour le silence et a ne
point tbmoigner de singularites; fuir les amiti6s
particulieres comme 6tant la peste et la ruine totale
de la religion, et, pour conclure, il tacha de leur
inculquerlestime de leurs voeux et singulierement aux
seurs de la Congregation.
Sceur M. M. ALORGE, frieure.

Ce document, emprunte au registre des Actes capitulaires du couvent de la Madeleine (Arch. nat., LL.
1689, f° 19 vo°-o r"), nous a kt6 communiqu6 par
M. Combaluzier.

PIERRE-RENE
i. -

ROGUE

Les seances prdparatoires J la Beatifcalion

L'heareuse issue de la Cause de B6atification de
M. Pierre-Rene Rogue a rempli d'allgresse le coeur
des fideles et sp&cialement des dioc6sains de Vannes.

Et, il faut bien 1'avouer, leur joie a &t6 d'autant plus
vive qu'ils ne s'attendaient pas aune solution aussi
rapide. Coup sur coup, ils ont appris la promulgation
du d6cret sur le martyre, la lecture da d&cret De tuto,
enfin la volont6 du Pape de prononcer la sentence de
Beatification an jour nmie de la fete de IAscension,
.e io mai.

II a 4t6 impossible d'organiser un pelerinage dans
le court dilai qui ktait imparti. Vannes sera toutefois
represent6 A Rome au moins par un vicaire genaral,
deux chanoines, un vicaire, deux religieusesde SaintVincent-de-Paul. Les heureux pelerins nous feront
plus tard le r&citde la cer6monie. Qu'il nous soit permis de revenir en arribre et de dire en quelques mots
ce qae furent les deux derniires seances preparatoires.
Le 22 avril, 3* dimanche apres PAques, avait lieu,
sous la pr6sidence du Pape, la lecture du Decret sur
le martyre de M. Rogue. Une assistance nombreuse et
distingu6e avait pric6d6 le Saint-Pere et la Cour pontificale dans la salle du Consistoire. On y a signali
le R. P. Arthur Fugazza, assistant general de la Congr6gation de la. Mission, repr6sentant les Lazaristes;
le R. P. Dom Quentin, abb6 de Saint-J&r6me, abbaye
nouvellement erigee a Rome par Pie XI, pour grouper
les anoines'charg6s de la revision de la Vulgate; le
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Superieur g6n6ral des u Christian Brothers », congr6gation enseignante d'Irlande.
Le d6cret r6sume la vie heroique du P. Rogue et
les 6tapes de la Cause. La r6alit6 du martyre parut si
evidente aux sp6cialistes de la section historique et
aux prelats charges de conclure, que le Pape avait
juge a propos de dispenser de la s6ance dite antipr6paratoire. La Congregation 6mettait son vceu unanimement favorable le 20 avril.
Aprbs la lecture du D1cret, le R. P. Arthur Fugazza
adressa ses remerciements au Souverain Pontife en
termes chaleureux et delicats. De son discours, nous
d6tachons ces passages :
S(Saint Ambroise a dit i propos de sainte Agnes :
a Je l'ai proclambe martyre; cela suffit. , Oui,.ce seul
titre est le plus bel 6loge, vaut le plus long pan6gyrique que l'on puisse faire. Le martyr, c'est le chr6tien a la foi vive, le chr6tien qui sent I'amour du
Christ, qui possede la connaissance exacte et I'esp6rance certaine des biens 6ternels, des valeurs surnaturelles, et qui, pour d6fendre sa foi, pour t6moigner
sa charit6, pour sauvegarder les richesses spirituelles,
lutte et souffre jusqu'a la mort, perd la vie, sacrifie la
vie, mais ne veut a aucun prix perdre, sacrifier les
biens de l'ame. Votre Saintet 1l'a proclamn martyr;
tout est dit : foi vive, force intripide, courage invincible.
( Merci au nom de tous les membres de la Congr6gation de la Mission.
t Et maintenant, ma pens6e va au dela de la famille
religieuse de saint Vincent, vers la Bretagne fidle, a
la cit6 de Vannes, " terre de martyrs ». Je ne sais
si je m'avance trop en me faisant l'interprete du v6nere
pasteur de Vannes, de son clerg6 et de tous ses fid~les,
pour exprimer ici i Votre Saintet6 leur reconnaissance
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pour l'honneur qu'ils resoivent dans 1'un de leurs
meilleurs freres... n
Au tour du Saint-Pere d'exalter le merite du serviteur de Dieu. Pie XI se r6jouit d'abord du rapide
denouement de cette Cause et de l'unanimit6 vraiment
singulibre A reconnaitre la r6alit6 et la beauti de ce
martyre, martyre dans les formes classiques que rapportent les annales chr6tiennes.
(( Le martyre, continue le Pape, est le t6moignage
du sang. Le sang est le signe distinctif du martyre.
Mais il est egalement vrai de dire que le martyre ne
reclame pas n6cessairement le sang verse. Martyre
signifie t6moignage. Et c'est cela que, tres justement,
enseigne 1'Eglise quand, parfois, elle accorde les
honneurs du martyre a ceux qui n'ont pas vers6 leur
sang. Il y a un martyre sans effusion de sang. A ce
martyre, nous sommes tous appeles, au martyre qui
signifie t6moignage de la foi. Saint Augustin y faisait
allusion quand il disait que les f&tes des martyrs, les
honneurs que nous leur rendons, sont pour les vivants
des invitations A etre martyrs; non pas a subir le mar-'
tyre, mais A &tre martyrs. Ce t6moignage genereux
auquel nous sommes appels et auquel sont appeles
aussi, naturellement, les martyrs du sang avant leur
sacrifice supreme, sachons le rendre en toute justice. De
fait, toute notre vie, dans toutes ses manifestations,
devrait etre, doit etre le t6moignage que J6sus Redemp-

teur, maitre, modele, rmmunerateur de toutes les saintetes, comme de tous les martyres, r6clamait de nous,
en retour du bienfait infini qu'il a apporte a I'huma-

nit6, et auquel il promettait une r6compense d'infinie
valeur, quand il declarait que, Lui, le Sauveur, il confesserait devant le Pare, - c'est-A-dire il porterait bon
temoignage, - il confesserait devant son Pere ceux qui

I'auront confessi aupres des hommes, devant le monde.
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t Le timoignage demandi de chacun de nous est le
temoignage de la pens6e, toujours pure et humble, le
t6moignage de la parole, qui n'est autre que l'homngage
rendu h la verit6, avec moderation et charit6, le t6moignage de Faction, qui se manifeste principalement
par l'innocence, la justice, la charit6 dans lesactes.
a Ainsi, nos t6moignages, grice 4 leur continuite,
gagnent par la dur6e ce que les temoignages des
grands martyrs ont obtenu par I'intensit6.
, La lutte, le duel que les grands martyrs soutiennent, rev&t un caractere sup&rieurement glorieux.
Mais l'intensite m&me diminue on semble diminuer la
difficultt de Faction h&roique, parce qu'il s'y ajoute
un elan qui transporte, qui exalte, encore qu'il s'agisse
d'une exaltation tres noble, tris juste.
, Cela 6tant dit, conclut le Saint-Pere, il reste que
nous avons tous, plus que jamais, le devoir de rendre
constamment t6moignage de notre propre foi, quels
que puissent 6tre la richesse et I'6clat de 1'action, la
gloire du sacrifice. ,
La derniere s6ance se d6roula.le 29 avril dans le
m&me appareil. On y lut le decret De tuto concernant Pierre Rogue, et un d6cret approuvant deux
miracles attribu6s

a la Venerable Ilisabeth Bichier

des Ages.
Le Saint-Pere parla de la foi, de la necessite de
veiller sur sa foi, de la garder intacte, a cette epoque
oi se dessine le courant le plus destructeur qu'on ait
vu de longue date, un courant d'apostasie complete,
de neo-paganisme. c Et le danger, fait remarquer

Pie XI, se rencontre loin de Rome, mais aussi assez
pres de Rome. C'est I'abaissement de la digniti
humaine, un defiL
la raison. Que le martyr et la
Vierge nous servent d'exemple et nous prothgent! ))
(Semaine Religieuse du diocese de Vannes, 12 mai '934.)
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La cirimonie de la BNalificalion a Rome

Le v6ndrable Pierre-Ren6 Rogue, de la Congr6gation de la Mission (Lazaristes), guillotine en 1796
pendant la Revolution francaise, a 6t6 eleve, le jeudi
de I'Ascension, aux honneurs des autels. La cer6monie de beatification a &t6 celebrie a la basilique vaticane, avec ]a solennit6 habituelle, par Mgr Luigi
Pellizzo, archev6que de Damiette, secr6taire econome
de la Fabrique de Saint-Pierre.
La basilique etait tendue, comme pour les canonisations, de damas rouge, et tons les lustres 6taient
allum6s. Un grand 6tendard, on gloire, au fond de
l'abside, au centre de la a raggiera , du Bernin.
repr6sentait le nouveau Bienheureux entouri de trois
anges. L'6tendard accrocbh a l'exterieur de la basilique, au-dessus de I'entr6e principale, montrait
Pierre-Rene Rogue en adoration devant le Redenpteur. Sur les deux 6tendards accroch6s a la loggia
de sainte Veronique et a la loggia de sainte Helýne,
figurait, d'une part, la scene de la condamnation a
mort et, de l'autre, Iexbcution du nouveau Bienheureux.
Six cardinaux de la Congregation des Rites assistaient a la c6remonie de la beatification. Etait 6gale-

ment present le cardinal Pacelli, archiprEtre de la
basilique vaticane, entoure du Chapitre. Le Bref de
beatification a t6d lu par Mgr Arborio Mella di Sant'Elia, chanoine. Parmi les 6veques, on remarquait
Mgr Emile Lisson, archev&que de Methymne, et
Mgr Mac Grath, 6v&que de Baker City (Oregon).
L'6veque de Vannes 6tait repr6sent& par M. le chanoine Moisan, vicaire g6neral du diocese. On remarquait 6galement la presence d'une d6l6gation du
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clerg6 de Vannes et d'un groupe de pilerins bretons,
dont plusieurs en costume regional. La Curie gindralice des Lazaristes au grand complet etait presente.
Le soir, s'est dbroulee, en presence du Pape et de
quinze cardinaux, a la basilique de Saint-Pierre, la
deuxieme partie de la c6r6monie de la beatification.
Malgr6 1'absence de pelerinages considerables, la
basilique de Saint-Pierre 6tait remplie d'une foule
imposante qu'avait attiree la presence du Souverain
Pontife.
Quand Pie XI parut, en effet, sur la sedia, a dixhuit heures, il fut accueilli par les acclamations indicibles qui se produisent toujours sur son passage.
Apres 1'hymne au nouveau martyr, le Tantum ergo
et la benediction du Tres Saint Sacrement, le Pape
prononca la pridre, agenouille au faldistoire.
Au grand silence qui avait rempli la basilique
durant cette c6remonie, succ6edrent de nouvelles
acclamations au Souverain Pontife quand, suivi des
cardinaux, il traversa de nouveau la multitude des
fiddles.
Visiblement touch6 de cette ferveur, Pie XI, avant
de se s6parer de ses fils, voulut, se dressant sur la
sedia, se tourner encore vers eux et, debout, il les
enveloppa d'une grande b6endiction et, ensuite, d'un
geste affectueusement paternel.
(La Croix.)
3. -

Audience du i1 mai aux pelerins bretons

Le Pape a requ, dans la salle du Consistoire, le
pelerinage de Vannes, qui est venu assister i la b6atification du Bienheureux Pierre-RenA Rogue. Les
pelerins avaient a leur t&te M. Moisan, vicaire g6n6-
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ral du diocese de Vannes, ainsi que le Superieur
g6n&ral des Lazaristes, le T. H. P. Souvay. Avec le
postulateur, 6taient presents a l'audience, Mgr Lisson, ancien archeveque de Lima, lazariste; cent
pretres de la Congregation de la Mission, ainsi qu'un
groupe nombreux de Seurs de la Charit6 de SaintVincent-de-Paul, et MM. Frelaut et Caubert de Clery,
de Vannes.
Apres que M. Moisan eut pr6sent6 ses hommages
et les hommages des pMlerins, une jeune femme, en
costume breton, a offert au Souverain Pontife des
dentelles et des gateaux de Bretagne.
Dans le discours qu'il leur a adresse, le Pape, apres
avoir vivement exprim6 sa satisfaction de les voir en
sa pr6sence, a dit aux pelerins que Vannes devait
etre fier de Pierre-Ren6 Rogue, grand martyr et confesseur, gloire et modele du diocese.
Le Pape a exhort6 les fideles a suivre cet exemple
de saintet6 et il a donn6 sa b6nediction aux personnes
pr6sentes, a Vannes et a toute la Bretagne.
(La Croix.)

4. -

Dicouverte des reliques de M. Rogue
le 4 mai 1934

On sait oi les trouver.
Guillotin6 AVannes, sa ville natale et r6sidentielle,
sur la place du March6, le 13 vent6se an 1V (3 mars
1796), entre trois et quatre heures de l'apris-midi,
M. Rogue fut porte, ce jour-lU meme, au cimetiere de
Bois-Moro, et mis en terre contre le mur est-ouest,
6
dont la pioche des ouvriers a retrouv les fondements.
Une des cinq personnes amies qui, en dehors des
hommes de peine, composaient le convoi, aurait jelt
sur le corps de M. Rogue une ardoise, oiu elle avait
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inscrit son nom. Cette marque servirait peut-etre plus
tard pour le reconnaitre au milieu de tons les autres.
Ce jour meme, et peut-etre a la m6me heure, on
deposait sur lui, ou a c6t6 de lui, le corps de M. Robin,
vicaire a Inzinzac, dont M. Rogue avait, en prison,

reconfort6 l'me moins vaillante, dans la nuit qui
preceda leur supplice. Et, peut-etre aussi, ce fut
M. Robin qui aurait 6t6 enterr le premier.
Des que les signes religieux ne furent plus interdits, a l'epoque du Concordat et meme sans doute un
peu plus t6t, la pieuse Mine Rogue fit placer une croix
sur la tombe oii elle savait que gisaient les restes de
son fils. Quand elle mourut, en 1812, on la d6posa ellememe, ainsi qu'elle l'avait demande, a c6t6 de lui, et
plus precis6ment, ainsi qu'on le lit dans une d6position du premier procks de b6atification, A ses pieds,
et, par consequent, dans le sens de la largeur de la
tombe.
Depuis cette 6poque, la tombe ne cessa d'etre entretenue, ni la croix d'etre renouvel6e, quand il en 6tait
besoin, par les amies de Mme Rogue et les bonnes
personnes ,de la ville.
En 1856, deux pretres vannetais, M. Guesdon,
aum6nier du Pere-Eternel, depuis chanoine honoraire, et M. Morio, plus tard cur6 de la cath6drale,
firent construire un tombeau, avec de vastes dalles de
granit, affleurant a peine le sol, tres different des
tombes voisines; au-dessus s'l6evait une large croix
de marbre blanc, avec, h l'endroit et a l'envers, deux
inscriptions, donnant l'une i'6tat civil de M. Rogue,
I'autre des textes de 1'criture caracterisant ses
vertus :
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Ici repose
Le corps
de M. Pierre-Rend Rogue
Pretre de la Mission
Professeur
an Grand Siminaire
Ne

& Vannes

le 11 juin 1758

Mort le 3 mars 1796
Martyr de la Foi

Des sa jeunesse
II tourna son ceur
vers le Seigneur
Dans un temps de pCchds
II affermit ses frdres
dans la piret
II refusa de violer

La sainte loi de Diet
Et il fut immold

Tout a c6t: se dressait une potence oix les fideles
suspendaient jusque dans les derniers temps leurs
ex-voto.

Vannes n'a done jamais perdu de vue la tombe de
celui de ses enfants qu'elle v6nere comme un martyr.
A 1'approche et en vue du dicret de b6atification
qui a 6tC lu a Saint-Pierre de Rome, il a fallu proceder a la d6couverte et a la reconnaissance de ce qui
subsistait encore de ses restes mortels.
La c6rimonie, ou, si l'on pr6fere, l'exhumation,
s'est faite le vendredi 4 mai. Commenc6e . huit heures
du matin, l'op6ration, apres un intervalle de repos aux
environs de midi, ne s'est terminee qu'entre. quatre et
cinq heures. La veille, on avait pris soin d'ecarter la
potence, la croix de marbre et les 6normes dalles qui
lui servaient de soubassement. II ne restait plus qu'I
creuser dans la terre meuble.
Etaient presents :
M. le chanoine Guillevic, vicaire general, deleguk
de Monseigneur;
M. le chanoine Moisan, vicaire g6neral, vice-postulateur de la Cause;
M. le chanoine Duclos, sup6rieur du grand siminaire, promoteur de la Foi;
M. le chanoine Le Garrec, doyen du chapitre, temoin
de la tradition;
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M. le chanoine Buleon, cur6 de la cath6drale, t6moin
de la tradition;
M. le chanoine Le Monnier, t6moin de la tradition;
M. le chanoine Davalan, notaire;
M. tdouard Robert, pretre de la Mission, premier
assistant de la Congr6gation, t6moin instrumentaire;
Mme Marie de la Jonchere, superieure de la Garenne,
timoin instrumentaire;
M. le docteur Audic, m6decin expert;
M. le docteur David, m6decin expert;
M. Leon Lallement, ancien president de la Soci&t6
polymathique;
M. Claudon, conseiller municipal, delegu6 de la
municipalit ;
M. Le Coz, commissaire de police;
M. P6dron, conservateur du cimetiere;
MM. Le Roux et Olivier, fossoyeurs;
MM. les correspondants du Nouvelliste de Bretagne
et de l'Ouest-Aclair.
Quatre ou cinq t6moins benevoles, parmi lesquels
I'auteur de ce compte rendu.
Avant de se mettre a I'oeuvre, on a fait preter le serment aux deux fossoyeurs, aux deux m6decins, a tous
les t6moins officiels. La main sur l'Ivangile, tous ont
promis de remplir le plus parfaitement qu'il serait possible la mission qui leur 6tait confi6e.
Pendant que s'enlevent les preminres pellet6es de
terre, les memes questions se presentent A tous les
esprits :
Combien de corps allons-nous trouver? Trois, ou
bien seulement deux, celui de M. Rogue et celui de sa
mere? Au moment de l'inhumation de Mme Rogue,
en 1812, enleva-t-on le corps de M. Robin pour le
confier & une tombe particulibre? Ou bien laissa-t-on
les deux martyrs ensemble, al'endroit meme et dans

la position o6 on les avait mis quelque dix-huit ans
auparavant? Et dans cette derniere hypothese, la plus
vraisemblable du reste, dans quel 6tat allaient-ils se
presenter, apres un sbjour de cent quarante ans dans

la terre? Serait-il possible de les discerner l'un de
I'autre? Et I'ardoise d6posee " sur le cercueil de
M. Rogue n en I796, la trouvera-t-on? L'inscription ne
s'6tait-elle pas effacee? Et en la supposant intacte,
quelle en serait la valeur discriminatoire, en presence
de deux corps places c6te a c6te?
A la profondeur de i m. 3o environ, on decouvre
des fragments de squelette dans la partie haute de la
tombe, la plus 6loign6e du mur.
Imm6diatement, le notaire fait arr6ter le travail, et
avertit les personnes pr6sentes qu'il est interdit, sous
peine d'excommunication, de derober quelque parcelle
que ce soit des reliques que l'on va tirer de terre.
Un des m6decins experts descend lui-meme dans la
tombe. C'est lui qui va diriger les fouilles jusqu'au
dernier moment et recueillir avec le plus grand soin
les ossements a mesure qu'ils apparaitront i la lumiere.
A c6t6 des premiers ossements aperqus dans la
partie haute de' la tombe, on en trouve d'autres, en
petit nombre : des fragments de crine, deux calcan6ums, deux astragales, des fragments d'os spongieux, des fragments d'os long (tibia); a peine de quoi
emplir les deux mains. Restes d'un organisme d'adolescent ou de femme, qui n'aura pas oppose une
grande r6sistance a la corruption. Les decouvertes
que l'on fera bient6t ne nous autoriseront-elles pas a
croire que c'est 1l ce qui reste de Mme Rogue, enterr6e, non pas & c6t6 de son fils, ou au-dessus de lui,
mais t a ses pieds n et par cons6quent en travers du
corps de son fils?
A 15 ou 2o centimetres plus bas, plus rapproch6s du
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mour, ranges perpendiculairement an mur, voici les
ossements, beaucoup mieux conserves, de deux hommes
6tendus l'un a c6tA de I'autre, plus exactement places.
1'un sur I'autre, mais dans un sens inverse, les epaulesdu premier touchant les pieds du second, et reciproquement. On les efit enterrbs le meme jour et a la
m&me heure qu'ils n'auraient pas 6t& plus rapproch6s
l'un de l'autre.
Un m6ae mot sort de toutes les bouches : t A n'en
pas douter, voilAM. Rogue et M. Robin. »
On les d&terre avec des precautions infinies. Les
ossements, petits et grands, et mrme parcellaires,
sont d6pos6s sur une longue table recouverte de draps.
blancs, dispos&e tout expr&s dans l'aUlle la plus
pro;he. Et pendant une heure et plus, les deux lots.
vont s'enrichir de nouvelles pieces, que les m6decinsidentifient les unes apres les autres et rangent les unes
. la suite des autres, suivant la place qu'elles devaient
occuper dans i'organisme. On y voit des os bris6s,
d'autres ronges a leurs extremit6s; un nombre de
fragments qu'on ne peut definir qu'avec une extreme
difficultM.
Voila les deux squelettes a peu pres reconstitu6s,
tels qu'ils 6taient quelques moments auparavant dans.
la tombe.
Et laquestion se pose toujours: lequel est M. Rogue?.
lequel M. Robin?
Quelqu'uo disait a c6te de mai, eatre haut et bas r
a Pourquoi tant d'hesitation? Nous avons l1,sous nos
yeux, deu.-vrais martyrs de la foi. L'un sera proclam6

bienheureux jeudi prochain, le jour meme de "Ascension; I'autre fait partie des martyrs bretons dont
la Cause est depuis longtemps introduite et dont la
beatification ne tardera guere. Les restes que nous
avons sous les yeux sont tous venerables au mnme
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titre. Pourquoi vouloir distinguer, au risque de se

tromper, ce qui a &tC si longtemps insipark dans la
tombe?

Personne, je crois, n'accepterait cette solution
paresseuse, et la Commission moins que tout autre,
sans doute.

Si I'ancien vicaire d'Inzinzac re<oit un jour les
honneurs que l'on vient d'accorder a l'ancien professeur du Meni, sa b6atification nous r6jouira tous. Que
ce vaeu se realise, et nous aurons la joie d'honorer
dans un meme sentiment de gratitude et de confiance
les deux pretres qui, a la meme heure et sur le meme
echafaud, nous ont 16gu6 l'exemple d'une foi et d'une
<charitC hroiques. Mais unir n'est pas confondre; et
notre hommage sera d'autant plus acceptable que nous
saurons mieux reconnaitre les merites de I'un et de
I'autre et distinguer, dans ce qui subsiste de leur chair
martyrisee, ce qui appartient A chacun d'eux.
On ne trouvera ici que le ricit des fouilles.
C'est a la Commission, a la Commission seule,
nomnee par l'eveque, qu'il appartient de juger. Le
dossier des proces-verbaux du tribunal r6volutionnaire, et les renseignements recueillis par M. le chanoine Guesdon auront fourni, dit-on, A la Commission
des indications interessantes et autoriseraient des
presomptions serieuses en faveur d'une solution deftnitive. Mais elle ne veut d6poser ses conclusions qu'en
parfaite connaissance de cause, en s'entourant de
toutes les garanties qu'exige un probleme si delicat
et si important. Je ue puis que faire allusion auk
.moyens d'information que pourraient lui apporter des
sp6cialistes distingues, familiarisis avec les proced6s
les plus recents de I'analyse scientifique et les donaees
de l'histologie.
En attendant cet examen minutieux, d6taill6, plus
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pouss6 que le premier, les reliques A et les reliques B,
enfermies dans deux coffrets scells, out 6tC transportees a la cath6drale et mises en lieu suir, a l'abri de
toutes les indiscretions.
Tout le long du jour, des groupes de fideles vannetais ont pass6 par le cimetibre. Retenus & distance
par le geste et le regard s6evre d'un repr6sentant de la
force publique, ils s'int6ressaient, sans la troubler, par
deli les limites interdites, a la scene animbe qui se deroulait auprbs de la tombe. Quelques-uns demandaient
qu'on voulit bien leur donner un peu de <(terre sainte n,
on qu'on fit toucher lepr chapelet aux reliques.
Ce spectacle suggerait le souvenir d'un autre. En
voyant ces phlerins du cimetibre dont le cercle s'approchait de plus en plus de la tombe d'oi l'on faisait
sortir ces restes precieux, comment ne pas se rappeler
les fiddles vannetais qui, le 3 mars 1796, aux abords
de la place du Marche, assistaient de loin a l'exkcution, attendant que, la tkte une fois tomb6e, le corps
enleve, les bourreaux et les soldats partis, il leur fit
possible d'aller tremper des linges dans le sang de
M. Rogue, qui mouillait la terre au-dessous de la guillotine ?
Et tout justement, ces gouttes de sang, vraies reliques du martyre, et meme les plus pr6cieuses de
toutes, ces linges imbibes de sang, ce sang dess&chb,
que sont-ils devenus? Longtemps on les a gardes
comme un tr6sor.dont on ne pouvait pas se s6parer,
naguire encore certaines personnes se d6claraient
heureuses d'en avoir en leur possession. Ces vindrables reliques sout aujourd'hui plus pr6cieuses que
jamais. Assez longtemps elles sont demeur6es cach&es
dans l'ombre. Le moment n'est-il pas venu de les faire
venir A la lumiere?
(Semaine Religieuse du diocese de Vannes, 19 mai 1934.)

5 -

665 -

Reconnaissancedes eliques du Bienheureux Rogue
le i3 juin 9I34

Le mercredi 13 juin, en la fete de saint Antoine
de Padoue, la reconnaissance des reliques du Bienheureux Pierre-Ren6 Rogue -s'est heureusement
achev6e.
Au soir du 3 mars 1796, les corps de M. Rogue et
de M. Robin, guillotines dans I'apres-midi de ce jour,
furent enterr6s au nouveau cimetiere de Vannes. Ils
reposerent tous deux dans le meme cercueil et la meme
tombe. La notice de M. Guesdon l'indique et l'exhumation le prouve, puisqu'on trouva leurs os intimement mel6s. La tradition populaire n'avait pas tard6
a oublier la pr6sence de M. Robin, inconnu des Vannetais, et n'avait retenu que le souvenir de M. Rogue,
que 1'on venait v6enrer et prier en cet endroit a.l'igal
d'un saint.
Les ossements des deux martyrs furent transport6s
a la cathedrale apres l'exhumation. II restait a les
distinguer l'un de l'autre. Un sp6cialiste de Paris,
consult6, r6pondit que, vu le signalement- donn6
avec precision par le tribunal r6volutionnaire, il n'y
aurait, a son avis, aucune difficulti serieuse a 6tablir
la discrimination.
Ce sp6cialiste, M. le docteur Didier, chirurgien des
h6pitaux de Paris, membre du Museum, s'6tant rendu
a Vannes le 12 juin, a procc6d6 la reconnaissance
des reliques.
II 6tait assist6 de M. le docteur Audic, de M. le
docteur David et de Mgr de Villeneuve, membre de
l'Institut de paliontologie humaine. La Commission 6piscopale, presid6e par M. le vicaire g6niral
Guillevic, etait composbe de M. le chanoine Duclos,
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promoteur de la Foi, et de M. le chanoine Davalan,
notaire.
Assistaient a la seance M. le vicaire general Moisan,
vice-postulateur; le Tres Honore Pere Souvay, Superieur gen6ral des Lazaristes, et M. le chanoine David,
sous-superieur du grand s6minaire.
Sur deux tables, les ossements d6nomm6s A et B
furent dispos6s A peu pres comme on avait pu les sortir
de terre, puis on les placa ensuite c6te A c6te pour
faciliter leur etude.
Au premier coup d'oeil, le docteur Didier reconnut
que le corps A repondait en apparence beaucoup
mieux que B au signalement du Bienheureux. Commencant par les jambes, tibia, femur, etc., il reconstruisit les deux squelettes, v6rifiant A chaque os si
celui-ci s'appliquait exactement a la jointure, ou si la
tate de 1'os concordait A l'alveole precedent, pour
-chacun 6galement faisant la contre-6preuve en essayant
-de les interposer.
Cette etude r'amena A remettre a chaque corps les
os qui lui appartenaient et qui avaient 6t6 brouilles
lors de 1'exhumation.
Du reste, le sp6cialiste nous 1'a fait remarquer si
bien que m&me des profanes comme nous en ont 6et
frappes, l'ossature de chaque individu a sa figure et
celle-ci est tres distincte de n'importe quelle autre
ossature : les os different, en effet, par la forme, la
couleur, la densitY, la contexture du tissu, 1'6paisseur, etc. Tout ceci se v6rifiait sous nos yeux d'une
evidente faqon.
Nous lisons dans la notice de M. Guesdon, le premier historiographe du Bienheureux Rogue, qu'il eut
toujours ( une sante faible et delicate ). Le certificat
medical des deux medecins qui I'examizarent deux
jours avant sa mort dit qu' a il avait la vue faible et

qu'il ne pouvait fixer le jour qu'avec peine, ce qui
parait &erela suite des differentes fluxions qu'il a
essuyes; il est, de plus, d'un faible temp&rament, et
ayant ane poitrine tres delicate ),. Son pere n'etait-ik
pas mort trs jeune? Et lui-meme, que n'a-t-il passouffert, avec ses faibles poumons, de la vie de reclus en
d'&troites cachettes, priYv d'air et de lumiere, parfois
mnme d'une nourriture convenable ?
On 1'appelait familierement ( le petit pere n; petit,
il 1'Ftait par la taille, I m. 597 ; il l'6tait aussi par son
corps maigre, fluet, malingre.
Toute son histoire, on nous l'a montr&e inscrite surses restes : os faiblement teint6s, d&calcifi6s, d'une
grande 1Cg6reti, greles dans l'ensembie, les parois du
crane en particulier excessivement minces avec uneforme asymitique, une dentition anormale, une dent
de sagesse a peine sortie a trente-huit ans !
Quant a la tite, elle garde les deux signes distinctifs d6crits par les documents r&volutionnaires, le
front large et le menton fourchu. Celui-ci est bien
marque dans le maxillaire inf6rieur avec son milieu
aplati et son encoche mediane.
M. Robin, au contraire, 6tait un homme solidement
constitau, d'une grande. taille, plus de I m. 69, avec
figure allong6e et menton ordinaire. Ses membres
sant d'un tissu osseux tres dense, d'une viguear plusaccus6e, d'une longueur et d'une grosseur relativement
plus grandes; son crine en particulier est au moins
deux fois plus 6pais que celti de son confrere. De
sorte que, mi&me si I'attache des membres n'avait pas
et& diff6eente pour chacun, il eCt 6t6 possible de le&
distinguer 1'an de l'autre, rien qu'A l'aspect.
Le docteur Didier remonta ensuite la colonne vertlbrale du corps A sur un fil de fer;- ii relia les.
membres avec des bandes de toile et reconstitua ainsi
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son squelette aussi complktement que possible. Cela
lui permit de mesurer exactement les os et de retrouver ainsi la taille de celui qui les portait. C'6tait une
nouvelle et derniere preuve en faveur de l'identification du Bienheureux.
Le docteur Audic se chargea d'inscrire les mesures
suivantes que prenait le sp6cialiste, en tenant compte
des vertebres disparues et de l'6paisseur pr6sum6e des
chairs et des muscles :
Longueur de la colonne vertebrale : o m. 657.
Longueur du membre inferieur : o m. 72.
Hauteur du pied : o m. o7.
Hauteur du crane : o m. 15.
L'addition donne comme total I m. 597, exactement la taille du signalement d'apres les documents
r6volutionnaires.
Devant des preuves si manifestes, la Commission
ipiscopale n'h6sita pas a conclure; elle dicida que,
sans conteste possible, le corps du Bienheureux PierreRen6 Rogue ktait bien celui ainsi reconstitue et mensure, et que l'autre appartenait h M. Robin, dont la
reconnaissance des reliques sera facilit6e le jour ou
lui aussi recevra, avec les autres martyrs bretons, les
honneurs de la beatification.
Nous reproduisons en terminant le rapport officiel
des m6decins :
c Constatationsausujetd'unsquelettequenousavons
&tt appel6s i. reconstituer A Vannes, le 13 juin 1934.
4 II nous a &t6 pr6sentt en ce jour un squelette en
assez ben 6tat de conservation, ayant toutes les apparences d'un homme adulte, de petite taille et de faible
constitution.
, Les ossements sont friables, erod6s, decalcifi6s,
d'un poids assez leger; on note dans plusieurs points
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( Le crane subsiste en partie; ii est assez elargi,
avec les sutures nettement marquees; on note une forte
voussure du c6te droit, au niveau du parietal; le
frontal et la moitie superieure de 1'occipital manquent;
toute la base du crine et une partie du massif facial
ont disparu; il n'en reste que quelques d6bris 6pars;
le maxillaire superieur, la voite palatine et les dents
sont en parfait ktat; la dentition est celle d'un homme
adulte, quelques molaires sont usies, d'autres cariees;
la canine droite sup&rieure est pouss6e, anormalement
plac6e, et la pointe dirig6e en dedans, a l'interieur du
palais; la voute palatine est ecras6e et fortement asymetrique; le maxillaire inf&rieur, assez elargi, est
carr6 en son milieu.
( La colonne vertebrale est en partie complite; il
reste six vertebres cervicales, I'atlas et I'axis, dont ii
ne reste qu'une partie; une des vertebres cervicales a
disparu.
(c On note dix vertebres dorsales, dont quelquesunes n'ont plus que le corps, et cinq vertibres lombaires
en assez bon 6tat; le sacrum est intact; le coccyx
manque.
c Les deux omoplates existent, tres abimbes; les
deux clavicules intactes et le manubrium.
, Les deux humerus; un radius en mauvais etat et
I'apophyse styloide du cubitus.
cnUne assez grande quantite de debris de c6tes.
c Du c6t6 du membre inf6rieur et de la ceinture pelvienne, on constate la presence de deux os coxaux en
assez bon etat; les deux f6murs intacts, deux tibias,
deux p6ron6s, un calcaneum, deux astragales, un certain nombre d'os du tarse et orteils, une rotule.
u Nous donnons ci-dessous queiques mensurations:
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C 2° Circonf6rence du tibia A IS centimetres audessous de la pointe de la malleole interne : 8 cm. 2;
( 30 Circonf6rence de l'humerus gauche a 14 centimetres au-dessous de 1'extr6mite suphrieure : 6 cm. 8ST&te. - Diametre do pari6tal : 14 cm. 5.
a Hauteur da sacrum : 8 cm. 5.
Hauteur
la
moyenne des vertebres lombaires: 2 cm. 5(c Hauteurmoyenne des verthbres dorsales : I cm. 7-

t Hauteurmoyenne desvertebrescervicales: I cm. 4-

a Hauteur du femur : 41 cm. 5.
t Hauteur do tibia : 34 cm. 5.
a Hauteur de I'humbrus : 5o cm.
« Longueur de la clavicule : 12 cm. 5.
- Essai de recherche de la hauteur presumee di
corps :
a Longueur presumie de la colonne vert6brale :
65 cm. 7.
a Longueur pr6sum6e du membre inf6rieur : 72 cm.
a Longueur du pied : 7 cm.
a Hauteur du crane : i5 cm.
a La hauteur pr6sumee du corps serait done de
I m. 597.
c Robert DIDIER.

G. DAVID.

Joseph AUDIC. ,

(Semaine Religieuse ds diocese de Vannes, 23 juin t934.
6. -
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Diposition des reliques du Bienkeueux Rogue
le 4 juillet t934

Le mercredi 4 juillet 1934, les reliques du Bie-heureux Pierre-Ren6 Rogue ont et6 deposees sousl'autel de la chapelle de 1'Archiconfrerie, a la cath6drale, c6te de l'6pitre.
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Cet aulel etait providentiellement dispose pour
recevoir ce pricieux d6p6t. Une plaque de verre
permet d'apercevoir la chisse oui les reliques reposent,
ct, peu a pen, on y fera les ameliorations necessaires.
Nous esp6rons bien que, pour les fetes du Triduum,
en octobre prochain, le corps du Bienheureux sera
reconstitu6 d'une facon aussi vivante que possible,
portant en ses mains le petit ciboire qui sert a donner
la communion aux malades.
Ne se disposait-il pas a remplir ce ministbre de
charit6, lorsque, la veille de Noel 1795, il fut arr&t6
dans la rue ~mile-Burgault ?
La c6remonie de la deposition a eu lieu apres la
messe capitulaire. Elle fut tres simple et en meme
temps tres prenante. En 1'absence de Monseigneur et
de M. le vicaire g6enral Guillevic, elle a 6t6 pr6sid6e
par M. Moisan, vicaire general.
Le Chapitre y assistait avec le superieur du grand
seminaire, les vicaires de la cath6drale et une d6legation des s6minaristes. Les fid~les, bien qu'avertis
tres tardivement, formaient un bon groupe, au milieu
duquel les cornettes des Filles de la CharitA de SaintVincent-de-Paul, scears du Bienheureux, jetaient
leur eclat de blancheur.
Le cortege, precede de la croix, sortit de la sacristie
et s'avanca vers I'autel au chant du Benedictus.
La chisse etait port6e sur les epaules de quatre
s6minaristes et, quand elle fut mise en place, la chorale entonna l'hymne d'un martyr.
Apres 1'oraison, M. le vicaire g6neral r6cita un
Pater et un Ave pour implorer la protection du Bienheureux sur les assistants, sur Monseigneur notre
eveque, sur le clerge, les congregations religieuses et
le diocese tout entier, et cl6tura la cre6monie par la
priere dite t Rome pour les fetes de la B6atification *
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4 0 J6sus, Roi des siecles, accordez-nous d'imiter les
vertus du Bienheureux Pierre-Rene Rogue, afin que,
forts dans la foi, nous jouissions des effets de votre
promesse: quiconque m'aura rendu temoignage devant
les hommes, je rendrai t6moignage de lui devant mon
Pere, qui est dans les cieux. ,
(Semaine Religieuse du diocese de Vannes, i4 juillet 1934.)
7. - Lettres apostoliques proclamant Bienkeureux le
Vinerable serviteur de Dieu Pierre-Rene Rogue, pritre
de la Congrigation de la Mission de Saint-Vincentde-Paul.
PIE XI, Pape
Pour perpituel souvenir.
Heroiques jusqu'a l'effusion du sang et au supreme
sacrifice de leur vie, attentifs a la garde et a l'integrit6 de la foi, depuis le temps des ap6tres jusqu'a
nos jours, nombreux et admirables ont brill les
fideles disciples de notre divin R6dempteur. Meprisant totalement les choses de ce monde, surmontant
les liens de leur milieu et les affections de leurs proches, ces heros aimerent uniquement et par-dessus
tout la v6rit6 et Notre-Seigneur Jesus-Christ, qui pour
nous s'offrit lui-m&me a Dieu en oblation et hostie.
Aux temps anciens, les martyrs chr6tiens opposerent
l1'vangile aux erreurs paiennes, endurant les menaces
et les supplices, les tourments et la mort; plus tard,
au moyen age et dans des temps plus proches de nous,
alors que les heretiques d6claraient une guerre cruelle
et sans merci a lI'glise et a ses dogmes saints, ces
memes t6moins du Christ ont vaillamment combattu
contre ces ennemis acharn6s et haineux, n'hesitant pas

a courageusement sacrifier jusqu'a leur vie; a une
6

poque plus r6cente, de tris remarquables soldats du
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Christ ont, eux aussi, merit6 de nombreuses palmes et
couronnes : soit en des terres barbares, ou en des
regions 6loign6es de leur patrie, en tant que missionnaires et sceurs, anciens ou jeunes fidtles du Christ,
pour propager et d6fendre leur foi; soit meme au
sein des nations civilisees, contre des novateurs ou
des s6ditieux, pour affermir et defendre les v6rit6s
divines.
O combien belle et admirable, cette f6conde g6neration de martyrs qui se dresse pour l'6ternel honneur
de la sainte Eglise! C'est pr6cis6ment ce qui survint
lors de cette effrayante et regrettable sedition, total
renversement du regime social, qui, A la fin du dixhuitieme siecle, sevit en France et pers6cuta haineusement les choses divines et humaines, le roi et les
nobles et tout sp6cialement l'Eglise du Christ et ses
ministres.
En ce temps-la, des hommes ignobles s'emparerent
hardiment du pouvoir, masquant la haine qui les
agitait A l'endroit de la religion catholique sons le
fallacieux pretexte de philosophie, tendant de toute
leur force a abolir le nom chr6tien. Dans ce but,
des 6difices religieux sont renvers6s; contre les ministres de la religion, 6vtques et pretres, meme contre
de simples et fiddles chr6tiens, r6prouvant les lois
iniques de la Revolution et professant la foi catholique,
s'arme et s'enflamme une fureur impie; 1'6re antique
des persecutions semble renaitre et l'iglise, cette
6pouse sans tache du Christ, parait devoir bient6t

s'orner de

nouvelles et glorieuses couronnes

de

martyrs.
En ces temps-la, parmi la phalange de heros courageux qui, en France, illustrtrent providentiellement
l'Eglise, il faut adjoindre a bon droit Pierre-Rent
Rogue, Vannetais d'origine, pretre de la Mission,
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mort pour la foi le 3 mars 1796. I1 avait, en effet, refuse
d'adherer a cette Constitution civile du clerg6 que l'Assemblee Constituante avait 8laborie et imposee a tout
le clerg6 regulier et s6culier et que xprouva toutefois,
comme h6retique, Pie VI, notre predicesseur. Le
serment impose sous de graves peines, le v6n&rable
serviteur de Dieu ne voulut pas le prater et meme en
6carta soigneusement quelques esprits vacillants. Plus
tard, la perscution religieuse se poursuivant toujours
haineuse, Pierre-Rene Rogue refuse comme illicite le
serment dit de Libert-Egalite5: en 1795, il dinie toute
obeissance a l'ordre, intim6 aux pretres, de se soumettre entierement aux lois de la Ropublique, car plusieurs 6taient iniques et impies. Pour ce motif, le
venerable Pierre-Rene reste expos6 au danger de
mort et au peril de sa vie; il vaque neanmoins aus
ministare des ames, changeant souvent de domicile.
se cachant tant6t ici, tant6t 1A, acceptant volontiers
toute la charge paroissiale de Notre-Dame-du-Mene
pour assurer aux Vannetais les secours de la religion.
Rien d'6tonnant des lors si, denonc6 par un m6chant
et saisi la veille de Noel 1795, il est conduit par des
gardes devant les procureurs de la R6publique. On
lui propose de prendre la fuite, il refuse et reqoit
l'autorisation demand6e de consommer les Saintes
Espkces Eucharistiques qu'en cette nuit meme il portait secr6tement a un malade. II se communie et, tout
joyeux, se laisse conduire en prison, et la reste
enferm6 trois mois durant, au cours du rude hiver.
Emprisonn6, il se fixe une ligue de conduite A garder
dans sa captivit6 : il y reste fiddle jusqu'a la mort,
vaquant continuellement Ala priere, montrant l'exemple
d'une invincible patience et d'une vaillante force
d'ame, consolant de son mieux par son ministere
sacr6 ses compagnons de caplivit6.
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Le I" mars 1796, Pierre-Reni Rogue est conduit
-devant le tribunal comme pretre rifractaireet, le jour
suivant, condamn iAmort par ces ardents ennemis de
la foi catholique. Aussit6t, publiquement, il remercie
Dieu de cette grace du martyre et, tranquille, se dispose courageusement au supplice. Le 3 mars, se
rendant A la guillotine, il chante le cantique qu'il
avait lui-meme compose en prison : chant rempli de
pite, d'esperance et de confiance en ce prochain
envol de son Ame, tout anim6 des sentiments du psaume
davidique :
J'ai kt6 dans la joie quand on m'a dit : allons a la maison du

[Seigneur.
Enfin, nos pieds s'arretent en tes places, 6 Jirusalem!
Sur le point de mourir, les yeux levis et les mains
tendues vers le ciel, le visage rayonnant de joie, il
s'6crie: t Entre vos mains, Seigneur, je remets mon
esprit. » La tete tombe. Rogue obtient la palme
tant d6siree du martyre.
II itait alors ig6 de trente-huit ans, 6tant ne i
Vannes, en Bretagne mineure, leI1 juin 1758. Tout
jeune encore, orphelin de pere, il est 6lev6 fort religieusement par sa pieuse mere. Eleve du college
Saint-Yves, il y poursuit le cycle des 6tudes classiques;
se sentant la vocation sacerdotale, il est admis au
s 6 minaire diocesain, pour lors confi6 aux pretres de
la Congregation de la Mission. LA, soigneusement, il
se livre aux sciences sacrees, et brille toujours comme
un module de religion et de pi6t6. Ordonn6 pretre le
21 septembre 1782, sur l'ordre de ses superieurs, il
s'adonne au sacre ministere A Vannes meme, en la maison religieuse de la Retraite des femmes. Quatre ans
plus tard, pouss6 par le d6sir d'une plus grande perfection, il entre dans la Congregation de la Mission.

-

676 -

A Saint-Lazare-lez-Paris, a la Maison-Mere, il commence son seminaire.
Au bout d'un an, il est envoy6 chez lui, au grand
seminaire de Vannes, pour enseigner la thoologie.:
il y prononqa ses voeux en 1788. L'annie suivante,
comme il avait, en qualit6 de vicaire, requ la charge
paroissiale de Notre-Dame-du-Men6, il se montra
soigneusement et persev6ramment soucieux de fort
bien accomplir cet office pastoral.
Aussi, lorsque la R6volution d6buta en France,
Pierre-Ren6 Rogue, au m6pris de tous les dangers, ne
cessa d'exercer, quoique en secret, le ministbre sacr6.
C'est pourquoi il laissa, meme chez tous ses ennemis,
une telle reputation de saintete et, pour les siens,
il fut un tel modile de zele; ii conserva une telle
renomm6e que, m6me aprs sa glorieuse mort, elle n'a
cess6 de croitre de jour en jour, regard6 et proclam6
par la voie commune du peuple comme un v6ritable
martyr du Christ; v6n6ration que vinrent sans cesse confirmer des prodiges et des faits 6tonnants. C'est pourquoiunprocks informatif fut 6tabli l'6v6ch6 de Vannes
et transmis a cette Sacr6e Congregation des Rites,
apres qu'eurent 6te achev6s, comme de droit, l'examen
et la revision des 6crits du serviteur de Dieu; ensuite de
quoi, nous-meme, le 12 juin 1929, avons sign6 la commission d'introduction de la Cause. Comme ce proces
est a compter au nombre des Causes historiques,
suivant les toutes recentes prescriptions du droit, au
lieu du proces apostolique, tous les documents se
r6f6rant a ce proces ont ite soigneusement et minutieusement examines par les consulteurs de la section
historique. En outre, comme la Congregation ant6preparatoire avait 6t6 omise par notre bienveillante
concession apostolique, la Congregation pr6paratoire
se tint le 20 mars dernier, la r6union generale eut lieu
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devant nous le Io avril suivant, en presence du cardinal de la sainte eglise romaine, Janvier Granito
Pignatelli di Belmonte, 6evque d'Ostie et d'Albano,
rapporteur de la Cause. II consta pleinement que la
mort du serviteur de Dieu lui a et donn6e en haine
de la foi catholique. Nous, done, par un solennel decret du 22 avril 1934, avons d6clare le martyre, et
le motif du martyre, dispensant - comme de juste sur les prodiges ou miracles ordinairement requis.
Apres une telle conclusion, il restait a interroger
les cardinaux et consulteurs de la Sacree Congregation des Rites, s'ils 6taient d'avis que l'on pfit en
s 2rell proc6der a la solennelle beatification du vne"rable serviteur de Dieu. C'est pourquoi notre v6nerable frbre, le cardinal Janvier Granito. Pignatelli di
Belmonte, 6v&que d'Ostie et d'Albano, ponent ou rapporteur de la Cause, formula son jugement au cours
d'une assembl6e g6enrale de la Congregation des
Rites, tenue en notre presence le 24 du susdit mois
d'avril; et tous les autres cardinaux et tous les autres
Pires consulteurs presents 6mirent unanimement un
avis affirmatif.
Nous, done, le 29 avril de cette annie 1934, quatrieme dimanche apres les joies pascales, apres avoir
c616bri Ie saint sacrifice, en pr6sence des cardinaux
convoqu6s, Camille Laurenti, cardinal de la sainte
Eglise romaine, prefet de cette Sacr,-e Congregation
des Rites, en presence aussi du susdit cardinal Janvier
Granito Pignatelh di Belmonte, rapporteur de la
Cause; en presence, enfin, de nos chers fils Alphonse
Carinci, secretaire de cette Congregation des Rites;
Sauveur Natueci, promoteur g6ndral de la Foi, avons
solennellement d6clar6 que l'on pouvait en stzreti proceder a la b6atification dudit serviteur de Dieu. C'est
pourquoi, sur la demande de plusieurs cardinaux de
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la sainte Eglise romaine, de quelques archeveques de
France et d'ltalie, et sur la pricre de tons les membres
de la Congregation de la Mission, de notre autorite apostolique par la teneur des presentes lettres,
nous accordons 'que le venerable serviteur de Dieu
Pierre-Ren6 Rogue, Vannetais, pr&tre de la Mission,
soit desormais appel6 Bsenkeureux; nous autorisons
de plus la veneration publique de ses ossements
et reliques, qui ne sont pas toutefois a porter an cours
des solennelles processions; nous permettons, en
outre, que les images de ce Bienheureux soient ornees
des habituels rayons de gloire. Enfin, de notre mnme
apostolique autoritb, nous conc6dons que chaque
annie, de ce nouveau Bienheureux soit rcite1'office
du commun d'un martyr, avec des leons propres et de
par nous approuvies; que soit aussi c6l1br&e une
messe par nous autorisee, en observant les rubriques
des missel et br6viaire romains. Nous accordons
office et messe pour le diocese de Vannes, oit il est

n6 et oia il fut martyris6, et nous autorisons aussi
office et messe en toutes les 6glises, oratoires et maisons qui relkvent de la Congregation de la Mission, et
ce, pour tous les fideles tant seculiers que riguliers
qui sont astreints aux heures canoniques; et pour ce
qui regarde la messe, nous la concedons & tous les
pr4tres qui c616breront dans ces dits temples on oratoires, au jour de la fete du Bienheureux.
Enfin, nous permettons que les solennitis du Bien-

heureux Pierre-Ren6 Rogue soient fdeement etlitargiquement ce61bries dans le susdit diocese de
Vannes et dans les eglises, oratoires on maisons de la
Mission d6ja mentionn6s, au jour fixe par l'Ordinaire
on le Superieur de la Congregation de la Mission, et
ce, dans l'ann6e qui suivra la solennit6 de la b6atification a Saint-Pierre de Rome.
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A tout cela, ne s'opposent ni les Constitutions, ni
les d6crets port6s sur le non-culte, et toutes autres
prescriptions contraires. Nous voulons que, mime
imprim6s, les exemplaires de ces lettres, soussign6es
toutefois par le secr6taire de cette Sacr6e Congregation des Rites et munies du sceau du Pr6fet de cette
meme Congr6gation, au cours des discussions, meme
judiciaires, meritent absolument la mIme foi - due a
la manifestation de notre volont6 - tout comme a
l'ostension de ces pr6sentes lettres.
Donnu

a Romie, proche Saint-Pierre, sous lanneau du

Pkcheur, le io mai 1934, 'an XIII de notre Pontificat.
Eugene, cardinal PACELLI,
Secritaired'Elat.
(Traduction de M. Combaluzier).

HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION
LIVRE IV. CHAPITRE XXVIII. SOMMAIRE. -

De 1874 a 1918

M. BORa, suparieur general (suite)

M. Fiat, assistant de la Maison-Mere pendant

le gendralat de M. Bore.
Nous avons commence a 6tudier la Maison-Mere
pendant le g6neralat de M. Bore. Nous avons essayE
dans les chapitres precedents de retracer le r6le de
M. Bore, superieur de la Maison-Mere de 1874 a 1878.
II faut maintenant passer en revue les differents membres de la maison pendant cette periode. Commencons
par I'assistant, M. Fiat.
DejA nous avons montre ce qu'il a etC comme assistant de la Maison-Mere; mais c'etait pendant le
g6neralat de M. Etienne. Dans ce chapitre, il faut
etudier ce meme r6le sous M. Bore. Les principes
.seront les memes, les applications varieront avec les
circonstances.
Le rble de M. Fiat est, A un certain point de vue,
plus effac6 sous M. Bore; caf M. Bore n'etait pas
malade, comme M. Etienne, et M. Fiat n'avait pas a
remplacer aussi souvent M. Bore qu'il le fit pour
M. Etienne. Cependant, son r6le demeure considerable. Nous allons nous en convaincre en Etudiant ses
repetitions d'oraisons, les lettres qu'il ecrit a cette
epoque, les cas de conscience qu'il etablit et preside,
les conseils domestiques oii il suggere et obtient une

foule de mesures salutaires, les avis qu'il donne a
l'obeissance et enfin les quelques conferences qu'il a
prononc6es le vendredi soir, lors des voyages de
M. Bore. Nous terminerons par I'analyse des instructions donn6es aux sceurs pendant cette piriode. Tous
ces documents nous aideront a reconstituer, sans imagination et sans hypothese, la vraie physionomie de
M. Fiat.
Le dimanche matin, M. Fiat preside toujours la
repetition d'oraison. Cet exercice commence a cinq
heures un quart et se termine peu aprbs cinq heures
trois quarts, lorsque sonne I'Angelus. Les r6p6titions
prononc6es par M. Fiat sont 6crites dans un cahier
en tate duquel se trouve un numero d'ordre, cahier
n" 29. Chaque r6eptition d'oraison indique la date A
laquelle elle a eti prononc6e. II y a dans ce cahier un
certain nombre de pages dechir6es. Qui les a
dechir6es? Autre problime plus grave : c'est le
cahier 29. Ol sont les 28 autres cahiers? Nous n'avons
jamais pu mettre la main sur aucun de ces manuscrits.
DejA, pour d'autres papiers de M. Fiat, nous avons eu
l'occasion de manifester notre regret de cette perte;
nous le faisons de nouveau ici pour les r6petitions
d'oraison, afin que, si quelque confrere trouvait ces pr6cieux cahiers, il voulfit bien nous les communiquer
pour 1'6dification de la Congregation ; car les quelques
repetitions d'oraison contenues dans ce cahier 29
sont vraiment 6difiantes et font regretter la perte
des autres.
La premiere est du jour de l'Ascension. La division
est emprunt6e a saint Bonaventure. L'Ascension est
un sujet d'admiration pour les anges, une cause de
terreur pour les d6mons, une source de graces pour
les hommes. Chaque partie est subdivis6e en plusieurs
autres. La premiere partie nous montre les anges
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admirant dans 1'Ascension la sagesse, la puissance, la
bont6 de Jesus-Christ. Chacun de ces trois attributs
de Dieu provoque, de la part de M. Fiat, des reflexions
doctrinales et onctueuses. C'est solide comme un
sermon de Bourdaloue. Il y a de la vie dans les
d&veloppements. On voit vraiment le Christ s'elever
dans les airs, entour6, accompagn6 de deux armies,
celle des justes de l'Ancien Testament et celle des
anges, qui toutes deux acclament Jesus avec des
textes de la sainte Ecriture. Dans la seconde partie,
M. Fiat montre les demons effray6s de cette ascension; il les represente fuyant les r6gions aeriennes; it
y a bien, par-ci par-la, des developpements qui ne
seraient plus accept6s de nos jours, mais il faut se
rappeler que ces r6petitions ont ete prononc6es ii y a
soixante ans et que 1'l6oquence de cette 6poque etait
diff6rente de celle de 1934, Le genre lui-meme de la
r6petition d'oraison 6tait alors one deviation de ce
qu'il devait &tre dans l'esprit de saint Vincent. En
somme, il tendait a devenir un sermon plut6t qu'une
repetition d'oraison. M. Chinchon, quand il sera
assistant, reagira contre ce genre, en faisant de veritables r6petitions, c'est-i-dire quelques phrases brLlantes sorties de son coeur, de petits fervorini qui
seront veritablement des r6p6titions de ce qu'il avait
senti a l'oraison. Plus loin, nous analyserons les conf6rences de M. Fiat. En somme, ii n'y a aucune diff6fence entre ses r6petitions d'oraison et ses conf6rences; les deux sont des sermons pr6par6s a l'avance.
La deuximte r6p6tition d'oraison est du dimanche
dans l'octave de l'Ascension. Elle est un commentaire
de la collecte du jour. II y est question de devotion,
devolam voluntatem, et de sinc6ritY, sincero corde.
M. Fiat montre dans son exorde qu'il y a une devotion qui n'est pas sincere et une sincerit& qui n'est
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pas d6vote, et alors il partage sa r6p6tition en quatre

parties : nature de la sinchrirt de la devotion, motifs
de 1'acquerir, obstacles qui s'y opposent, marques
auxquelles on reconaait cette sincerit6. Les d6veloppements sont tres pratiques pour la vie de communaute;
les arguments se suivent comme des soldats rang6s en
bataille.
Le jour de la Pentec6te, M. Fiat 6tudie quel est le
rble du Saint-Esprit : ° dans l'-glise; 2" dans chaque

fidele. La premiire partie eit un peu confuse, la
seconde est tris bien. Ii y a partoat de tres belles
pens6es : relations entre la loi 6vangelique et la Pentec6te, qui appxauve, interprete, applique et r6sume
le message de Jesus ; constitution d6finitive de lEglise
par le Saint- Esprit, qui en est 1'ame et la rend feconde;
greffe divine sur notre paxvre nature, qui devient
capable d'op6rations surnaturelles; soci&t6 admirable
entre le Saint-Esprit et nous; tout cela est profond
et attendrissant. 1I faut surtout admirer le commentaire qu'il fait de certaines expressions du Veni Crealar
Spiritus, particalibrement, fons vivus, ignis, unctio, oi
il montre comment le Saint-Esprit est une eau qui
lave et disaltere, un feu qui seche, brile nos passions,
une onction, une couche myst6rieuse qui rend notre
hnme souple, une buile divine qui permet aux rouages
de notre ame d'exercer leurs fonctions sans trop de
peine. Le texte de la. r6p6tition se termine par ces
mots.: t Nous contiouerons demain, si Dieu le permet,
d'ad•mirer en Bous les operations du Saint-Esprit. )
Et, en effet, le lendemain, lundi de la Pentec6te, il
montre surtout comment le Saint-Esprit est lumiere
et consolation. U compare les sept couleurs de l'arcen-ciel aux sept dons du Saint-Esprit; il 6tablit avec
suavite comment le Saint-Esprit purifte notre cceur, le
gu6rit, le rafraichit, le read so.uple, le ramine aux
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voies simples, le rechauffe, I'ilve; il termine sa repetition d'oraison par une v6h6mente apostrophe contre
les trois esprits contraires au Saint-Esprit : i' l'esprit
de la chair ou sensualit6; 2° l'esprit du monde ou
vanit6; 30 1'esprit du d6mon ou vengeance, colre,
murmure.
Le dimanche suivant (ou dimanche de la Tres Sainte
Trinit6), apres avoir montr6 que l'une de nos obligations particulieres, i nous missionnaires, est de prcher
ce mystlre, il divise sa r6p6tition en trois parties :
quid credendum, quid agendum, quid imitandum.
Dans le premier point, il y a un tres bel expos6 des
perfections divines; dans le second, il engage ses
auditeurs i remercier, glorifier, aimer la Tres Sainte
Trinit6; dans le troisieme, il les invite & imiter la
chariti des trois personnes divines et leur travail; il
montre, en terminant, comment le travail des jeunes
gens, pour tre f6cond, doit s'op6rer dans le calme et
le silence. Au moment oiu nous corrigeons les 6preuves
de cet article, nous retrouvons deux autres rep6titions
d'oraison de 1877. Nous les analyserons dans le prochain numero.
Comme on le voit par ce pAle r6sum6, les r6p6titions d'oraison de M. Fiat se distinguent par la solidit6 et 1'onction. II faut ajouter que ce texte ecrit
s'echauffait dans la ferveur de la m6ditation, se d6barrassait sans doute des petites scories qu'il contenait et
produisait une impression ineffasable en ceux qui
I'entendaient. M. Fiat sera continu6, vingt ans durant,
par M. Chinchon, qui, sans doute, aurait &clipse de
beaucoup son pr6d6cesseur si, malheureusement, les
effusions s6raphiques de l'auteur du Petit PriSpirituel
n'avaient perdu presque toute leur influence par suite
du ton de voix de l'orateur. Apres M. Chinchon, la
salle d'oraison entendra M. Forestier aux r6p6titions
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savamment prdparees, revenant les mrmes, tous les six
ans, formant un corps de doctrine, une theologie
asc6tique de la Congregation de la Mission. alors que
M. Chinchon avait donn6 comme une th6ologie mystique de la petite Compagnie; puis, ce sera M. Louwyck,
interessant, un peu froid, empruntant surtout aux
6crits de saint Vincent, rappelant bien le veritable
esprit de la Mission, eloign6 des extremes; et cela
nous conduit jusqu'i la guerre de 1914. En somme,
pendant quarante ans, de 1874 a 1914, p6riode que
nous 6tudions, les diff6rents assistants de la MaisonMere ont donn6, chacun suivant son temperament, une
bonne nourriture spirituelle aux pretres, etudiants,
siminaristes et coadjuteurs qui constituaient le personnel de Saint-Lazare, et cette bonne nourriture a et6
pour beaucoup dans la bonne sant6 surnaturelle qui a
distingue la Maison-Mere pendant cette p6riode.
Revenons a M. Fiat, assistant de 1874 a 1878. Nous
avons dit quelles 6taient ses occupations pendant le
g6n6ralat du P. Pftienne; elles sont les m.mes sous le
P. Bor6. Aussi, pour ne pas nous rip6ter, nous nous
contenterons d'analyser les lettres qu'll 6crit pendant
cette p6riode; cela nous permettra de mieux reconstituer le portrait de notre heros, 'insi que la physionomie de la Maison-Mere.
En 1875, il 6crit a ses anciens dirig6s des lettres
pleines de bons conseils et vraiment tres affectueuses.
( Vous ne doutez pas du plaisir que m'a cause votre
lettre. Merci. , II donne des nouvelles de la MaisonMere ou en fait donner par quelques etudiants. II
ecrit, le 7 novembre 1875, qu'il a fait deux baptemes;
ii constate que le s6minaire est tres peu nombreux;
il 6crit que les Lyonnais de la Maison-Mere vont
bien; il annonce les placements: a M. Oresve est
nomm6 directeur spirituel des jeunes eccl6siastiques
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de l'Universite de Lille; M. Pindari lui est
adjoint), etc.
Le 18 janvier 1876, il ecrit sur une feuille de papier
a lettre qui porte imprime :
<, MONSIEUR
i

ET TRtS CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamnais ! v

- Je n'aime point, dit-il, ces en-t&tes imprimes qui
vous traitent tout le monde de la m6me facon; enfin,
soyez done Monsieur et tres cher Confrere, quoique
je ne veuille pas traiter avec vous comme avec un
monsieur quelconque. , Et, en effet, dans les lettres
de 1876-1877, il substitue cette expression plus affectueuse: ( Mon bien cher Monsieur PNrichon >; cependant, fin 1877 et 1878, ii reprend la formule traditionnelle; on dirait qu'il voit venir I'autorite g6neralice pendant laquelle il insistera tant sur la conservation des usages 6pistolaires de laCongregation. Dans
cette meme lettre, ii donne entre autres d6tails sur la
Maison-Miere: ( Nous avons en ce moment beaucoup
de confreres indisposes, m&me votre cousin Benoit;
ce n'est pas dangereux; Mgr de Margerie, qui, comme
vous le savez sans doute, habite chez nous, est gravement malade; il y a ce soir consultation de medecins.
Nous avons toujours peu de svminaristes. ,
Le 2 avril 1876, il 6crit gentiment: a Je n'ai rien
de particulier a vons dire, sinon que je pense souvent
a vous et que je vous conserve les sentiments que
Notre-Seigneur m'a donn6s pour votre chore petite
personne. u £crivant a an Lyonnais, ii donne des
nouvelles d'un compatriote : a Je vois quelquefois
M. Praneuf; ii va bien, ainsi que tous ces messieurs
de Lyon. Savez-vous que c'est Mgr Lequette qui est
nomm6 archeveque de votre vaste diocese ? Nous avons
trois postulants: un Marseillais et deux Irlandais.
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Nous sommes tranquilles et esp6rons en la divine
Providence. )
Le 9 aoft, lettre affectueuse ou il laisse parler son
coeur. Entre autres nouvelles, il dit: a On ne
connait pas encore les placements; c'est demain,
jeudi, qu'on les arrkte definitivement. Je crois que
M. Corna a manqu6 son coup l'an dernier. M. Delteil
dit, en plaisantant, qu'il ne trouve personne capable
de le remplacer; il sera impossible a ces messieurs
(du conseil) de contenter tout le monde. v
Le 3 janvier 1877, il commencera sa lettre. par une
phrase bien affectueuse, qu'il emploie souvent: a Vous
ne doutezpas du plaisir que m'a cause votre lettre.
Merci. Que Notre-Seigneur vous rende au centuple
le bien que vous me souhaitez. Je ne perdrai pas le
temps A vous formuler mes vceux; .vous savez que je
vous aime sincerement en Notre-Seigneur; cela vous
dit tout. ,
Apres cet exorde tendre et insinuant, il montre que
son affection n'est pas aveugle, et il ajoute: a Et c'est
pour cela que j'ai envie de vous chapitrer. n Et, en
effet, il sermonne son correspondant pendant deux
pages, il le sermonne sans menagements; cependant,
A la fin, il lui fait un petit compliment: a Allons, que
je vousdonne un bonbon pour vous 6ter le mauvais
goat de toutes ces choses ,, et il le felicite d'un acte
louable. Il termine par une phrase un peu mysterieuse
et inachevie: ~cLa circulaire vous a appris que nous
vivions ici dans une grande union; c'est un fait qui
doit vous edifier vous qui... a Un tout petit (Cadieu )
termine cette lettre.
Le 15 avril, la lettre se cl6t par une expression plus
tendre: (c Adieu, mon cher ami ,, et elle dbbute avec
beaucoup d'affection : a II faut anjourd'hui faire fete
jusqu'au bout; vous savez que c'en est une pour moi
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de recevoir de vos lettres ou de vous 6crire. Je ne
sais plus trop ce que vous m'avez dit, mais assur6ment, j'ai trouv6 tout bien et il ne me reste qu'a dire
Amen. )

Parmi les nouvelles que contient cette lettre, mentionnons ce petit fait, qui appartient A 1'histoire de la
Maison-Mere: " Nous avons eu une deception. Le
cardinal nous a fait d6faut par suite d'une indisposition; il s'est fait remplacer par son ancien promoteur,
le trbs aimable Mgr Coulli, coadjuteur de Mgr Dupanloup. II a fallu improviser une messe pontificale
au fauteuil et laisser le tr6ne vacant. Notre tres digne
officiant nous a 6difi6s et charmis. II a fait jadis une
retraite a Saint-Lazare, sous M. Chinchon, A la suite
de laquelle il fut decid6 qu'il entrerait chez nous.
L'archeveque y mit obstacle, mais ce bon pr6lat nous
a t6moign6 aujourd'hui une affection et une sympathie des plus touchantes. C'est Mgr l'eveque de
Popayan, chass6 de son diocese, qui a offici6 aux
vepres.
i Autre deception pour le sermon. Au lieu d'un panegyrique, nous avons eu un discours sur la n&cessit 6
et les avantages de la reparation dans la sociat6. Le
chceur 6tait loin d'6tre plein. Le matin, pourtant, il y
avait eu assez de communions. ,
Un peu plus loin, mentionnons cette petite nouvelle: c Pas de Lyonnais (au s6minaire), mais bien
deux Toulousains pretres, arrives ou arrivant cette
semaine; 'un a quarante-neuf ans et a &t6 pendant
longtemps chez les Calvairiens; on le dit propre A
tout, m&me A pr&cher des retraites pastorales; c'est le
secretaire g6neral de l'archev&ch6 de Paris qui l'a
chaudement recommand6; l'autre est pr&tre seulement
depuis la Trinit6; on le dit un sujet d'esperances. Le
premier se nomme Sabatier, le second Pointis. , Ces
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iloges 6taient m6rites. M. Sabatier l'a montr6 par sa
vie dans la Congregation. Quant a l'autre pretre, il ne
fut qu'un sujet d'esperances, car il mourut tout jeune,
I'ann6e suivante, A Tours.
Le 20 juin de la meme ann6e, M. Fiat 6crit une
lettre un peu melancolique, qui montre bien son ame
affectueuse: " Vos lettres me font toujours plaisir et
leur lecture dissipe un peu le nuage de tristesse qui
parfois enveloppe mon Ame. Dieu nous 6prouve 6videmment : le depart de M. Cammer, le renvoi de
M. Hivet, lamort de M. Nikes, excellent 6tudiant hollandais, la. maladie grave d'un s6minariste, 6galement
excellent sous tous rapports et d6sormais perdu pour
la Compagnie, etc., tout cela m'afflige profond6ment;
il ne faudrait plus apris cela qu'une chose: vous
mettre A la r6forme, comme vous me dites. J'espere
bien que j'y serai avant vous et que vous aurez a prier
pour le repos de mon Ame. n Comme il ecrit a un
Lyonnais, il n'oublie pas les compatriotes: a Les
Lyonnais vont bien. MM. Galichet, R6sillot sont
pr&tres; MM. Praneuf (pr6chantre), Joannin, sousdiacres; Raynaud, Bret, Colombet, Salette, minores, etc. Plusieurs qui auraient di recevoir le sousdiaconat ont 6te ajourn6s. La chaleur donne un peu
trop sur la tkte du pauvre M. Albessard, qui cherche
A s'6chapper de l'infirmerie, oii, pour ma grande
tranquillit6 et pour le bon ordre de la maison, il se
trouve depuis plusieurs mois. Le T. H. Pere est absent
depuis quinze jours; ii est dans les Ardennes ou dans
la Champagne. ) La finale est ainsi libell6e: ((Adieu,
je vous embrasse de tout coeur en Jesus et Marie. »
A noter qu'a cette 6poque, dans ses lettres et surtout dans ses sermons, M. Fiat ne met jamais ni
point ni virgule.
Dans une lettre du o1aofit 1877, M. Fiat r6pond.A

un confrere qui voulait demander son changement :

( Je crois que vous ferez bien de vous contenter de
demander votre changement a la sainte Vierge, si
vous le trouvez bon... La sainte Vierge pent seule, je
crois, arranger cela. )
Dans le corps de la lettre, M. Fiat glisse ce petit
mot : itOn ne connait pas encore les placements ou
tres pen. II faudra attendre le retour du Tres Honor6
Pere, vers la fin du mois d'aout. On salt pourtant que

MM. Procacci, Vic, Jean, Bruguieres vont en Chine et
MM. Allart, Ferrigno au Br6sil. >
La finale de la lettre commence k devenir la finale
traditionnelle :
t,Je suis, Monsieur et tres cher confrere, en I'amour de
Notre-Seigneur et de son Immaculie Mare,
c Votre trbs humble serviteur,
SFIAT, i. p. d.

l.'m.

-

Voici quelques passages d'une lettre de M. Fiat

&crite le 2 janvier 1878; c'est la derniere que nous
possidions de lui avant sa nomination comme vicaire
gen6ral : i Ai-je besoin de vous dire que votre lettre
et vos vceux ont 6t6 accueillis, obviis manibus, dilatato
corde, subridente facie?
c Praeveniat te Deus in benedictionibus dulcedinis et
praeparationemcordis mei exaudiat et filios tuos spirituales crescere facial in sapientia el scientia sicut in
aetate; denique haec omnia et multo majora addat qui
dives est in misericordiaet infinitus bonitate.
(

Je continuerais sur ce stile (sic), si je ne craignais

de paraitre 6trange quand je cherche a vous ouvrir

mon coeur et a vous exprimer mes voeux avec ma satisfaction. ,
La lettre continue sur ce ton affectueux. Parmi
les d6tails utiles a signaler, extrayons trois para-
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graphes de nature a faire connaitre la Maison-Mere et
M. Fiat.
Le premier passage rappelle les fetes que l'on faisait le 8 d6cembre : c M. Reynaud (c'est celui qui
devint 6veque plus tard) s'est distingu6 par ses travaux de dessein (sic) pour orner la salle de recr6ation
a l'occasion de la fete de l'Immaculee-Conception. )
Le deuxieme passage concerne un de nos plus
illustres confreres, M. Roug6 Antoine : ( Vous savez
sans doute que nos chers 6tudiants sont enchantes de
M. Rouge pour ses cours de morale et d'6loquence.
Dieu nous le conserve longtemps ! ,
Le troisieme passage fait allusion A la priere Ezspectatio Israel; il est interessant d'en signaler 1'histoire:
u Je vous envoie des exemplaires de la priere usit6e
au s6minaire pour demander des vocations; nous
I'avons fait imprimer a l'occasion d'une neuvaine que
nous avons faite en commun; ce sont deux de nos
freres se pr6parant a partir pour la Chine qui l'ont
imprimee. Ii serait a desirer qu'avec I'agrement des
deux superieurs (grand et petit s6minaires de Montpellier), on en collt un exemplaire sur le carton du
formulaire de prieres, pour qu'on pit la reciter au
besoin et la conserver pour la post6rite. On dit que
c'est M. Lego qui 1'a compos6e. ) Rappelons que
M. Lego fut directeur du seminaire interne quand le
Bienheureux Perboyre itait sous-directeur.
On voit par les quelques extraits empruntbs a la
correspondance de M. Fiat, pendant les annees 18741878, qu'il 6tait tres affectueux pour ses confreres et
qu'il aimait beaucoup la Congregation.
Tous les vendredis, a onze heures, M. Fiat pr 6 sidait le conseil domestique de la Maison-Mere. II serait
int6ressant de citer toutes les questions dont'M. Fiat
eut I'initiative; bornons-nous pour aujourd'hui i une

decision qui lui tint toujours a cweur, les cas de conscience.
Ces cas de conscience ne se faisaient plus a la
Maison-Mere. En 1871, sous M. Etienne, M. Fiat
avait essay6 d'obtenir leur r6tablissement. 11 redigea
dans ce sens un rapport qu'il lut au petit conseil, le
14 novembre. Nous en avons djia donnaun petit
r6sum6 dans un des chapitres pr6c6dents, mais il est
important de le citer en entier pour bien apprecier la
physionomie intellectuelle et morale de M. Fiat. Le
voici, d'apres le proces-verbal du petit conseil de la
Maison-Mere :
S( M. l'assistant fait remarquer au conseil que le point
de regle mentionn6 au chapitre III, paragraphe 9, des
Rggles du superieur local n'est pas observ6 A la
Maison-MBre on, du moins, ne 1'est que tres imparfaitement et seulement pour les etudiants. Le paragraphe
dit que : Collationes conscientiae aut de controversiir, etc., habebuntur in domibus in quibus sunt scholastici, semel aut bis in hebdomada... In domibus autem in
quibus non sunt scholastici, hae collationes fient saltem
sexies per annum... modo sint tres sacerdotes praesentes.
"

A la Maison-Mere, il n'y a, en fait de semblable

exercice, que les cas de conscience que M. le profes-

seur de morale fait aux 6tudiants pendant une partie
de 1'ann6e, au sortir de la chapelle, apres diner, et.cet

exercice n'est pas,

a proprement parler, ce que la Regle

du sup6rieur local d6signe du nom de Collationes de
casibus conscientiae, auxquelles tous les pretres de la

maison doivent prendre part.
t Le r6tablissement de ce point de regle est fort I
desirer et comme la question a paru grave au conseil,
celui-ci a charg6 le secr6taire de mentionner dans le
proces-verbal de la seance les principaux motifs qui

font d6sirer de le voir retablir, aussi bien que les raisons qui pourraient donner lieu de penser qu'on ferait
mieux de s'en tenir au statu quo.
, Motifs pour l'adoption de la mesure :
, 1° II ne s'agit pas d'innover, mais, au contraire, de
combler une lacune regrettable et d'accomplir un
point de regle sp6cial A notre Institut et prescrit par
les Constitutions pontificales A toutes les communautes religieuses de pretres;
(( 2" Cela se faisait avec grand fruit du temps de
saint Vincent, qui avait 6t6 conduit A en faire profiter
mnme les eccl6siastiques externes, ce qu'il ne paraitrait pas a propos de faire aujourd'hui; mais il n'en
est pas moins vrai que c'est une pratique de saint Vincent, laquelle est aujourd'hui abandonn6e;
c 3' Par le seul fait que cette mesure serait r6tablie
A la Maison-Mere, les maisons particuliires, surtout
les maisons de Missions, y reviendraient plus facilement;
c 4° Les jeunes pretres et encore plus les pretres du
s6minaire qui ne restent pas longtemps A la MaisonMere, retireraient un grand b6ntfice de cet exercice,
et la science theologique, dans ce qu'elle a de plus
utile, c'est-A-dire au point de vue de la pratique, y
gagnerait beaucoup;
o 5" II en r6sulterait certainement une grande amelioration dans l'uniformit6 de la direction donn6e par
les confreres, uniformit6 que nous recommande si fort
saint Vincent dans nos Regles communes.
a Les raisons qu'on pourrait allguer contre le r6tablissement de ce point de Regle sont :
(4 I* Que ce n'est pas 1'usage et que, si on a laisse
tomber celui-ci en d6suetude, c'est qu'on a eude bonnes
raisons de le faire;
(C 2° Qu'on semblerait, en le prescrivant de nou-
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veau, t6moigner d'un certain manque de confiance
envers les confreres de la Maison-M-re;
« 50 Enfin, qu'il y a de grandes difficultes d'exi-

cution.
« Les deux premiers motifs n'ont pas paru skrieux
au conseil; on allfgue toajours des raisons de cette
nature lorsqu'on vent se soustraire & I'accomplissement d'un point de regle.
( Quant au troisi6me, ii y a lieu de 1'examniner
sirieusement, et c'est ce qu'a faitJe conseil.
« Sans pr6senter pour le moment une solution
complete a l'approbation de notre Trbs Honor6 Pere.
le conseil a pense qu'en laissant les choses en l'6tat
pour ce qui concerne les 6tudiants, on pourrait facilement faire des cas de conscience saltem sexies in amnon
et meme plus souvent, auxqaels assisteraient seulement les prEtres de la maison. L'un d'eux, d6signe
par M. le Supbrieur g6neral, prisiderait cet exercice; les cas h discuter seraient propos6s a 1'avance:,
le prisident donnerait apr.s discussion la solution
dfinitive, laquelle serait recueillic et mentionane sur
un registre d'ane manire sommairepar ,an secr6taire.
( En d6finitive, le conseil pense qu'il est opportun
de r6tablir les cas de conscience g ]a Maison-Mere
pour les pretres et que les difficultbs d'exkcution
peuvent 6tre facilement surmontees. n
Cela se passait en IS71, .sous le gineralat de
M. ttienne. 11 ne semble pas que cette delib6ration
du conseil domestique ait eu quelque r6sultat Mais.
M. Fiat a de la constance ;et de la thnacite en ses
idees. II revient A la charge sons Ie gen6ralat de
M. Bor6, cinq ans plus tard, en 1876. .Nous tronvons,
en effet, dans le cahier du grand conseil, & la date du
30 octobre 1876 : c M. Fiat propose e :r6tablissement
des cas de conscience. La chose est admise en prin-

cipe. On 6tudiera les moyens de l'appliquer et de
rendre cette tentative durable. i
On 6tudiera la question plus d'une annie, car ce
n'est que le to d6cembre 1877 que nous trouvons au
-cahier du petit conseil : a Le petit conseil a 6te ensuite
saisi de la question du retablissement des cas de conscience dans la Maison-Mere; il s'est report6 a la
seance du 14 novembre 1871 et admet tous les bons
motifs qui furent alors expos6s a l'approbation de fen
M. Etienne. ,)
L'avis du petit conseil fut alors porte a la connaissance de M. Bore, et nous trouvons la note suivante
,dans le cahier du grand conseil a la date du 3 janvier 1878 : ( M. le Sup6rieur general communique une
note de M. Fiat, assistant de la Maison-Mere, relative
aux conferences theologiques qu'il propose a M. le
Sup6rieur general de r6tablir 4 Saint-Lazare. Les considdrants nombreux et probants qui sont 6nonces daus
cette note d6cident M. le Sup6rieur general et son
conseil a accepter cette proposition. Ces conferences
auraient lieu six fois par an; tous les pretres seraient
obliges d'y assister. Quant au jour, i l'heure, au
mode, M. Fiat voudra bien s'entendre avec le pr6fet
des etudes et indiquer ce qui sera plus opportun, )
Enfin, M. Fiat commence B triompber. Vite, le vendredi suivant, 7 janvier, il met en deliberation Jes
-questions de jour, d'heure et de mode. Nous lisons, en
effet, au proces-verbal du petit conseil de ce jour :
, M. I'assistant montre les inconvenients qu'l y aurait
Ah prendre, pour le jour de la conference thbologique,
soit le lundi, soit le mardi, soit le mercredi, qui sont
des jours de conseil dans l'une ou l'autre communaut6; le vendredi, le samedi soot souvent consacr6s
aux confessions; le dimanche ne peut convenir; le
jeudi seul semble renfermner toutes les facilites de r4u-
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nion. A l'unanimit6, le petit conseil pense que ces
conf6rences doivent avoir lieu dans l'hiver, entre la
retraite annuelle et la Semaine sainte. La majorit6 du
petit conseil est d'avis que chaque conf6rence, pour
etre biEn pr6paree, ne doit pas etre trop rapprochle
de la pr6c6dente; un laps de temps de quinze jours,
trois semaines, un mois meme, parait nicessaire. La
salle de recr6ation des pretres sera un lieu tres convenable. L'heure la plus propice parait etre de onze
heures B midi; a cette heure, tous les confreres peuvent
quitter le confessionnal ou leurs autres occupations
sans inconvenient pour personne; c'est l'heure oh 1'esprit est plus dispos, oiI le corps se fatigue moins. Le
mode a &t6 fixe par les Rggles de l'ancien Saint-Lazare; il n'y a qu'a les suivre. ,)
Enfin, M. Fiat triomphe. Hl6as! la roche tarpeienne
est souvent pres du Capitole. On a prett au pape Pie X
le mot suivant : < C'est moi qui ai r6tabli le Sacr6
Tribunal de la Rote, et l'une des premieres decisions
de ce Dicastere a &t6, en me couvrant de termes honorifiques, de donner nettement tort a une solution que
j'avais indiquee pour terminer un conflit entre 6veque
et chanoines. » Si le mot est vrai, M. Fiat a pu dire
la meme chose des cas de conscience. C'est lui, en
somme, qui les a r6tablis (ou, du moins, qui a bataille
longtemps pour les retablir), et voici que le premier cas
de conscience lui donne, a lui aussi, nettement tort
dans une these qui lui 6tait et lui sera longtemps chore.
Le premier cas de conscience (en effet, nous l'apprenons par une lettre du 14 fevrier 1878, adressee par
M. P6martin i M. Dazincourt) roule sur la these suivante : Un missionnaire peut-il sans permission du
Sup6rieur g6n6ral se confesser validement a un pretre
Atranger i la Congr6gation ? Nous avons d6ji eu occasion dans un chapitre precedent et nous aurons occa-
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sion plus tard de dire que M. Fiat avait toujours kt6
pour la n6gative. Or, il y avait alors un certain nombre
de confreres qui 6taient pour I'affirmative et, parmi
ces confreres, on comptait le professeur de morale et
aussi un ou plusieurs assistants de la Congr6gation. Il
y cut done, au premier cas de conscience, une tres
forte opposition contre la these de l'assistant de la
Maison-Mere.
M. Fiat n'etait pas au bout de ses peines avec cette
fameuse question, et jusqu'i la decision du SaintSiege du II d6cembre 1903, qui tranchera la question
dans un sens tout . fait oppose au sien, il luttera, il
bataillera avec la t6nacit6 et le saint ent&tement qui
le' caractbrisaient quand il 6tait persuade qu'il etait
dans la v6rite.
Pour le moment, M. Fiat n'est pas d6sarconn6. Nous
avons de lui une lettre LM. Bore qui montre bien son
temp6rament et sa volont6. La lettre n'est pas dat6e,
mais le contexte montre qu'elle est de cette 6poque.
Une main 6trangere a ajout6 plus tard: 1877. Cas de
conscience. Confession des ndlres. Mais la date 1877
doit 6tre erronee, car les cas de conscience n'ont certainement repris qu'en f6vrier 1878. Quoi qu'il en soit,
voici la lettre in extenso, tout entiere de la main de
M. Fiat :
, Monsieur le Supbrieur et tres Honor6 PNre,
- La divergence d'opinions qui s'est manifestee tout
dernierement dans la Maison-Mere, au sujet de la
confession des n6tres a un confesseur externe, me
suggere les r6flexions suivantes que je me permets de
soumettre a votre appreciation et, si vous le trouvez
bon, a celle de votre conseil.
a I° N'est-il pas de l'intr&et de l'autorit6 supreme
dans la Compagnie qu'il y ait de la suite dans les

-- 698decisions de ses reprisentants? Les supirieurs succombent et se succedent, mais les rtgles de conduite,
les maximes d'administration doivent rester les m6mes.
Si on attaque sons un superieur ce qu'un autre a
enseigne, si on donne des d6cisions contraires aux
siennes, i moins qu'il ne fit evident qu'il s'6tait
tromp6, on discr6dite 1'autorith elle-meme.
u 2° M. Etienne faisait enseigner au s6minaire
interne que les confessions des n6tres faites a un
pretre externe, sans permission du sup6rieur, sont
invalides; j'ai r6pondu moi-meme par ses ordres dans le
meme sens a plusieurs confreres. S'il est permis d'enseigner maintenant le contraire, ou bien, si, pendant que
le directeur du s6minaire continue son enseignement,
le professeur de morale insinue l'opinion oppos6e, ou
si, parmi les membres de 1'administration qui peuvent
6tre consult6s lý-dessus, l'un repondait dans un sens,
I'autre dans un antre, ne serait-ce pas aller contre les
principes d'une bonne administration?
3
3° I1 semble done qu'il y aurait lieu de s'entendre sur cette question, afin que les directeurs et
professeurs enseignassent la mieme doctrine et que
tous ceux de la maison qui peuvent 6tre -interrog6s
sur ce point fissent une reponse identique.
(( 4 Quand, par ordre du tris honor6 Pere Etienne,
M. Chinchon et moi avons enseigne que les confessions des n6tres sont nulles, nous I'avons fait sur de
tres solides fondements. Je suis tout dispos6e rendre
raison de ma croyance sur ce point et 4 exposer les
motifs qui m'ont fait adherer tres volontiers au disir
de M. Etienne.
a 50 Je me contente de dire ici que l'autorit6 de
M. Jolly sur cette matiere semble dominer toutes les
autres. C'est M. Jolly qui obtint en 1655 le bref qui
approuve nos voeux et nous declare exempts de la juri-
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diction des ievques. M. Jolly avait 6tudid ea droit
canon et occup6 une charge an tribunal de la Daterie.
Mieux que personne, par cons6quent, il 6tait a mmne
d'apprkcier la port6e du Bref et I'tendue de notre
exemption. Or, M. Jolly, dans une lettre dat&e du
,6 juillet 1683, r6pond a diverses repon-es relatives
aux confesseurs des n6tres et, entre autres, a celle ci :
La confession des notres faite A un externe sans permission est-elle valide ? (M. Jolly) s'exprime ainsi : ( 11
- n'y a pas de doute que cette confession ne soit invaa lide, parce que le confesseur externe n'a pas de juric diction sur le penitent, notre Congregation 6tant
« exempte de la juridiction des Ordinaires, exceptA
tc pourles Missions et les autres fouctions exterieures.,
(Extrait d'un manuscrit picieux i 'usage du supitieur
de Naples.)
u 6* Avec cette autoritA si grave de M. Jolly et lesdiverses pieces renfermees dans les Acta ou dans les
circulaires, ne peut-on pas r6pondre simplement,
quand on consulte sur cette question, que M. Jolly,
tres competent sur ce point, regarde ces confessions.
comme nulles, qu'on a du reste entre les mains toutes
les pieces n6cessaires pour constater la sfirete de sa
doctrine ?.
Ici s'arr&te la lettre 6crite par M. Fiat. Elle n'est
pas signee; aussi, pourrait-on se demander si elle
n'est pas un simple brouillon. C'est possible, mais
nous n'avons trouve aucune lettre de M. Fiat 6crite i
cette 6poque sur ce sujet. II n'est pas impossible que
ce soit la lettre d6finitive de M. Fiat et qu'elle n'ait
pas 6t6 sigrine par distraction, comme cela arrive a.
tout le monde.
Quoi qu'il en soit, il faut admirer la conduite de la.
Providence sur son fiddle serviteur M. Fiat. Celui-ci
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allait etre bient6t leeve au pinacle de la Congregation, soit comme vicaire g6neral, soit comme Sup6rieur
genbral. 11 est dans les voies de la Providence d'humilier avant d'exalter. Feu M. Verdier a rappele 6loquemment cette conduite de la Providence lorsque,
dans sa circulaire

du 3o octobre

1919, apres son

election comme Sup&rieur gendral, il s'appliquait a
lui-meme les paroles du cantique d'Anne:
L'Eternel fait mourir et ii fait vivre,
I1 conduit au sejour des morts et ii en retire,
L'Eternel appauvrit et it enrichit,
11 abaisse et il el1ve,
De la poussiere il retire le pauvre,
Du fumier it releve l'indigent
Pour les faire asseoir avec les grands
Et il leur donne en partage un trBne de gloire,
Car a l'ternel sont les colonnes de la terre
Et c'est sur elles qu'il a posd le monde.

tdouard ROBERT.

EUROPE
FRANCE

PARIS
LES CONGRES JEANNE-D'ARC
Le Congr's de 1934 : les Pauvres
Les Congres Jeanne-d'Arc, qui se tiennent chaque
annee a Paris, doivent leur origine lointaine au premier Congres international du feminisme chretien,
tenu A Paris pendant l'Exposition universelle de
190o.
Leur fondatrice, Mile Maugeret, avait 6et frapple
du fait qu'en France les revendications feminines,
meme les plus justifides, n'6taient guere soutenues
que par des femmes appartenant A des partis hostiles
A I'iglise et A l'ordre social. Pour reagir, elle avait
fond6 d&s 1896 une revue : le Feminisme chritien. Le
Congres de Igoo lui montra la possibilit6 d'l6argir
son champ d'action, et elle se donna pour tAche de
< baptiser , le feminisme.
En 1904, sous la pr6sidence de Mgr P6chenard,
alors recteur de l'Institut catholique de Paris, dans
la grande salle de cet Institut, Mile Maugeret r6unit
sous le signe de Jeanne d'Arc ses amies de la premiere
heure : elle leur proposait d'etudier toutes les questions qui les interessaient en qualit6 de catholiques,

-

700 -

i

allait etre bient6t 6lev6 au pinacle de la
.. i*tioh•soit com mij ..

I
~/////1

r

CO RIECI

rl

n

p

BEING
IS
DOCUMENT
PREVIOUS
THE
INSURE LEGIBILITY
TO
RE-FILMED

-.

d'6tudier toutes les quesheure elle leur proposait
de catholiques,
qualitJ
tions qui les int ressaient en

-

0oo -

allait etre bient6t 6lev4 au pinacle de la Congregation, soit comme vicaire general, soit comme Superieur
g6niral. 11 est dans les voies de la Providence d'humilier avant d'exalter. Feu M. Verdier a rappelI eloquemment cette conduite de la Providence lorsque,
dans sa circulaire du 30 octobre 1919, apres son

election comme Superieur g6neral, il s'appliquait a
lui-m&me les paroles du cantique d'Anne:
L'Eternel fait mourir et il fait vivre,

II conduit au sijour des morts et il en retire,
L'Iternel appauvrit et il enrichit,
II abaisse et il ilve,
De la poussiýre il retire le pauvre,
Du fumier ii releve 1'indigent
Pour les faire asseoir avec les grands
Et il leur donne en partage un tr6ne de gloire,
Car h l'Eternel sont les colonnes de la terre
Et c'est sur elles qu'il a posJ le monde.

P-douard ROBERT.

EUROPE
FRANCE

PARIS
LES CONGRES JEANNE-D'ARC
Le Congris de 1934 : les Pauvres
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doivent leur origine lointaine au preinternational du feminisme chretien,
pendant l'Exposition universelle de
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Leur fondatrice, Mile Maugeret, avait etC frapp6e
du fait qu'en France les revendications feminines,
mame les plus justifines, n'6taient guere soutenues
que par des femmes appartenant A des partis hostiles
a l'glise et a l'ordre social. Pour reagir, elle avait
fond6 des 189 6 une revue : le Feminisme ckrftien. Le
Congres de igoo lui montra la possibilit6 d'6largir
son champ d'action, et elle se donna pour tAche de
a baptiser , le feminisme.
En 1904, sous la pr6sidence de Mgr P6chenard,
alors recteur de l'Institut catholique de Paris, dans
la grande salle de cet Institut, Mile Maugeret r6unit
sous le signe de Jeanne d'Arc ses amies de la premiere
heure : elle leur proposait d'itudier toutes les questions qui les int6ressaient en qualite de catholiques,
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de Franqaises, de meres de famille et aussi de femmes
appartenant a une 1lite sociale et intellectuelle d6sireuse de se perfectionner toujours pour servir plus
utilement.
Au Congrbs de 19o5, la F6deration Jeanne-d'Arc
6tait fondbe. Quelques jours plus tard, une lettre de
Rome lui apportait la benediction du Saint-Pere Pie X.
Elle comptait, a ses debuts, vingt-six oeuvres feder6es
et plus de six cents membres individuels. Depuis lors,
la Fed6ration a tenu ses congres chaque annee, sauf
en 1918; de nombreux pr6lats, entre autres les cardinaux Amette, Lucon et Dubois, les ont pr6sides.
Mile Maugeret etait 1'animatrice de ces reunions;
pendant le dernier Congres qu'elle organisa, quelques
semaines avant sa mort, en 1928, elle chercha, en une
sorte d'examen de conscience, a en degager 1'esprit :
a N6s d'une volont6 d'union de tous, combin6e
avec I'independance individuelle, les Congres de
Jeanne-d'Arc ont df leur vitalit6 a cette consigne;
elle en assurera la longevit6. Chez nous, point d'enr6lement, point d'inscription, point de souscription.
Vient ici qui veut, en se conformant au programme:
parler en chretien, 6couter en chr6tien. n
Depuis la mort de Mile Maugeret, un Comit6 s'est
organis6 pour continuer son apostolat, en organisant,
chaque annie, deux journ6es d'6tudes. Cette ann6e,
le theme du Congrbs 6tait: les Pauvres. Le nom de
saint Vincent devait donc etre a 1'honneur, ainsi que
ses charitables institutions concourant toutes au soulagement de la d&tresse physique et morale. Les lecteurs des Annales ne liront pas sans inter&t les rapports
de la premiere journee, mercredi 13 juin, pr'sidee par
S. E. Mgr Baudrillart, de 1'Acad6mie frangaise, recteur de l'Institut catholique de Paris.
Apres le ( Salut n adress6 au Pr6sident par Mme de
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Freminville, la parole fut donn6e a Mile Christiane B&ringer, dont le rapport fut particulibrement goiit :
i. - Saint Vincent de Paul iniliateurd'wuvres sociales
Saint Vincent de Paul est une de nos gloires nationales. La ficondit6 de sa vie nous off re dans I'histoire
de France une page qui tient a la fois du merveilleux
et du sublime. Ce n'est ni l'6clat de la majest6 royale,
ni les victoires du conquerant, ni les decouvertes du
savant qui immortalisent sa m6moire, c'est l'aur6ole
de la charite. De cette charit6 imperissable dont saint
Paul d6peignait l'excellence aux Corinthiens, et qui,
alors que Ia gloire s'6vanouira, que la science n'aura
plus de mysteres, que la foi et l'esperance auront
leur r6compense mais aussi leur terme, est la vertu
<qui reste aux Olus, meme au ciel.
Et c'est sans doute pour cela que, r6sistant a l'ingratitude humaine, avec le recul des ann6es, la grande
figure de saint Vincent de Paul se d6gage de plus en
plus lumineuse, salube par l'glise, les philanthropes,
les sociologues, et meme les m6decins, comme le grand
saint du grand siecle, le bienfaiteur de l'humanite.
Comment expliquer cette survie nationale, et m&me
internationale de l'esprit, des m6thodes, et 1'expansion des ceuvres de celui qu'on appelait tout simplement, de son temps: a Monsieur Vincent ) ?
C'est que, sans 6clat et sans phrases, cet homme au
cceur compatissant a trouv6, A la lumiere de sa foi et
dans son bon sens pratique, des remedes qui ont eu
une efficacit6 merveilleuse pour soulager les pauvres
de son temps et sans doute de tous les temps.
Le premier, en effet, il eut I'idie giniale que le
soulagement efficace du pauvre ne pouvait etre realisk
que par le contact direct, par la visite a domicile.
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LIexpirience de trois siecles, faite par les grandes
arm&es de la Charite organisees par lui sur ce principe, a consacr6 la m6thode, et c'est A elle qu'on
attribue a juste titre toute la f&condite de ce qu'on
appelle aujourd'hui : Service social. Car, si le mot
est nouveau, si l'esprit laique a voulu d6guiser successivement, et pour les besoins de la cause, la charite
chr6tienne en fraternilt, solidaritd,assistance sociale, il
n'en reste pas moins vrai qu'on retrouve en germe et
dija en action dans les ceuvres fond6es par Vincent
de Paul au dix-septieme siicle et confiees aux Filles
de la Charit6, tous les rouages de nos oeuvres sociales
modernes.

II n'est pas sans inter&t de constater que, si la charite chretienne accueillait le malade a l'H6tel-Dieu,
le pelerin et le pauvre A l'h6tellerie du monastere,
meme unie a la charit6 publique, elle se trouvait
impuissante i soulager les miseres qu'engendrent des
fl6aux tels que la guerre, la peste, la famine, etc.
Comment cet homme, qui n'avait aucune ressource,
qui dira plus tard maintes fois que tout cela s'est fait
4ccomme de rien, sans qu'il y ait pens4 n, r6ussit-il a

doter la France d'un admirable r6seau d'ceuvres
sociales dont le d6veloppement actuel est comme le
magnifique et normal 6panouissement ?
C'est que, trois siecles avant I'appel du Pontife
supreme, il avait pens6 & capter, pour le soulagement
spirituel et corporel du pauvre peuple de ia ville et
des champs, cet immense reservoir de forces spirituelles et de ressources mat6rielles que forment
toutes les classes de la socift6 chr6tienne, r6alisant une manoeuvre admirable qu'on appelle aujourd'hui I'Action Catholique.
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Les premieres auxiliaires de saint Vincent de
Paul furent les Dames de la Charitb, dont le rapport
suivant vous entretiendra en d6tail. Sur le module de
la Confrerie de Chitillon-lks-Dombes, elles s'6taient
groupies dans un grand nombre de villes et de villages, et dans toutes les paroisses de Paris, visitant
les pauvres et les malades du quartier, mais, hilas! ne
pouvant assurer un service r6gulier, fatigant, dangereux parfois, comme l'6tait, par exemple, le soin des
pestifer6s. Bient6t, notre saint comprit que la r6organisation de la charit6 en France, I'assistance des
pauvres a domicile, la reforme profonde des hbpitaux,
I'instruction de la jeunesse pauvre et le salut des
enfants abandonnis ne peuvent dependre de bonnes
volont6s occasionnelles : leur perennit6 a travers le
temps et 1'espace d6pend d'une l6ite stable et perp&tuelle, vivant dans le monde , comme n'en 6tant pas ),
unissant la vie de Marthe A celle de Marie. Ici, tout
est a crier. La Fille de la Charit6 ne peut se modeler
sur des institutions antirieures: le type n'existe pas.
c Vous n'etes pas des religieuses, disait saint Vincent
aux premieres filles de village qu'il avait groupees
pour venir au secours des Dames, car qui dit religieuses dit enferm6es, et les Filles de la Charitl
doivent allerpartout. ,j

Partout, en effet, on les voit, du temps meme de
leurs saints fondateurs, car un nouveau type de vie
religieuse vient de surgir dans l'Iglise, brisant les
traditions siculaires: la formule lib6ratrice est trouvie qui mettra au service du Christ, dans ses membres souffrants: les pauvres, des milliers d'ames gne6reuses qui, sans lui, n'auraient pu le servir que derriere les grilles d'un monastere; leur champ d'action
leur est assign6 par leur fondateur en des termes
admirables: Les
o Filles de la Charite n'auront ordi-

-

706-

nairement pour cellule qu'une chambre de louage,
pour cloitre les rues de la ville oa les salles des h6pitaux, pour cl6ture l'obbissance, pour grille la crainte
de Dieu, pour voile la sainte modestie. ,
Depuis 1625, c'est une sorte de torrent de devouement qui, par les Filles de la Charit6, gagne la France,
puis submerge peu & peu le monde entier, relevant,
fecondant, r6chauffant I'humanit6 sur ses rives miraculeuses. Au carrefour de toutes leurs 6preuves, les
pauvres oat trouvi, depuis trois cents ans, des cornettes.
blanches: elles sont actuellement quarante mille;
meres volontaires des petits orphelins, visiteuses bin&voles des foyers tuberculeux, infirmieres inlassables
des debris d'h6pitaux, conseilleres vivifiantes des
jeunes et vieilles ames a la derive, penchbes sur toui
les vices et toutes les plaies, sans que leur pureti resplendissante en perde son 6clat.
Si la Fille de la Chariti est sortie du coeur de saint
Vincent de Paul, c'est a sa collaboratrice, Louise de
Marillac, que revient l'honneur de l'avoir formie a.
sa belle mission pros des d6shiritis de la vie. Tiree
enfin de 1'ombre et recemment canonis~e par Pie XI,
cette noble figure nous apparait aujourd'hui comme
Ia premiere monitrice de cette pieuse 6cole d'infirmieres que fut le berceau des Filles de la Charit6. Car,
a d6faut de fiches et d'enquetes plus ou moins fastidieuses, elle a vraiment formi pour le service des
pauvres les premieres infirmieres professionnelles.
Aussi n'est-il pas surprenant qu'un journal parisien,
il y a quelques semaines, l'ait presentee a ses lecteurs.
en ces termes: t Voila uOe Franqaise qui n'attendit
ni Karl Marx ni LUnine pour penser aux prol6taires!
Si elle n'a pu tarir la source de la souffrance, s'il reste
encore aujourd'hui des larmes a secher, des plaies a
panser, c'est que la souffrance physique aussi bien que

-- 707 morale est la rancon du p6ch6. Depuis la chute de
nos premiers parents, le monde est en etat de peche,
et ce serait une illusion de croire que 1'assistance et
m&me la prevoyance sociale la mieux organisee puissent supprimer la pauvret6. La parole infaillible du
Christ est lU pour nous maintenir dans la realitL :
, II y aura toujours des pauvres parmi vous..
Est-ce a dire que le chrhtien doit s'endormir dans
un vague fatalisme et ne pas chercher a venir au
secours de ses freres frappes par l'6preuve? Bien au
contraire, Jesus-Christ nous en fait un commandement expres, qu'il appelle unique, qu'il identifte A
1'amour meme que nous devons avoir pour Dieu. Et
c'est ce que saint Vincent de Paul a introduit dans le
nouveau code de vie religieuse qu'tl tragait a ses
illes: t Pour le service des pauvres, vous devez savoir
tout quitter, meme vos exercices de piit6, car alors
c'est quitter Dieu pour Dieu. i
Form6es a l'ecole de deux saints qui joignaient a
un profond amour de Dieu et des ames un sns tris
clair des r6alitis, nous allons voir
I'oeuvre dans tons
les domaines, au service de l'enfance abandonnee, des
malades et des pauvres, cette modeste armee de travailleuses sociales. Avec leur concours, saint Vincent
realisera des fondations hardies, neuves, mais tellement enracinees dans l'esprit surnaturel qu'elles semblent participer a la stabilit6 m8me de l'Iglise.
**

La protection de l'enfance a suscite depuis quelques
ann6es une emulation bien ~1gitime de Ia part de
toutes les ceuvres; cependant, a &tudierleur but, leurs
moyens d'action, on est quelque peu surpris d'une certaine jactance qui laisserait a penser que jusqu'ici
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personne n'y avait songi. Elles eussent peut-ktre 6t6
surprises d'entendre le professeur Devraigne, a l'inauguration d'un cours de puericulture an Mus6e social,
declarer: 4 L'inventeur de la pu6riculture, mais c'est
saint Vincent de Paul! » Oui, notre saint a fait plus
que de a ramasser » les enfants trouv6s dans les rues,
il a suscit6 en leur faveur un mouvement d'opinion
publique, obtenu des largesses royales la construction d'un vaste h6pital pour les abriter, les soigner et
leur apprendre un m6tier. Il en a sauv6 des milliers
en leur donnant comme meres ct premieres infirmieres
les Filles de la Charit6. En effet, j'ai parcouru avec un
attendrissement mele d'admiration un extrait d'un
m6moire que M. Lallemand adressait en i885 al'Acad6mie des Sciences morales et politiques, intitule:
M Un chapitre de l'histoire des Enfants trouv6s,. On
y trouve mille curieux d6tails, entre autres la facon
consciencieuse, technique, dirai-je, qui pr6sidait au
choix des nourrices a qui on 6tait oblig6 de confier.
faute de.place, les petits innocents d6poses a la Maison de la Couche. On se croirait en presence du reglement d'une grande Maternit6 parisienne ou du savant
contr6le des Assurances sociales. Vous allez en juger
par vous-memes:
c I1 A 6t6 arrest6 qu'il ne sera donn6 aucun enfant
aux nourrices qu'elles n'aient 6te visit6es par le chi.
rurgien a ce commis;
(C 2' Et comme il arrive que les meneurs en amenent
plusieurs a la fois, la Sceur aura grande attention de
faire visiter ces nourrices pour voir si elles ont du
lait, pour quoi on ne saurait avoir trop de circonspection;
3° Nonobstant la representation des certificats
3
des nourrices, leur lait sera visit6 et examin6 le jour
ou le lendemain de leur arriv6e; et incontinent apres

-

709 -

cet examen, les nourrices admises d6poseront leurs
certificats au bureau ou ils seront enliass6s et mis
dans des cases distingu6es par les meneurs pour servir a l'enregistrement du bureau. Et pour pr6venir
toute m6prise de la part de celles qui auront 6t6 refusees, la Sceur qui les aura examin&es mettra son ( visa )
au dos des certificats des nourrices approuv6es. n
N'est-ce pas la en action toute la savante technique
de nos soi-disant modernes consultations de nourrissons, le certificat d'allaitement, le visa de la Sceur, le
easier pour mettre les fiches, etc. ?
Les enfants trouv6s places a la campagne n'etaient
pas laiss6s sans surveillance m6dicale. Plus de deux
cents ans avant que la loi Roussel vit le jour, les
Filles de la Charit6 attachees a la Maison de la Couche
partaient r6gulierement en tournees de visites. Le rapport du 3o juillet 167o, quelques ann6es seulement
apres la mort de saint Vincent, nous les montre chevauchant ; travers les campagnes pour une tournee
d'inspection qui dura trois mois. Quinze proces-verbaux de villes et de villages de Normandie nous font
connaitre leur mission officielle, comme ( d6l6guees
par le Bureau de l'H6pital General, avec les ordres,
pouvoirs et pr6cautions n6cessaires. Elles doivent se
faire presenter lesdits enfants par ceux qui en sont
charges, pour connaitre s'ils sont en bon 6tat, si les
nourrices ont suffisamment de lait, si elles ont grand
soin desdits enfants et les tiennent proprement; se
faire assister des chirurgiens et sages-femmes, si elles
jugent a propos, pour examiner lesdites nourrices et
enfants; retirer ceux desdits enfants qu'elles croiront devoir etre changes et les mettre dans les mains
de meilleures nourrices, requbrant en cas de r6sistance les juges et officiers de police pour faire rendre
justice s'il est besoin. *

On comprend, en lisant ces details si suggestifs,
I'exclamation du professeur Lerehloullet, un desmaitres
de la psychiatrie francaise : , N'est-ce pas 1a le portrait d'une infirmiire-visiteuse? , Disons plus, car elle
a recu des pouvoirs plus tecndus, n'est-ce pas le prototype de l'inspectrice de placement familial surveillI
et de la future infiramire rurale ?

Mais c'est surtout au service des pauvresque nous
trou~bns en germe cette infirmire polyvaleate pr6coaisie de nos jours. Car la Maison de Chariti du temps
de saint Vincent avait deja te caractere d'un petit
Centre d'actian sociole. Ce n'etait pas un h6pital, un
refuge, un monastere, c'ktait la maison du pauvre. Dans
ses difficultes, ses besoins, il pouvait accourir a toute
heure. C'est 1, dans ce dispensaire en miniature, que
le pauvre peuple de Paris et des campagnes venait
chercher onguents et remedes; lIk qu'on organisait,
pendant le sibge de Paris, des soupes populaires pour
les affamis; Ii que seront criees des 6coles gratuites
pour les petites filles; l~ qu'on fera le cat6chisme aux
pauvres gens, a entre leurs heures de travail >, et qu'oa
recueiltera les r6fugi6s des provinces envahies.
C'est de l1 surtout que partiront chaque jour, (<uu
grand cabas au bras ), les sceurs qui iront au secours
de ceux qui n'ont pu venir jusqu'& elles.
Aussi, apres la pIriode rcvolutionnaire, alors queles
ordres religieux n'avaient pas encore obtenu la permissioa de se reconstituer, Botfaparte comprit que les
pouvoirs publics ne pouvaient se passer de leur conr
cours. Le 29 germinal an IX (18oi), ii signa un dbcret
qui montre l'6tendue de leurn obligations, le degr~ de
leur formation technique a cette ipoquet decret qui
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est aussi un bel 6loge rendui
sionnelle.

leur capacit6 profes-

cc ART. 4. Les Comitis de bienfaisance sont
second6s dans 1'exercice de leurs fonctions par des
Filles de la Charit6, dont le nombre est fix6 par le
ministre de 'Int6rieur.
« ART. 5. - Les Filles de la Charit6 sont sp6cialement chargees, sous l'inspection de Comites, de fassistance et du soulagement des pauvres malades de
chaque arrondissement, de 1'assistance des enfants en
bas age, et de la distribution des linges, habits,
meubles, et autres choses qui, par 'usage et la bienseance, ne peuvent etre dirigges que par elles.
( ART. 6. - Ii y a dans chaque arrondissement une
marmite des pauvres et un d6p6t de m6dicaments. La
direction en est confiee aux Filles de la Charit&. ,

L'Office de Protection maternelle et infantilen'a rien
trouve de neuf en divisant Paris en secteurs, pourvus
d'assistantes sociales et d'infirmieres visiteuses de
l'enfance : les Soeurs en oat cumuli officiellement les
fonctions jusqu'en x88i, dans dix-huit sur vingt des
bureaux de bienfaisance de la ville de Paris.
Chassies par la laicisation de 1'Assistance publique,
les cornettes blanches voulurent conserver dans toutes
les villes et villages, avec le seul appui de la Providence, le poste d'honneur que leur avaient confi6 leurs
saints Fondateurs.
Aujourd'hui encore, elles groupent dans leurs maisons de charit6 paroissiales toute» les oeuvres d'assistance modtrne oi le pauvre, depuis sa naissance jusqu'i sa mort, trouve asile et protection : consultations
de nourrissons, creches, dispeasaires, jardins d'enfants, 6coles gratuites, patronages, ateliers professionnels, cours syndicaux, repas pour les midinettes,
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orphelinats avec enseignement m&nager et (complement indispensable pour les ceuvres de jeunesse)
colonies de vacances.
Sur ce modele, elles ont encore, a Paris seulement,
soixante-dix maisons de secours et quarante-deux dans
cette banlieue rouge, refuge de toutes les races, oh ii
faut reapprendre d'abord le vrai sens des mots de
famille, patrie, morale, religion.
Quel est, en definitive, le service medico-social
international qui peut rivaliser avec celui des Filles
de la Charit6, qui compte aujourd'hui dans le monde
3 657 maisons, desservies par une armbe de volontaires prktes a tous les sacrifices, voire, quand il le
faut, au sacrifice de leur vie, car, pour elles, le
service social est avant tout le service du Cthist?
Oui, les yeux fixes sur le divin Modile, Vincent de
Paul a toujours cherch i
sauver les ames ern soulageant les corps; c'est ainsi qu'en mourant, apris trente
ann6es d'efforts, il laissait un organisme de secours
et de defense contre la misire dont l'envergure
n'6chappe a personne de nos jours. C'est avec admiration qu'a 1'aide de documents historiques, nous
avons voulu vous montrer aujourd'hui que, sous
apparence d'oeuvres nouvelles cr6ees pour des besoins
nouveaux, I'assistance moderne change parfois seulement les 6tiquettes pour rajeunir les facades d'institutions charitables, dont les bases furent pos6es il y a
trois siccles par la perspicacit6 du ( bon Monsieur
Vincent ».

Sous leur appellation vieillotte et si expressive, les
< grandes Mis6ricordes et les maisons de charitt 6
n'ont-elles pas toujours 6et un groupement d'oeuvres
pour le pauvre peuple, done sociales? L'ouvroir
Sainte-Philomene n'est-il pas une petite 6cole professionnelle de jeunes filles, et I'orphelinat Saint-
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Casimir, ou de Menilmontant, un veritable ( abri pour
l'enfance en danger moral n ?
La Fille de la Charit6 n'a-t-elle pas devanc6 pres
des soldats de Louis XIV et suscit6 la vocation de
c Dame de la Croix-Rouge n? Et les Sceurs appeles
au secours des choleriques et des pestif&res de Paris
et de la Champagne n'ont-elles pas inaugur6 et plusieurs m~me sacrifi6 leur vie au " Service de l'hygiene
sociale ,,
2. -

Les Dames de la Chariti

L'TEuvre des Dames de la Charit6, dont le but est
la visite a domicile des pauvres et des malades, est
bien connue, puisqu'elle existe a l'heure actuelle dans
presque toutes les patoisses de Paris et de la banlieue,
et dans la plupart des villes de France; on ignore
pourtant tres souvent que ces Associations paroissiales ne sont pas autonomes ni isol6es, mais forment
un vaste r6seau de charit6 a travers le monde entier,
reli6es entre elles par le reglement qui leur fut donn6
par saint Vincent de Paul, leur incomparable fondateur.
C'est en 1617, peu de temps apres qu'il eut 6t6

nomm6 cur6 de Chitillon-les-Dombes en Bresse que
la Providence lui inspira cette fondation, la premiere
en date de celles auxquelles son nom restera toujours
attach6. Lui-meme a raconte, en deux conf6rences
aux Filles de la Charit6, comment, un dimanche, avant
la grand'messe, on le pria de recommander une pauvre
famille & la ginbrosit6 de ses paroissiens et ce qui
s'ensuivit. Laissons-lu-la parole; rien ne peut 6galer
la saveur de son r6cit :
( Ettant aupres de Lyon, en une petite ville oi la
z. Rapport lu par la baronne de FrIville, secretaire ginerale de
l'ceuvre.

-714Providence m'avait appel6 pour are curi, undimanche,
comme je m'habillais pour dire la sainte Messe, on
vino me dire qu'en une maiaona cart6e des autres, a
tan qart de lieue de lI, tout le monde 6tait malade
sans qu'il restit une seule personne pour assister les
antres et toutes dans une necessit& qui ne se pouvait
dire. Cela me toucha sensiblement Ie cceur. Je ne

manquai pas de les recommander au. prone avec affection, et Dieu, touchant le cceur de ceux qui m'6cottaient, fit qu'ils se trouverent tous 6mus de compassion pour ces pauvres afflig6s. L'apres-dinbe, il se fit
une assembl6e chez une bonne demoiselle de la ville
pour voir quel secours on pourrait leur donner, et
chacun se trouva dispose a les aller voir et consoler
de ses paroles et aider de son pouvoir. Aprs les
vepres, je pris un honnete homme, bourgeois de la
ville, et nous nous mimes de compagnie en chemin d'y
aller. Nous rencontrames sur le chemin des femmes
qui nous devancaient et, un pen plus avant, d'autres
qui revenaient. Et comme cetait en 6t6 et durant les
chaleurs, ces bonnes dames s'asseyaient le long des
chemins pour se reposer et se rafraichir; enfin, mes
filles, ity en avait tant que vous eussiez dit des processions. ) Ce petit r6cit nous laisse supposer que le bon
cure eut la veritable 6loquence du coeur et qu'il toneha
bien ses auditrices pour qu'elles s'en fussent'ainsi en
foule visiter cette famille en d&tresse. Mais saint Vincent ne s'en tint pas 1A. Avec son clair bon sens et son
genie de l'organisation, ii se dit : Voilta une grandecharit6, certes, mais elle n'est pas bien rigle; ces
pauvres malades auront trop de provisions a Ia fois,
dont une partie sera gitLe et perdue, et aprbs its
retomberont en Itur premiire necessitc. Ne pounraiton point reunir des bonnes dames et les exhorter a se
donner A Dieu pour servir les pauvres? )
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De la pensCe il passa A 1'excution. Son biographe
Abelly noas apprend qu' ( il conf&ra avec q qelques
femmes des plus ziltes et des mieux accommodies de
la paroisse des moyeas de mettre quelque ordre dacs
l'assistance qa'on readait A ces pauvres raalades ct
aux astres qui, a i'avenir, se trouveraient dans tne
semblable nicessit6, en telle sorte qiu'ls puissent &tre
secourns pendant tout ie temps de leur maladie. Les
ayant done dispos6es a cette charitable entreprise et
itant convenn avec elles dela manibre qu'il y faudrait
agir, il dressa un projet de quelques reglements
qnu'etles essayeratent d'observer pour es faire ensuite
arreter et 6tabhr par I'autoriti des sup&rieurs et il
coavia ces vertueuseg femmes . se donner a Dieu pour
1'assistance spirituelle et corporelle des pauvres maJades. Et ayant fait choix entre elies de quelques ofi*cibres, elles s'assembiaient devant lui et rapportaieat
tout ce qui s'6tait passe. *
C'est Ie z3 aoitt 1617 qa'eut lieu cette r6union,
comme il ressort d'un document dbcouvert en 1839
dans les arcbives de la mairie de ChAtil.lon et qui est
de I'Acriture m~me de saint Vincent. Les dames pt~sentes dicidvrent de fonder une Confrdrie 4 pour
.assister les pauvres malades de la pr6sente ville de
Chitillon, chacune A lear tour, ayant d'un common
accord r4solu entre elles qn'une d'icelles prendra le
soin, wa jour entier seulement, de tous ceux qu'elles
auront avis6s par ensemble avoir besoin de lear aide.
En quoi elles se proposent deux ins, A savoit : d'aider le corps et l'ime, le corps en le nonurrssant, et en
le faisant m6diciner, et 'ime en disposant a bien moarir ceux qui tendront A la mort, et a bien vivre ceux
qui guiriront. Et pource que, la MIre de Dieu ktant
invoqute et prise posr patronme aux choses d'importance, il ne se peut que tout n'ailie L bien et ne
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redonde a la gloire du bon J6sus son Fils, lesdites
dames la prennent pour patronne et protectrice de
l'CEuvre et la supplient d'en prendre un soin special. »
Suivent les signatures. Ces noms m6ritent d'etre retenus. Is sont ceux des premieres Dames de la Charite: Florence Gomard, femme du chAtelain; Mile de
la Chassaigne; Philiberte des Hugonieres; Mile de
Brie; Benoite, fille du sieur Ennemond Prost; Denise
Beynier, femme du sieur Claude Bouchour; une des
filles de la Dame Ferra et la Dame Colette.
Quelques mois plus tard, saint Vincent de Paul
dressait le reglement qui devait etre soumis a l'approbation de Mgr l'archeveque de Lyon. II d6clarait que
1'Association s'appellerait la Confrbrie de la Charite
et les personnes dont elle serait principalement compos6e, servantes des pauvres ou de la Charite. Elle
aurait pour patron Notre-Seigneur Jesus et pour fin
I'accomplissement du tres ardent desir qu'il a que les
chr6tiens pratiquent entre eux les oeuvres de charit6
et de mis6ricorde, d6sir qu'II fait paraitre en ces
siennes paroles: ( Soyez mis6ricordieux comme mon
Pere est misericordieux n, et ces autres: a Venez, les
bien-aimes de mon Pere, possedez le royaume qui
vous a td6 pr6par- des le commencement du monde,
pource que j'ai eu faim et vous m'avez donn6 a manger; j'ai 6et malade et vous m'avez visit6; car ce que
vous avez fait aux moindres de ceux-ci, vous mel'avez
fait h moi-mame. ,
C'est le 8 d6cembre 1617 que 1'6rection solennelle
de la Confrdrie eut lieu dans la chapelle de I'H6pital, en la f&te de 1'Immacul6e-Conception de la
Vierge Mere de Dieu. Le cure, M. Vincent, apres
avoir expliqu6 en chaire le but de 1'Association, pria
les personnes qui d6siraient en faire partie de se
presenter. On proceda ensuite i l'election des charges

-- 717 dcvant trois pretres et un notaire royal. La Confr6rie
ou Association etait l6gitimement constitute. C'itait
la premiere, qui fut suivie bient6t de celle de Joigny,
puis de Montmirail. En 1620, M. Vincent fonda celle
de Folleville; en 1621, celle de Macon. Le mouvement s'etendit et gagna la capitale.
Mais ces Charit6s, 6tablies dans l'enthousiasme,
perdaient parfois de leur ferveur apres le d6part du
saint; aussi, fut-il tres heureux, quelques ann6es plus
tard, de recourir au zele admirable de Louise de Marillac pour les visiter et leur infuser une nouvelle
ardeur. II lui mit en mains un reglement des Charit6s
ainsi qu'un m6moire sur la'maniere de les 6tablir, de
les visiter, de les organiser. Le jour du d6part, apres
avoir communi6 & la messe du saint, elle allait recevoir sa benedicfion et ses conseils, puis prenait le
coche, charg6e de linges et de remides, accompagn6e
d'une servante et souvent de pieuses dames, ses
6mules en charit. Toutes les d6penses 6taient B son
compte personnel; elle les limitait, il est vrai, au
strict necessaire. Tout 6tait simple durant le trajet; il
lui ecit semble indecent, voyageant pour les pauvres,
de ne pas voyager pauvrement. Une fois arriv6e, elle
assemble les membres de la Confr6rie, leur donne ses
instructions, stimule leur zele, cherche de nouveaux
adherents, c anime ce qui est refroidi, releve ce qui
est tomb6, perfectionne ce qui est etabli. Elle va visiter les pauvres, distribue des aum6nes, soigne les
malades. Elle r6unit lesjeunes filles pour leur apprendre les v6rites de la fei et ce qui en d6coule. On a
retrouv6 un petit catechisme 6crit de sa main; le style
en est simple et clair, lexactitude theologique parfaite. Munie de ce petit cat6chisme et du memoire de
saint Vincent, Louise de Marillac parcourut plusieurs
fois les dioceses de Paris, Beauvais, Senlis, Soissons,
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Meaux, Chalons, Chartres, malgre sa faible sante.
D'ordinaire, elle passait l'hiver i Paris aupres des
pauvres de son quartier. La premiere localiti qui la
vit a l'oeuvre fut Montmirail. Saint Vincent s'y trouvait. C'est de 11 qu'il lui icrivit avant le d6part, le
6 mai 1629: , Je vous envoie les lettres et le m6moire
qu'il vous faut pour votre voyage. Allez donc, Mademoiselle, allez au nom de Notre-Seigneur. Je prie sa
divine bonte qu'elle vous accompagne, qu'elle soit
votre soulas en votre chemin, votre ombre a l'ardeur
du soleil, votre couvert a la pluie et au froid, votre
lit mollet en votre lassitude, votre force en votre travail, et qu'enfin il vous ramene en parfaite sant6 et
pleine de bonnes oeuvres. Vous communierez le jour
de votre depart pour honorer la charite de Notre-Seigneur et les voyages qu'il a faits pour cette meme fin,
et par la meme charite, les peines, les contradictions,
les lassitudes et les travaux qu'il y a soufferts, et afin
qu'il lui plaise benir votre voyage, vous donner son
esprit et la grace d'agir en ce meme esprit et de supporter vos peines en la maniere qu'il a support6 les
siennes. , Ces visites aux Charites furent fructueuses
et, dans 1'intervalle, Louise de Marillac aidait aussi a
la fondation des Charites de Paris. En 1631, six paroisses avaient leur Charite et bient6t il n'y cut presque
plus une seule paroisse de la ville et des faubourgs
qui n'eit son association particulirre.
Mais, a mesure que les Confr6ries se multipliaient,
les difficultes croissaient, les Dames qui en assumaient
la charge, ayant d'autres devoirs de par leur situation
de famille, ne pouvaient suffire A tout; souvent elles
6taient infdrieures a leur tAche et se faisaient remplacer aupres de leurs pauvres par des servantes qui
les rudoyaient. Louise de Marillac s'en affligeait.
Saint Vincent entrevit la veritable solution. II pensa
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qu'en mettant a la disposition des Dames des servantes benvoles, attirees par l'amour des pauvres et le
d6sir de se donner a eux, toute difficult6 serait aplanie. Dieu lui mit entre les mains les instruments dont
il avait besoin : ce furent les premieres Filles de la
Charite; form6es a l'ecole de Louise de Marillac et
de saint Vincent, elles n'ont cess6 de se d6vouer aux
pauvres et les Dames de la Charit6 ont toujours continue la collaboration 6bauch6e au dix septieme
sitcle.
Desormais, Louise de Marillac fut toute d6di6e a la
formation de ses filles, mais elle ne n6gligea pas pour
autant les a Charites i et resta toujours leur animatrice. La Confrbrie fond6e a l'H6tel-Dieu pour la
visite des malades pauvres le fut grace aux instances
d'une des plus ferventes Dames de la Charite, la prsidente Goussault; toute la Cour connut bient6t la
Charite de 1'H6tel-Dieu; une sainte 6mulation s'empara des dames de qualit6 et on en vit bient6t un
grand nombre s'inscrire parmi les servantes des
malades. La aussi, les Filles de la Charite vinrent collaborer avec les Dames et Louise de Marillac allait
elle-m&me pr&ter main-forte a ses filles avec un tel
zle que saint Vincent s'en effrayait pour sa sant6.
LesDames de la Charit6 furent aussi toutes d6vouies
a l'CEuvre des Enfants Trouv6s et , un moment oij,
faute de ressources, elle menaqait de pericliter, ce
furent les Dames qui, remu6es jusqu'au fond du coeur
par les accents de saint Vincent, d6ciderent de continuer coite que coite Aia
soutenir. Elles obtinrent de
4
la reine le chteau. de Bicetre pour y loger les
enfants.
Saint Vincent reunissait tris souvent les Dames de
la CharitA et leur communiquait, par ses discours
emus, cet amour du pauvre dont son propre coeur ktait
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rempli. II n'oubliait rien de ce qui pouvait les attacher a leur belle vocation. ( II y a huit cents ans environ, leur disait-il, que les femmes n'ont pas d'emploi
public dans l'Iglise; il y en avait auparavant qu'on
appelait diaconesses, qui avaient charge de faire
ranger les femmes dans les eglises et de les instruire
des cer6monies en usage. Mais, vers le temps de Charlemagne, par une conduite secrete de la Providence,
cet usage cessa et votre sexe fut privi de tout emploi,
sans que depuis il y en ait en aucun; et voila que cette

meme Providence s'adresse aujourd'hui k quelquesunes d'entre vous pour suppleer a ce qui manquait
aux pauvres malades. ) Et ailleurs : < La Providence s'est adress6e a quelques, dames de Paris pour

assister deux provinces d6solees. Cela ne vous semblet-il pas singulier et nouveau? Cela 6tait reserv6 a
vous, Mesdames. ))
Les Dames de la Charit6 6taient done des privil&gibes,. dont Dieu bnissait et etendait les ceuvres au
dela de toute esp6rance. Dieu les entourait n&me
d'une sp6ciale protection. Saint Vincent en donnait
pour preuve l'immunit6 dont elles semblaient jouir a
1'6gard des maladies contagieuses et des accidents.
Un fait providentiel vint fortifiersa conviction.Apris
avoir reju le billet qui les convoquait pour une r6union
dans une salle de la Maison-Mere des Sceurs, les Dames
furent avisees que, pour une cause imprevue, la rkunion n'aurait pas lieu. Or, a l'heure meme oh aurait
df se tenir l'assembl6e, une poutre craqua et le plafond
s'croula.

Les traits de ce genre, racont6s par saint Vincent,
attachaient plus ktroitement les Dames 1 la Compagnie. 11 estimait avec raison que si l'esprit de pitt6
venait a diminuer en elles, les liens se relAcheraient.
Aussi, leur demandait-il, pour chaque jour del'annee,
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une demi-heure d'oraison mentale, l'assistance a la
sainte messe, la lecture d'un chapitre de quelque livre
de spiritualit6 et l'examen gen6ral du soir.
Les Confreries de la Charit 6itaient fortement 6tablies a la mort de saint Vincent; il leur avait infus6
son esprit et donn6 un reglement a la fois precis et
tres large, qui pouvait s'adapter aux lieux et aux circonstances. La maladie le retenait d6jA dans sa
chambre quand, en 166o, il mit la derniere main a ce
rbglement, pr6cieusement recueilli par les Dames de
la Charite autorisees a pen6trer pour la premiere fois
a Saint-Lazare aupres de lui, qui ne pouvait plus descendre au parloir.
Dans la suite, les Dbmes de la Charit6 continuent a
se d6velopper sous la direction des Sup6rieurs gen6raux de la Mission. La France voit peu a peu se lever
sur tout son territoire ces visiteuses charitables qui
d6couvrent les miseres des pauvres et vont porter leur
remede; bient6t elles d6bordent les frontieres; et les
pays d'Europe et d'outre-mer apprennent a connaitre
les Dames de la Charit6 et les Filles de saint Vincent,
qui toujours unissent leurs divouements.
Le reglement initial fut remis en vigueur, en 1840,
par M. Etienne, successeur de saint Vincent, au

moment oui un renouveau de zlee vint renouer la tradition brutalement interrompue par la Rivolution franqaise, et de nombreuses indulgences furent accord6es
A l'CEuvre des Dames de la Charit6 par les Souverains
Pontifes. Ces faveurs spirituelles s'6tendent a toutes
les Associations qui existent ou qui pourront ktre etablies sur tous les points du monde, pourvu qu'elles
soient affili6es au centre canonique de l'ceuvre, chez
les Pr&tres de la Mission . Paris.
Plus de 3 ooo Confrrries de la Charite sont en rapports reguliers avec ce centre, envoyant chaque annee
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le compte rendu de leur activitL. L'Italie vient en
tete au point de vue du nombre des Dames, qui sont
52 ooo. La progression n'est nulle part plus sensible
qu'en Pologne oh, a'annee en annie, depuis la guerre,
les Associations se multiplient et comptent deja plus
de 40000 associ6es. II faut passer au Mexique pour
trouver une arm6e charitable presque aussi nombreuse;
malgr6 les pers6cutions cruelles dont ce pays est victime, le d6vouement des Dames n'en est que plus
grand et souvent c'est A elles qu'incombe la charge de
soutenir la foi de ceux qui sont priv6s de tout secours
religieux. Ce fut tres souvent a I'une d'elles qu'6tait
confi6e la sainte R6serve et les fiddles venaient secr6tement recevoir de ses mains le Pain eucharistique.
Le Br6sil possede des Associations nombreuses etflorissantes, ainsi que les autres pays d'Am6rique. A NewYork, le chiffre des visiteuses a doubl6 en deux ans
et leur zAle rev6t les formes les plus modernes et les
mieux a ppropriCes a la situationactuelle. Citons encore
en Europe la Hongrie, qui, malgre la crise terrible
qui frappe toutes les classes, fait preuve d'une grande
vitalit6; la Belgique, 1'Angleterre, la Suisse, la Turquie, la Grece, le Portugal, l'igypte, la Syrie, la Colonie du Cap posshdent des Associations moins nombreuses, mais 6galement actives.
Nous pouvons done compter plus de 200000 Dames
de la Chariti enr61les, de par le monde, dans la
milice de saint Vincent, en nous basant sur les dernitres statistiques. Que dire de la g6enrosit6 de ces
Associations? Plus de 30 miliions ont kt6 depenses, a
notre connaissance, en 1933, et les visiteuses y ajoutent
bien des dons en nature qu'il est impossible de denombrer. Les fourneaux populaires sont, en maints
endroits, entierement assures par les Dames de la
Charite, qui en sont a la fois les pourvoyeuses et les
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distributrices. Les m6dicaments sont fournis aux
malades, les secours de loyers sont payis par la Caisse
des Associations, ainsi que les annees d'apprentissage,
les pensions des enfants, les sejours en colonies de
vacances... et plus d'un don secret n'est inscrit sur
aucun livre et n'est connu que de Dieu.
Tons ces secours ne sont rien en comparaison du
d6vouement des visiteuses qui se donnent elles-memes
et ne reculent devant aucune d6marche ni devant
aucune initiative pour ameliorer la triste condition des
families qu'elles secourent; aussi, leur influence croissante s'exerce-t-elle avec efficacit6 pour ramener vers
Dieu bien des a.mes decouragees et aigries. Citons en
passant quelques traits de d6vouement venus a notre
connaissance et qui se rpeitent bien souvent : a Paris,
une Dame de la Charite, ayant elle-meme cinq enfants,
a recueilli, pendant plusieurs semaines, 1'enfant de la
famille qu'elle visitait, parce que la mere 6tait gravement malade. Une autre a pousse la charit6 jusqu'i
allaiter elle-meme un'pauvre petit bbbi qui 6tait en
danger; elle y allait meme au milieu de la nuit, vers
trois heures du matin; l'enfant a 6t- sauv6. Tout
r6cemment, une Dame de la Charite a visite et pans6
tons lesjours, malgrA ses r6pugnances, un pauvre canc6reux et lui tenait compagnie de longues heures, le
reconfortant et I'aidant dans son agonie. En Italic, I
Turin, une Dame de la CharitA s'est prethe la transfusion de son sang pour le r6tablissemnent d'une
pauvre mere de famille 6puisie,que les piqfres n'arrivaient pas a remonter. Ea Sardaigne, dans de panvres
villages deshbritis, ce sont les Dames de la Chaxiti
qui veillent les malades toute la nuic et ensevelissent
les morts.
Jamais elles ne menagent. leur peine; penatries de
l'esprit de foi de leur saint fondateur, elles dcouvrent
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sous les haillons du pauvre le Christ souffrant qui a
voulu s'identifier a lui, et le servent avec respect et
veneration.
II est tres consolant de constater que la France n'a
pas failli a cette mission charitable et que le pays oi
a &td 6tablie la premiere Confrerie de la Charit6 reste
celui oih 'oeuvre recueille le plus de fruits spirituels
et enregistre le plus de visites a domicile. Nous relevons, en effet, pour 1933, le chiffre considerable de
700 00ooo visites faites au coirs de 1'annee; aussi 400oo0
baptemes; plus d'un millier de retours a Dieu et
5 ooo morts chretiennes ont 6te obtenus par l'inlassable
bont6 des visiteuses.
Les Associations des Dames de la Charit6 sont 6tablies sur 65 paroisses de Paris et sur 42 paroisses de
la banlieue. Elles comprennent 3oo0
associ6es et ont
pu distribuer en 1933 la somme de I 38oooo francs.
On peut dire que l'CEuvre Claboree par le g6nie
charitable de saint Vincent reste tres actuelle et
qu'elle a pu s'adapter aux formes les plus modernes
de 1'assistance, sans jamais perdre de vue le bien des
ames.
Un Congres international organis6e Paris en 1930,
au moment du Centenaire de la M6daille Miraculeuse,
a group6 les Dames de la Charit6 venues en grand
nombre de diff6rents pays apporter leur hommage a
la Vierge Immaculee, patronne de leur association.
Cette prise de contact n'est pas rest6e sans lendemain;
apres s'6tre rencontr6s et appr6ci6s, les membres de la
grande famille de saint Vincept ont tenu, tout d'abord,
a demeurer en rapports plus etroits avec le centre de
Paris et aussi a multiplier les 6changes de vues entre
les pays diff6rents, par la creation d'un bulletin trimestriel, qui est devenu un lien effectif entre toutes les
Associations r6pandues a travers le monde. Des con-
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gres nationaux ont succid6 au Congres international,
pour mettre au point l'organisation de l'CEuvre, en
s'inspirant des necessit6s actuelles et en profitant des
methodes nouvelles d'assistance. Une collaboration
judicieuse avec les ceuvres similaires et le recours aux
sont partout en voie de r6alisaorganisations de l'tat
tion. Enfin, un prochain Congres international est a
1'6tude, qui marquera certainement encore une 6tape
dans la voie du progris et qui se tiendra a Budapest
en 1935.
Tout r6cemment, le Ii mars 1934, les Dames de la
Charit6 de tous les pays se sont retrouv6es i Rome
sous les voites majestueuses de Saint-Pierre, pour
entendre proclamer la saintet6 de Louise de Marillac,
la premiere Dame d& la Charit6 plac6e sur les autels,
et elles ont recueilli des lbvres du Saint- Pre les plus
pr6cieux encouragements lors d'une audience solennelle qui groupait avec les Dames de la Charit6 les
membres de la jeuneAssociation cLouise de Marillac n,
l'espoir de demain. ,
SII semble que la Providence, qui benit l'extension
croissante de notre CEuvre, ait voulu susciter une
ardeur nouvelle en nos ames, en offrant a notre v6n6ration cette Dame de la Charit6 form6e par saint
Vincent lui-meme et qui r6alisa si pleinement son
ideal.
Puisse-t-elle nous aider a servir avec plus de ferveur, a son exemple, ces corps d6sh6rit6s et souffrants,
v6ritables images de Notre-Seigneur crucifie... les
Pauvres !
*
(A suivre.)
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LES ELECTIONS DU 21 MAI 1934 A LA MAISON-MiERE.

DE LA RUE DU BAC
Simplement, humblement, i Ja manitre des vraies
flles de saint Vincent de Paul, la T. H. M. Lebrun,
Sauprieure; la bonne soeur Froidefond, assistante, et
la respectable sceur Bincaz, kconome, deposent letr
offce entre les mains de N. T. H. Pier; elles sent
remplac6es respectivement par seeur Chaplain, directrice du seminaire de Naples; soeur Decq, soeur servante a Notre-Dame de Clignancourt, Paris, et sceur
Dinnequin, sceor servante l1'h6pital de Saint-Germainen-Laye.
La nouvel-e Mere est Versaillaise par sa naissanceet Napolitaine par la plus granAe partie de sa vie
religieuse. A Naples, elle a rempli successivement
les emplois de secr6taire, de directrice (1912-rgrg),
et de visitatrice (919-1934). Elle venait de reprendre
1'emploi de directrice depais quatre mois, quand Ia
divine Providence l'6loigna de 'ses petits bonnets
pour lui confier une famiHle autrement considhrable.
La Mere Lebran lui leguera son esprit : un esprit
fait de sagesse et de bonte, de douceur et de fermete,
de qualitis naturelles et surnaturelles heureusement
harmonisbee.
LE BAP'FEME DE M. MOTT
Le dernier num6ro des Ainnles a emis, au sujet doa
baptmre de notre regrett6 confrere, une hypotlbse
qui a sembl6 Atrange a plus d'un.!Comment! le pieux,
le mystique M. Mott serait rest6 dix ans sous la domination du p6ch6 originel! Eh bien! oui, le fait n'est
pas douteux; 1'acte de bapteme, retrouv6 tout r6cemment, en fait foi; le voici :
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« L'an 1855, Ie 3o avril, a ft6 baptis6, en '1,glisede
Saint-Jean-Baptiste de Bastia, par nous car6 sous-

signC, Ienfant gdouard-Adolphe-Marie-Louis, n& i
Paris, le hait juin 1845, fils de M. Mott AdolpheAntoine et de dame Marie-Louise Andrieu, conjointe,
natifs de Carcassonne, dipartement de 1'Aude, le
phre 6tant professeur du lyc6e imperial de cette m&nme
ville.

« Parrains: M. Totti, bijoutier, et Madame son
epouse, n6e Ruelle, fille de M. le recteur de 1'Acad6mie de la Corse.
S[Signi] :

LUSIxcHI,

care.

1845-1855, c'est biqn une difference de dix ans.
CALAIS
UNE BELLE MISSION

Pr6paration... d'artillerie, serions-nous tente
d'ajouter, car une mission, ce n'est pas seulement,
dans une paroisse, comme on le dit souvent, une s6rie
d'exercices, de grandes manoeuvres. Ce n'est pas la
guerre pour rire, avec balles i a blanc ,.
C'est la lutte v6ritable, contre les pr6jug6s mondains, contre les habitudes de la vie relichbe et commode, contre le diable en un mot.
Et comme jadis les attaques etaient prepar6es par
de copieux arrosages, ainsi la lutte contre l'ennemi de
nos Ames r6clamait, elle aussi, tout un travail pr6alable.
t
I1 ne fit pas d6fart. Des mais et des mois i 1'avance,
on en parlait dans la paroisse.
Le rosaire, r&citU chaque jour a I'aatel de la Vierge,
avait depuis loagtemps la missioa conmme objecti
principal.
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Aux communions mensuelles d'hommes, la phalange
d'elite de la grande armbe catholique recevait comme
mot d'ordre : la priere pour le succhs de la mission.
Pour elle aussi, enfants des catechismes, des 6coles
libres, des patronages, et surtout de la croisade
eucharistique, multipliaient les efforts et les sacrifices.
Premiere semaine
Laetare, rejouissons-nous; c'est justement par ces
mots que debute la messe du dimanche I mars 1934,
jour d'ouverture de l'offensive missionnaire. Oui,
r6jouissons-nous; allons joyeusement au combat.
Comment n'augurerait-on pas favorablement de son
issue, a constater l'abord sympafhique et I'allant tout
apostolique de ceux qui seront nos capitaines ?
Aux messes du matin, les Rev6rends Peres lancent
un vibrant coup de clairon, ils disent ce qu'est la
mission, ce qu'elle doit etre & Saint-Pierre.
L'apres-midi, a sept heures, c&r6monie d'ouverture.
M. le Doyen souhaite la bienvenue aux predicateurs,
leur confie sa paroisse et les benit...
Et tout de suite le Reverend Pere, devant l'auditoire
attentif qui remplissait notre vaste eglise, developpe
ce th6me : < Les divines Semailles. ) Ne sont-ils pas
eux-memes les envoy6s du Christ, ces semeurs divins,
venant, au nom du Sauveur, jeter la parole de vie et
arracher les semences de mort ?
La nouvelle Croisade des Enfants
Henri Bordeaux aurait pu trouver ici le titre de
son livre si captivant, & voir garcons et filles si nombreux aux instructions de midi. Et, en fait, les missionnaires les chargent d'&tre leurs porte-parole
auprbs des papas et mamans.
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Les grandes v6rites leur sont rappelees sons forme
vivante. par demandes et r6ponses ponctuues et sonores : ( Oui, mon Pere! ) Attrayante aussi, car il y a
toujours une histoire a la clef.
Et toutes ies tetes se redressent, les yeux brillent,
les souffles semblent s'arreter, pour ne rien perdre
des p6ripities savamment dos6es qui toujours aboutissent i un heureux d6nouement qui n'est pas sans
contenir une leqon.
Tous se souviendront du chien de 5 metres, du menteur ridicule et vantard, de la petite souris blanche
qui enseigne A un valeureux marin la reconnaissance
filiale, de la r6volte des doigts de la main, oublieux
du r6le que chacun remplit bien, k condition de rester a la place voulue par le bon Dieu, avec esprit
d'humilit6 et de charit6.
Pr6pares de la sorte, ils 6taient environ six cents,
les jeunes amis du Seigneur, a faire leurs Piques a
leurs jours respectifs, le jeudi pour les ecoles libres, le
dimanche pour les ecoles officielles.
Et voici, en gracieux bataillons, les demoiselles.
C'est leur tour, en.cette semaine qui doit se cl6turer
par leur communion pascale.
Disons tout de suite, pour n'avoir pas que des
compliments a leur faire, qu'elles sont plut6t difficiles a enr6gimenter, car, si elles sont quatre cents a
communier en groupe, elles eussent du atre beaucoup
plus nombreuses. II est vrai qu'elles ont r6par6 depuis,
par de multiples d6marches isol6es vers la sainte
Table.
Aux instructions du matin, un petit groupe de ferventes vinrent retremper, ainsi qu'aux r6unions sp&ciales du jeudi et du vendredi, leur d6sir d'une pi6t6
v6ritable, simple et ardente, recueillie et largement
dilat6e par l'esprit de charitf, pi6et qui doit se d6ve-
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lopper dans Je cadre voulu par Dieu, selon la vocation
de chacune, car toutes ont la leur, plus ou mains brillante, mais conduisant, par le m&me chemin de
l'obiissance, au m6me but : le Ciet.
Aux r6unions du soir, enfants et demoiselles se
serrent pour faire place a toute la foule, qui se tasse
comme elle peut, sur les chaises dedoubles, sur des
bancs amen6s en hate, voire amme aux places d'ordinaire r6serv6es au clerg6. Et encore, tous n'ont pas
cette beatitude de pouvoir s'asseoir. Dbs le premier
soir,l'6glise est oomble, et il en sera ainsi toss les jours,
sauf le samedi, reserve aux confessions.
Le lundi : devant la grande croix lwmineuse et
fleurie qui pose en traits de fez I'angoissante alternative d'6ternit

: a Ciel, Enfer u, les R6v6rends

Peres, en conf6rence dialogaue, traitent de l'Ame,
qui fait la digniti de l'homme, de l'ame immortelle,
necessaire pour satisfaire cc besoin de bonheur, et de
bonheur infini que l'homrne porte en lai.
Le mardi : puisque nous avons une ame, la grande
affaire, avant toutes les affaires qui trop souvent acca-

parent I'attention des humains, c'est de sauver cette
ame.
Et pour illustrer cetenseignement, voicique s'avance,
en un gracieux cortege, celle qui s'immortalisa par
son Histoire d'une dim, toute dktach6e de la terre et
toute unie d'amour a son Dieu : sainte Thtrýse de
Lisieux.

Noas la voyons, toute petite, serrant sur son cceur
une poup6e, puis id6alement belle avec son abondante
chevelure blonde, en communiante, et enfin ea religieuse. Le cortege est passe que i'on regarde encore,
et lU-bas, de son ostensoir d'o ii b6nait, 1• Christ
envoie, par sa petite Th6erse, les graces qui, ea plaie
de roses, f6oonderoat la mission.
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Le mercredi :. le predicateur rappelle que le catho-lique integral met d'accord tous ses actes avec ses

croyances et fait converger tous ses efforts vers cette
croix lumineuse qui fait sortir de I'wmbre les mAindres.
d6tails de l'Adifice, comme elle rehausse d'une valeur
d'kternitA nos plus petites actions.
Le jeudi : nous m6ditons sur toute la misere du
pich6, qui separe 1'Ame de la grace, de son compagnon le corps, du nombre des fideles et surtout de
Dieu; le souverain bien.

Le vendredi: reponse AP'iterpeliateur, qui reprend
une objection souvent, ressassie, chere surtout Aceox
qu'incommode la nacessitC d'une loarde confession :
( Pourquoi le pr&tre intermediaire entre l'ame et
Dieu? ,
La glose ou causerie plus familiLre, avant le sermon, deride I'assistance et comporte toujours aassi
une legon : qu'il s"agisse de la m6nagere, qui fait une
pri6•e bien discrete bout en passant son caf&, ou dwt
pedant, qui fnit par s'apercevoir a ses d4pens que le
gland et a eitrFouille sent bien A lear place 11 oiu les
a mis le Cr6ateur.
Le dimanche, en rangs presses, c'est l'assaut de la
Table eucharistique; et le soir, vision tochante, aprisle rappel aux parents de leurs devoirs enrers learseafants, et sp4cia-lment celu'i de l'education chr&tienne, e'est la fite, des enfants, qoi affreat des roses
A leur Mire, des eieux, anx accents d'un cantique touchant qui retentit encore dasn les mimoi-res. Puis, use
charmante petite flle se fait l'interprite de tout cepetit peuple pour remercier les chers parents, ea6us
aux larmes, qui 6ovtent attentifs. Un pr&ioce petit
missionnaire monte alors en chaire et, d'one voix bien
tirmbbe, remercie M. ieDoyen et.le clerg6 paroissial.
Et des marehes, de 4'autel, avant )a b4n6dietion do
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Saint Sacrement, pretres et missionnaires, 6tendant la
main sur les enfants, leurs directeurs et directrices
d'ecoles et de patronage, sollicitent pour eux, de toute
leur ame, les faveurs celestes.
Deuxieme semaine

A vous, Mesdames,
N'etait la crainte de blesser quelque susceptibilitt,
continuant la corn paraison commencie, L'Jcko de SaintPierre eft porte comme titre pour cette deuxitme
semaine ( La guerre des femmes ). Ce qui n'efit pas
6t6 autrement offensant, si l'on songe A la splendide
6pop6e de Louise de Bettignies et de ses compagnes,
narr6e par Antoine Redier.
Et ces dames, toujours au premier rang pour les
ceuvres de d6vouement et d'apostolat, n'avaient-elles
pas ; donner leur effort dans la lutte pour la rechristianisation de leur paroisse? Effort d'ailleurs n6cessaire, d'abord pour leur propre perfectionnement, si
j'en crois certaines allusions malignes...; mais n'anticipons pas.
Elles vinrent nombreuses, aux meditations du matin
et aux instructions de trois heures, le jeudi et le vendredi, s'difier sur les recits 6vangiliques, tels que la
conversation de Jesus avec la Samaritaine : "(Si scires:
si tu savais le don de Dieu... ); et s'entendre rappeler
leurs devoirs d'6pouses aimantes et de meres sacrifibes et vigilantes.
Elles allkrent m6me, malgre leur vif d6sir de ne
rien perdre de la mission, jusqu'i laisser la soiree
du mardi aux seuls messieurs, les choyes, les git6s
des R6verends Phres, qui entendirent une conference
dialoguee pittoresque, mais combien profonde et fer-
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tile en emotions vraies et en resolutions vitales, sur
( Les hommes et la pratique religieuse ».
Le lundi soir 19 mars, la grande fete de saint Joseph
avait &tA, pour les missionnaires, l'occasion de cdl6brer dans 1'humble charpentier de Nazareth le module
des travailleurs chrltiens, et de chanter en meme
temps la noblesse du travail, accept6 comme fonction
voulue par Dieu et aussi comme reparation pour le
pech6.
Et tout autour de l'6glise se d6roule la longue et
vivante th6orie d'enfants qui representent tous les
genres de professions ou de vocations, depuis 1'6colier etudiant jusqu'au missionnaire qui met au service
de son zele les progres de l'aviation, en passant par
les tullistes, patissiers, bouchers, marins, facteurs,
charcutiers, femmes de menage et fermieres, etc., sans
oublier la Courguinoise, firrement camp6e dans ses
beaux atours.
Le mercredi: Fete de la M6daille Miraculeuse.
Aprbs une conference sur la beaut6 et les joies
d'une conscience chr6tienne, reflet de la divine splendeur, I'apparition de la Vierge a I'humble Fille de la
Charit6 Catherine Labour6 est heureusement reconstitube. Un ange blondinet conduit la moniale a la Reine
des cieux, et celle-ci, v6tue d'un riche manteau, les
mains etendues comme un geste de perpetuelle b6nediction, s'avance, escortee par tout un essaim de
jeunes filles portant le costume immacul6 et la ceinture bleue des Enfants de Marie.
Et il sedegage de cette procession une telle intensit6
de pieux recueillement que les fidles en sont encore
tout impressionn6s quand ils s'eli retournent chez eux,
emportant pr6cieusement la m6daille benite qui leur
restera en souvenir de ce jour du Ciel.
Le jeudi, comparant la portee des gestes humains
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aux ricochets multiples et aux cercles toujours plus
vastes que produit i la surface des eaux le jet d'une
simple pierre, le predicateur montre que, n jusque dans
I'eterniti,

nos actes nous suivent ).D'oiu la nkcessite

de n'accomplir que des ceovres de lumi-re, minimes
peut-&tre, si on les prend isolment, mais qui, par lear
reunion, illuminent et rechauffent les ames h6sitantes,
et rijouisseat les ciex.
Et, vivant symbole, voici que, de la vouite du chceur
jusqu'au pave du sanctuaire, s'irradie F'toile gigantesque reprisentaot Marie, Stella Maris, vers qui
s'el6vent, au rythme des Ave, les mille flammes vacillantes des cierges binits; minutes iaoubliables, ona
tous les anciens pelerins de Lourdes se croient transport6s au bord du Gave an soir des processions
enthousiastes.

Le vendredi, le R. P. Bizart, dans un de ses sermons les plus godtes, traita avec eloquence et clazte
(( le Mariage et la Doctrine catholique n. Citant tout
sp6cialement Ia dernnire encyclique de Pie XL, Casti
Connubii, se rapportant a ce sujet br6lant, il zbfuta les
erreurs meurtrieres qui p6netrent jusque dans )es
milieux catholiques et rappela que, s'il est 6tabli,
dans sa puret6 et son uniti, pour le bonheur des.
deux 6poux, le mariage les. fait participer a la fonction criatrice de Dieut; ce qui les 61~ve et les ennoblit, mais leur confure antant de devoirs que de joies.
La glose de cette semaine fat particuliirement
piquante. Mais ces dames, parait-il, acceptent les.
coups d'Apingle, qui sont encore une faon de s'interesser Alears personnes. A vrai dire, sont-elles seules
a trouver signification maligne au rouge qui colore le
nez de la voisine, sans souci du violet dont le leur est
marbr ? Ces messieurs quelquefois... mais chut ! Au
moins toutes sourient a la mesaventure de. la jeone
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.mancipbe qui, voulant trouver en son futur a quelque
chose de bien pour l'ceil r, s'en vint, trois mois aprls
le mariage,faire admirer par son impitoyable pere un
<iil superbement poch6. Et c'est encore une lecon de
charit6, applicable a tous comme a tootes, qui se
d6gage de 1'histoire de cette p6nitente a qui son confesseur avait command6, pour expier ses fautes de
medisance et lui montrer la difficult6 de reparation,
de plumer une oie vivante, d'en semer les plumes aux
carrefours et de passer ensuite pour les ramasser et
les remettre en place !
Honneur aux Dames!
Le dimanche des Rameaux les vit s'avancer en
rangs presses... peut-etre un pen trop, bien qu'un
ordre relatif fit observe, ce qui est d6ja une victoire
peu ordinaire, vers la table de Communion, pour y
recevoir en souvenir une belle image de saint Joseph,
mais surtout pour s'y unir au Christ, vie de I'ime.
Et n'6tait-ce pas encore A leur gloire que, I'apresmidi, pour preparer au cortege des Saintes de France,
le P. Milleville c6elbrait les graces et ia force d'une
sainte Blandine, l'influence conqu6rante d'une Clotilde
et d'une Jeanne d'Arc, la puissance d'intercession
d'une Genevieve et d'une Germaine Cousin, I'intensit6
d'amour d'une Marguerite-Marie et d'une Th6rese de
1'Enfant-J6sus?
Troisibme semaine

A vrai dire, cette semaine est sp6cialement consacrie
aux hommes. Mais ces messieurs sent bons princes;
ils admettent que les dames viennent profiter des meditations qu'on leur suggere les lundi, mardi et mercredi saints, au matin.
Its ne se rkservent que le lundi soir. Cependant que
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les menageres, sur la recommandation expresse du
Revirend Pere, leur preparent pour le retour un
grog chaud, ils 6coutent avec un interat croissant un
vif dialogue sur 1'Eglise et son oeuvre au tribunal du
peuple, action bienfaisante s'il en fut, au triple
point de vue scolaire, charitable et social..
Le mardi, grande fete du pardon. Un immense calvaire est dress6 dans le choeur. Devant lui, cent cinquante fillettes, en robe blanche et 6charpe noire,forment une impressionnante croix mouvante; et tout A
l'heure, pendant que leurs voix candides troueront le
myst6rieux silence qui galvanise la foule angoiss6e,
pendant que se succideront en modulations intensement pieuses les ( Pardon, pardon, n'es-tu pas le
Dieu bon ? , leurs petits bras s'61iveront et s'abaisseront lentement, en gestes suppliants.
Pouvait-on trouver plus 6loquente pr6dication pour
inviter les plus endurcis a r6pondre A l'amour du Sauveur toujours a la poursuite des pauvres p6cheurs ?
Le mercredi, c'est encore le R. P. Bizart qui, de
magistrale facon, parlera de l'iglise et du Pape.
Comment, apres l'avoir entendu, ne pas se sentir plus
fier d'etre chr6tien et plus fidelement soumis au Pere
commun?
Dans le chceur, une couronne et un gigantesque
manteau royal s'illuminent A la gloire du ChristRoi.
Le Jeudi saint, le R. P. Triclot, dont on aime la
belle voix et la jeune mais d6ej forte l6oquence,
traite de facon toute thbologique l'habituel sermon
sur l'Eucharistie et le sacerdoce.
Les Enfants de la Croisade eucharistique remplissent le chceur, avec leurs insignes et leurs fanions.
Le Vendredi saint, c'est encore le P. Triclot qui
nous aidera A parcourir, A la suite de J6sus, le che-

-- 737 min de la Croix, en nous suggerant les accents d'une
sincere contrition.
Mais, le soir, il appartiendra au R. P. Milleville de
retracer les 6tapes principales de la Passion et les
motifs, toujours actuels, hilas! des soutfrances du
R6dempteur.
La glose, ayant pour but d'instruire autant que de
derider, avait, avec ses malicieuses histoires, place
meme en Semaine sainte. Les dames y prirent leur
revanche . entendre 6num6rer les peu glorieuses
louanges du a nouveau saint Barnab6... ,. Et l'ardeur
mitig6e du colerique, nouvellement converti, qui
s'ecriait: c T'as d'la chance que j'suis en 6tat de
grace; mais j'y serais point toudis n, ne donnait vraiment pas un 6chantillon tres flatteur de la persv&erante vertu masculine. A chacun son tour, Messieurs.
Et ces messieurs ont compris, et, patiemment, le
samedi, ils ont pris leur tour devant les six confessionnaux tres achaland6s. J'ignore d'ailleurs si le
dernier homme confess6 fut, selon la prediction, une
femme !
La R6surrection, c'est la victoire du Christ sur la
mort.
Faire ses Paques, n'est-ce pas aussi une victoire sur
la mort du p6ch6 ? Et les faire fibrement, tous ensemble,
c'est une victoire de plus sur le respect humain qui
retient tant de pauvres... humains... oh! combien !
Qu'elle fut 6clatante, cette victoire, au matin de
P.ques 1934, et consolante pour les coeurs apostoliques de nos chers missionnaires!
La grande nef archi-bond6e ne laissait entrevoir
aucun... chapeau, parmi la multitude des t&tes masculines, fierement dress6es et tendues vers l'autel illumine, d'o6 descendra tout A l'heure leur Maitre et
leur chef pour venir fortifier encore, en vue des luttes
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futures contre l'ennemi des imes, leurs valeureuses
poitrines, jadis rempart vivant contre l'envahisseur duL
territoire national.
Combien 6taient-ils? Sept a huit cents, prieceds.
de la fibre avant-garde des Scouts et des Jocistes, se
dirigeant en ordre parfait, par l'allee centrale, vers le
divin rendez-vous. Plus nombreux sans doute, en cette
immense paroisse, 6taient encore les abstentionnistes,
mais n'Atait-ce pas tout de m&me un splendide spectacle que tous ces hommes se donnant au Christ:
Parle, commande, regue, nous sommes tous H toi!
Jesus, 6tends ton rigne, de I'univers sois Roi!

Et leur exemple et lear apostolat porteront des.
fruits. Aux nombreux ( retours o facilement enregistres s'ajotAtent d6ji nombre de recrues nouvelles dansI'arm6e des f sanctifis ,,, qui a pour chef le Christ
ressuscitd.

Helas! il y a ceux qui s'en' retournent vers lenrs
foyers... on vers d'autres terrains de combat. Ces trois
semaines ont si vite passe! Et il faut dire adieu a ceux
qui se d6penserent an premier rang.
Le R. P. Sup6rieur monte d'abord en chaire.
Tres 6mu lui-m&me, il invite une derniere fois a

corbattre sons 1'6tendard de Jesus. Puis, avec une
exquise delicatesse qui n'omet personne, il remercie
tons ceux qui l'ont aide dans sa lourde tAche : tout
d'abord ses chers collaborateurs, au zele toujours
aimable et si universellement reconnu, comme l'avait
d6j4 soulign6 M. Picout, president de 'U. P., dans la
reception intime qui avait eu lieu 4 midi au Cercle de
la rue Thiers.
Le R. P. Bizart d6cerne un 6loge tout sp&cial aux
dirigeantes d'ceuvres f6minines qui, au pied lev6, avec
un d6vouement et un esprit d'initiative remarquables,
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ont su r6aliser avec promptitude et succes les diff6rents services qui leur 6taient demands, et cela, en
travaillant dans la coulisse, sans jamais imposer leur
presence.
II n'est pas jusqu'aux ben6voles rangeurs des
pauvres chaises bien bousculees qui n'aient recu leur
merci, sans oublier le sacristain, t6t leve, dernier
occupant de 1'6glise et souriant toujours, meme s'il est
secona.
Monsieur le Doyen se leve alors au banc d'oeuvres
,et, apres avoir report6 an Seigneur toute louange et
toute action de graces, ii remercie a son tour le setl
qui ait 6et oubli6, l'orateur lui-m6me.
I1 lui renouvelle, ainsi qu't ses chers confreres,
1'expression de sa reconnaissance personnelle, partage, du reste, par tous les paroissiens de SaintPierre, qui prieront pour ceux qui ont tant peinM au
service de leurs ames.
Avant la cliture, le R. P. Bizart fait descendre sur
les fidýles inclines la b6nediction papale.
Puisse-t-elle prolonger les heureux effets de cette
*excellente mission, benie djai par Monseigneur
l'tveque, qui, ne pouvant nous donner la joie et l'honneur de sa visite, avait daign6 nous envoyer une longue
lettre toute paternelle; ce dont la paroisse SaintPierre lui reste profond6ment reconnaissante.
Nous n'aurions garde d'oublier les chers malades et
infirmes, visit6s par les Reverends Pires et dent la
dolente priere, unie a celle des tout petits, a le plus
contribue sans doute au succes de la mission.
Et maintenant, a 1'oeuvre pour consolider et 6tendre
les positions acquises!
Louis RIVELON.
(L'Acho de Saint-Pierre,avril 1934.)
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AU PAYS NATAL DU T.

H. P. FIAT

Lettre de M. COLLARD, pretre de la Mission,
i M. COSTE, secritairegindral
MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRERE,

Comme vous l'a appris la carte que je vous ai
envoyee de Glenat, j'ai eu, ces jours-ci, la consolation
de visiter les lieux oh l'inoubliable P. Fiat passa
son enfance. Je sais que vous partagez le culte qu'ont
vou6e sa memoire ceux qui 1'ont bien connu et qui,
de son vivant, l'aimaient comme un pere et le vn&raient comme un saint. Vous connaissez assez mes
sentiments pour deviner la joie intime que j'ai eprouvee
en cet humble petit village d'Auvergne, berceau de
celui que, d'apres les usages, on devrait aujourd'hui
nommer Monsieur Fiat et que nos coeurs ne peuvent
renoncer a appeler toujours le bon Phre Fiat.
Quand ma soeur B6chevet m'annonca son projet de
me conduire a Glnat, elle comblait mes vceux, et ma
satisfaction fut encore accrue lorsque j'appris que
celui qui nous conduirait serait le propre neveu et
homonyme du v6n6rable d6funt, M. Antoine Fiat,
6tabli negociant en tissus A Aurillac. Quel guide mieux
indiqu6 et plus sympathique pouvions-nous avoir, en
ce v6ritable pelerinage, que ce monsieur, n6 dans la
meme maison que le P. Fiat et d6tenteur des traditions de famille?
C'est en 6coutant avec emotion ses 6difiants recits
que furent parcourus les quelque 3o kilometres qui
s6 parent Aurillac de G16nat. Le paysage m'apparaissait assez semblable, avec une note plus accentuee
de rustique, a celui du proche Quercy, pays natal du
bienheureux Perboyre. A vol d'oiseau, Ia distance
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qui s6pare le Puech du moulin de Savoie (ainsi
appelle-t-on le moulin des Fiat) n'est pas tris grande.
En chemin, premier arret au Rouget, oh les Soeurs
car, si j'6tais "i c6t6 du chauffeur, trois Filles de la
Charit6 se trouvaient a l'int6rieur de i'auto, oh les
Soeurs, donc, d6siraient visiter une niece de la Mere
Lamartinie. Deuxieme arret A La Segalassiere, et priere
en 1'6glise oi la Mere Lamartinie fut baptis6e et fit sa
premiere communion. De lI a Gl6nat, il n'y a qu'un

pas.
Nous voici bient6t sur la place du petit village,
devant la modeste 6glise surmontee d'une sorte de
mur formant campanile, et dans l'6paisseur duquel trois
ouvertures arquees montrent les trois cloches qui
sonn&rent les belles dates de 1'enfance de celui dont
le souvenir nous attire ici: son bapteme, sa premiere
communion et sa confirmation. Couronnant le tout, un
simple toit aigu recouvert de tuiles.
L'int6rieur est demeur6 identique a ce qu'il 6tait il
y a cent ans, sauf le sanctuaire, qui fut agrandi il y
a une trentaine d'annies; le P. Fiat contribua
d'ailleurs largement a cette restauration, ou, pour
mieux dire, a cette modification. Nous aurions voulu
retrouver la cuve antique au-dessus de laquelle notre
saint Superieur fut baptis6; mais, assez r6cemment, eile
a 6t, remplacee par une sorte d'edicule en bois, que,
sentimentalement peut-6tre, j'ai jug6 d'un gout douteux et d'un style bien 6trique. Cela n'enleva rien
d'ailleurs a la ferveur de notre priere, unie a celles
qui jaillirent de 1'ame du petit Antoine que nous avons
connue demeurne si ardente, si cristalline et rendant
des accents si jeunes dans un age tres avanci.
A gauche de la table de communion, une inscription
sur marbre blanc rappelle celui dont 1'ame s'entr'ouvrit ici au rayon de la grace.
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Au tres honsor6 (sic) Pere Fiat
Glaixe de cette paroisse
et
bienfaiteur de cette gglise
hommage reconnaissant
1915

Apris cette halte, trop courte i aotre gr6, mais il
fallait aller A la maison natale et songer qu'on m'attendait a Aurillac pour les confessions, nous parcoarumes les 8oo metres environ qui separent le village
de l'ancien moulin qui, jusqu'i ces derni~ies annkes,
appartenait i la famille Fiat. Noss quittons un chemin de campagne, mais asset convenable; pour entrer
dans une espece de sentier rocailleux et tortuesx
qui nous conduit en un ravin, ou dans un paysage
s6vere s'li6ve, dominant un ruisseau, uoe maison de
pierre. C'est li.
A coup sfr, ce n'est pas riche, ni en apparence, ni
ea rTaliti. Ce n'est pas bean, non plus. Aussi bien, les
Fiat n'itaient pas fortun6s et gagnaient p$niblement
(ear vie du rendement du moulin a farine, et pent-&tre
aussi du pressoir A pommes et i noix qui re trouvait
dans une sorte d'appentis, derriere l'austbre maison.
L'ext6rieur n'offre rien d't61gant - construction carrte
de pierres grossierement quoique solidem-ent maronnaes. L'intkrieur est toat aussi modeste, avet ses
boiseries noircies pat le temps et la fuanhe, sa vaste
-chemin6e campagnarde, son pave de larges dalles
fort inigal et use. N'importe, cette pauvret6 nous est
sacr-e, car elle fut celle d'un homme pc6destin6, et
qui, sans doute, devait 6voquer, lors deses visites a la
maison de Ranquine, l'image aussi humble do moulin
de Savoie.
Et dans notre imagination, *ous nous repr6sentions
le petit Antoine se chauffant sons le mantean de cette
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mime cheminme, priant sur ces memes dalles, et, sous
ce toit eauumi,
nous songious que les anges avaient
souri at petit paysan suI qui Dieu avait de grands

desseias.
Sans doute, il est question d'u accident survenu
a la maison en 1856, mais ii suffit de voir combien
solideament cile est assise pour 6tre assure qu'il ne
s'agit que de l'6cromlement d'an mur du c6t6 du moulin.
Aa debors, sol tourmeti,. sentiers pierreux; an
fond du ravin coni le ruisseau, dans un lit etroit qui
se divise a travers les rocbes; celles-ci se redressent
inigalement et sans transtion; elles affleurent i travers une maigre vegetation d'herbes et de broussailles;
ii faut les gravir pour renconlrer de vrais arbres. Et
c'est sans atonnement que nous entendons le neveu du
P. Fiat faire cette r6efexion, deja nee en notre esprit
et que nous n'osions pas formuler : a Vraiment, comment le bon Dicu est-il venu chercher ici le Suphrievr
gnebra d'ane grande communautb? > Et quand on
nous eut montra , sur une pente, 1'endroit ou le petit
Antoine faisait paitre les quelques animaux que
de
possedait son pare, en faisant des chapeauw
paille et en tricotant des bas, en priant aussi, et le
rocher sur lequel on le trouva juchi,, un jour, pr&chant
en patois, a un auditaire imaginaire, le texte de nos
saints Livres applique a, saint Vincent, nous revenait
en memoire : Sustlit eam de gregibus fascere Jacob
servan tuum et srael h•reditatom suam.

Comme sur saint Vincent, comme sur le bienheareux Perboyre, Ie boe Die.t a jet6 des regards de
complaisance sur Ie petit paysan d'Auveigne, et, de
sa misere, ill'a riev' bien hant parrai se* •bus.. ei de
stercope erigens faj4pem. Oh! comae l'humble P.. Fiat

aurait savouri 1'application de cC texte A sa. personne : de stercar paaujenrm
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II avait perdu, bien jeune, tout d'abord son pere,
puis, un an apres, sa bonne mere, et il n'avait que
onze ans. C'est une tante, celibataire, agrge6e a une
sorte de communaut6 religieuse dont les membres
vivaient pieusemoent dans le monde,qui vint au secours
des orphelins, et se chargea d'aider les aines etd'achever l'6ducation des plus jeunes. J'avoue que les jours
qui suivirent mon plerinage a Gl6nat, apercevant au
pied de la chaire les coiffes de deux survivantes de
ces " menettes , (ainsi nommait-on ces sortes de religieuses), je me sentais le cceur d6bordant de reconnaissance a leur 6gard, pour tout ce que l'une de leurs
devancieres a fait pour notre P. Fiat.
*Nous ne pfmes que jeter un regard sur le chiteau
de Glenat qui rappelle les premieres 6tudes du jeune
Antoine Fiat, en compagnie des petits chatelains et
de deux de ses camarades, sous la direction de l'abb6
Dubois.
SJ'6tais heureux par ailleurs d'avoir avec moi trois
Filles de la Charit6. Il me semblait que ce devait ktre
avec complaisance que le bon P. Fiat les considerait
du haut du ciel, lui qui atant aim6 leur Compagnie et
a tant d6sir6 la glorification de leur Fondatrice et de
Sceur Catherine Laboure, dont les proces de b6ati hcation ont etf commences sous son fecond g6n6ralat.
A Aurillac, le souvenir du P. Fiat ne pouvait
m'abandonner. C'est dans la chapelle de l'ancienne
maison des missionnaires, , la mense , comme on
1'appelait, qu'il allait prier, lorsqu'il y passait, dans sa
jeunesse; la statue de Gerbert rappelle un des 6v6nements les plus marquants de sa jeunesse de bon-Auvergnat. C'est i Aurillac que, dans une auberge u pas
flambante n, lui vint la pens6e d'entrer dans la Congregation. ( Si jamais je revenais a Aurillac, disait-il un
jour, je voudrais bien revoir cette auberge. ) J'6tais
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aussi fort curieux de la voir. " C'6tait vis-a-vis de
l'6glise n, indique le P. Fiat. Mais c'est qu'il y a deux
6glises a Aurillac, celle de Saint-Gerault et celle de
Notre-Dame-aux-Neiges. J'aurais bien des raisons a
all6guer en faveur de cette derniere, mais c'6tait la que
je pr&chais. Comment oser les alleguer au s6vere historien que vous 6tes, sans redouter d'entendre: u Halte1W! Vous ne faites plus de l'histoire, mais du sentiment »? Aussi, pour 6tre certain de faire de l'histoire,
ai-je et6 ~ l'6glise Saint-G6rault et, dans 1'une comme
dans l'autre, je me suis uni aux actions de graces que
dut faire monter vers le ciel le jeune Fiat le matin qui
suivit l'appel de Dieu. Quant a reconnaitrel'auberge,
c'6tait plus difficile, et meme si j'avais consid6er pieusement toutes celles qui avoisinent l'une et I'autre
6
glise, j'aurais craint que vous ne m'objectiez : a Etesvous certain que la vraie n'a pas 6t6 d6molie depuis ? )
A Aurillac encore, j'ai aussi trouv6 bien vivant le
souvenir de M. Demion, ce parfait gentilhomme, chretien incorruptible et si noblement pretre et ap6tre.
J'ai visit6 au cimetiere la tombe de nos confreres, sur
laquelle on lit les noms de MM. B6guin, Solassol, Fauc
et Francois Peschaud. Dans les conversations avec les
eccl6siastiques revint plus d'une fois le nom de son
frere, M. Bernard Peschaud, avec quelques anecdotes
le faisant revivre tel d'ailleurs que nous l'avons connu
a Dax dans ses dernieres annees. D'autres noms furent
cites maintes fois avec v6neration et gratitude : ceux
de MM. Pereymond, Andrieux, Nicolaux, Pouget,
d'autres encore. Il est singulihrement consolant de
constater combien leur souvenir est demeur6 cher a
leurs anciens 6leves : c'est, il est vrai, a la louange
de ces derniers autant qu'a celle des maitres. Je
ne dis rien de l'impression laiss6e par les vivants,
comme M. Hubert Meuffels et M. Souvay. Je crois
26
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bien que ces bons Auvergnats sont aussi iers de
ce dernier que du P. Fiat, et qu'ils le considerent

comme 1'un des leurs qu'ils ont donne, lui aussi, a la
Compagnie comme Sup6rieur g6n6ral. En tout cas, s'il
n'est pas Auvergnat, il a df joliment comprendre les
Auvergnats, les aimer et se d6vouer a eux pour qu'ils
lui aient conserv6, apres tant d'annies, tant de profondes et de sinceres sympathies.
M. COLLARD,
i. p. d. 1. M.

Veuillez agrier, etc.
DAX

TRIDUUM EN L'HONNEUR
DE LA BIENHEUREUSE SCEUR CATHERINE LABOURt

(z3-/5 mars 1934)

11 y aura bient6t un an que Sa Saintet6 le Pape Pie XI
proclamait Bienheureuse la voyante de la M6daille
Miraculeuse, Soeur Catherine Labour6, et depuis lors,
a travers la France, de splendides fetes ont c6l6br le
nom de celle qui, toute sa vie, voulut rester inconnue.
A ce concert, Dax se devait de meler sa voix. Les
Filles de la Charit6, en effet, s'y devouent depuis de
longues ann6es au chevet des malades; les Lazaristes
sont redevables a Sceur Catherine du vocable de NotreDame de la MNdaille-Miraculeuse, titulaire de leur
chapelle; Dax, enfin, est la patrie de saint Vincent,
qui, apparaissant un jour a la jeune Catherine, d6posa
dans son ame le germe de la vocation. Aussi, Son
Exc. Mgr Matthieu voulut bien associer a ces f£tes
le diocese tout entier, en acceptant la pr6sidence
effective des trois journees et en offrant pour les c6remonies du dernier jour le cadre plus vaste et plus
grandiose de sa cathedrale.
Le mardi 13, les fetes d6buterent, comme ii convenait, dans la chapelle des Filles de la Charit6, oh une
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nombreuse assistance entendit la messe de Son Excellence et regut la sainte communion. Les autres cir6monies du mardi et du mercredi allaient se derouler
dans la chapelle de Notre-Dame du Pouy. Aussi, des
d6vouements multiples associerent leur coeur et leur
talent pour la faire ( belle dans son plus beau ,, en
empruntant une expression de Sceur Catherine, sans
se departir cependant de la sobrieth que commandait
le careme.
Le long des colonnes descendaient des guirlandes
de lierre, piqu6es de roses; au sommet du transept
pendaient quatre banderoles bleues, qui, relev6es aux
extr6mitis, encadraient et couronnaient le tableau de
la Bienheureuse. Compos6 dans la maison, ceuvre d'un
dessin tres net et d'une riche tonalit6, t6moignant
d'un goat trbs sir, ce tableau, fix6 au fond de l'abside
et relev6 d'un encadrement de velours bleu, attirait
invinciblement les regards. Sceur Catherine est portee
au ciel sur un nuage par des anges aux ailes bleu et or
et, d'un geste simple et gracieux, elle semble accueillir
le bonheur des 6lus. Autour du tableau brille un chapelet dont les Pater et Ave sont des fleurs lumineuses,
le chapelet de l'humble sceur, dont les grains uses a
force de glisser entre les doigts sont aujourd'hui
autant de pierres precieuses qui forment au ciel sa
couronne. Ce travail de minutieuse patience temoigne
du devouement avec lequel fut pr6par6 le triomphe
de Soeur Catherine, le triomphe de l'humilit6.
La Vierge de la M6daille Miraculeuse qui domine
l'autel semblait, par une disposition trbs heureuse,
faire partie du tableau. A ses pieds etjusqu'a hauteur
des 6paules, un demi-cercle de lis a6riens lui composait une parure immaculee, puis, debordant jusqu'a
terre de chaque c6t6 de l'autel, une longue trainee
d'hortensias rappelait le manteau bleu, sem6 d'6toiles,
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dont les imagiers du moyen age paraient la Madone.
L'autel avait pour seul ornement une garniture de
dentelle, dont les motifs rappelaient les apparitions, et
quelques bouquets ravissants d'oeillets blancs et roses.
L'ensemble 6tait du plus bel effet et explique I'affluence qui, mime en dehors des offices, d6fila a la
chapelle, oui, lorsque la profusion des lumieres electriques faisait resplendir I'autel et le tableau, d'aucuns
croyaient entrevoir un coin du ciel.
Le premier jour, a dix heures, M. le Sup6rieur du
Berceau chanta la messe, devant une nombreuse
assistance, dans laquelle on remarquait MM. les professeurs du Berceau et leurs cent vingt 6ltves, un
groupe de Filles de la Charit6 de Dax et des environs
et des Enfants de Marie. S. Exc. Mgr Matthieu,
conduit par M. le Superieur, prit place au tr6ne, oi,
pare de la chape, il tint chapelle. L'orgue 6tait tenu
par M. Praneuf. Au choeur, la schola executa avec une
6gale perfection les m6lodies gregoriennes du Commun des Vierges et les accords puissants de la musique pulyphonique dans la messe a trois voix 6gales
de Lotti (dix-huitieme siecle).
A deux heures et demie, on se retrouva a la chapelle pour le chant des Complies; puis, dans le silence
attentif, s'eleverent les premiers accords de la cantate
de Boyer; solo et choeurs, recitatifs et invocations
conduisent avec la bienheureuse du colombier de
Fain-les-Moutiers au lieu des apparitions. Apres le
chant, la parole; M. Roque, lazariste, professeur au
grand s6minaire de P6rigueux, nous montra, avec
clarti et simplicit6, mais aussi avec une grande force
de conviction, la r6alisation, en Sceur Catherine, du
precepte de l'amour de Dieu et du prochain, et, dans
une chaleureuse exhortation, nous invita a l'amour de
Marie, aupres de laquelle son h6roine puisa la charit6.
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La binediction du saint Sacrement termina cette
premiere journ6e et l'on y entendit, chant6s a cappella, l'admirable et puissant Duo Seraphim a quatre
voix 6gales de Victoria, et le Sicut laetantium de
Palestrina. Et tandis que le pontife avec tout son cortege quittait I'autel, retentissaient les strophes du
cantique i la Bienheureuse de M. Praneuf, que l'auteur lui-meme accompagnait a l'orgue avec la perfection et la virtuosit6 que 1'on connait.
Le mercredi fut une journ6e de trove ; 'aprss-midi
seul fut occupe par la meme c6r6monie que la veille,
que Son Excellence, toujours si bienveillante, rehaussa
de nouveau de sa presence. M. Roque nous convia a
imiter I'humilit6 de Sceur Catherine qui fut admirable
surtout dans le silence obstin6 dont elle s'enveloppa
toute sa vie et il nous conjura avec une 6loquence
toute apostolique a travailler chacun < dans notre
coin , et pour la seule gloire de Dieu.
Le jeudi 15 mars, f&te desainte Louise de Marillac,
que le Saint-PNre venait de canoniser le dimanche precedent, c'6taient le clerg6 et la population de Dax tout
entlere qui allaient honorer l'humble petite Soeur dans
la vaste nef de la cath6drale. Des l'entree, la Bienheureuse s'offrait aux regards au-dessus du maitreautel, tres haut et tres loin de notre terre, comme
perdue dans la gloire c6leste. Le tableau qui la repr6sentait 6tait sign6 d'un artiste de talent qui a fait
preuve, dans la composition d'un sujet traditionnel,
dans les lignes de ses personnages, dans le jeu des
couleurs, d'un art tres moderne. L'oeuvre du peintre
6tait drap6 d'un velours bleu dont la riche tonalit6,
les nceuds et les plis savants et harmonieux lui
cr6aient le cadre le mieux choisi. Au-dessous, l'autel
brillait dans des flots de verdure.
A dix heures, la nef 6tait pleine, quand S. Exc.
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Mgr Matthieu, rev6tu de la cappa magna, la traversa
dans toute sa longueur, precedd du s6minaire de
Notre-Dame da Pouy, de M. I'archipretre avec le
clerg6 de la paroisse, de M. le chanoine Descoubes,
aum6nier de l'h6pital, et des membres du chapitre.
Au choeur prirent place, en outre, Mgr Lahargou, le
R. P. Chansou, M. le cure et M. le vicaire de SaintVincent-de-Xaintes, etc. Aux c6tes du pontife,
MM. les vicaires g6enraux Lafargue et Puyo faisaient
fonction de diacres d'honneur, et M. le Supirieur de
Notre-Dame du Pouy de pretre assistant. Les rites de
la messe pontificale se dbroulerent alors dans toute
leur ampleur et leur majest6, tandis que, mass6e derriere I'autel, la schola de Notre-Dame du Pouy assurait le chant.
La c6r6monie de cl6ture avait 6t6 fix6e a huit heures du soir; cette disposition permit de r6unir l'assistance des grands jours, car la cathidrale 6tait pleine,
et beaucoup d'hommes, mass6s au fond de la nef,
durent rester debout. Le spectacle 6tait d'ailleurs
impressionnant, la f6erie de la lumiere s'ajoutant a la
beaut- des d6cors. Sur cette assistance recueiTlie
monta d'abord le chant si pieux des Complies, puis
des voix harmonieuses et entrainantes entambrent la
cantate a l'Immacul6e de Boyer. Monseigneur s'6tait
r6serv6 le panegyrique de la Bienheureuse. Sa voix
forte et incisive, amplifi6e par les haut-parleurs nouvellement installis, fut 6cout6e dans un silence religieux par cet immense auditoire. I1 6tablit d'abord,
par des faits et des textes, 1'6tat religieux de la France
en i83o, puis il retraqa 'action divine dans I'ame et la
vie de la Bienheureuse, que Marie s'6tait choisie
comme messagere de graces et de renouveau chr6tien,
et tira deux leqons a l'intention de son auditoire: la
religion chretienne est une religion d'amour et d'amour
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souffrant, amour-charit6 qui est l'antithese de l'amoursensualit6; Marie est la porte par oi les ames peuvent

avoir acces & cette religion. Ad Jesum par Mariam,
cette formule du Bourguignon saint Bernard resume
la vie de sa petite compatriote, Sceur Catherine Laboure. Et Son Excellence termina par une priere sup-

pliante & Marie, la conjurant de venir de nouveau au
secours de la France qui a tant besoin de I'assistance
divine.

Une derniere fois les voix monterent, remplissant la
cath6drale, pendant le salut du Saint Sacrement. Le
chant triomphal du Te Deum r6suma les pens6es de
tous au terme de ces f&tes: nous te louons, Seigneur,
nous te b6nissons par la voix des prophetes, des
ap6tres, des martyrs, des vierges, de tous les saints
que notre terre, pourtant si incl6mente, ne cesse de
produire A toutes les 6poques.
ALBI
LE GRAND StMINAIRE (suite)
SOUS LA DIRECTION DES JESUITES (1864-1762)
Mgr Serroni confia la direction du nouvel 6tablissement aux R6verends Peres, qui tenaient d6jk le colIege.
La Compagnie de J6sus s'6tait d'abord refus6e a
prendre l'oeuvre du s6minaire, comme cadrant mal
avec l'esprit de l'Institut. Mais en 1682, dans sa
douzieme congr6gation g6n6rale, elle avait d6cide
d'accepter les s6minaires aux conditions que le Sup&rieur g6n6ral jugerait convenables. L'union avec le
college, liberti dans la direction, memes professeurs
pour les deux maisons, telles etaient les exigences
habituelles. Le d6cret de i565 6tait ainsi annul6, etce
fut sans doute le d6sir de contrebalancer l'influence
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janssniste de l'Oratoire et les instances pressantes
du Pere de la Chaise, confesseur de Louis XIV, qui
motiverent ce changement dans les emplois de 'Institut.
Les lettres patentes portant 6tablissement et amortissement du seminaire sont datees de Versailles
(16 juin) et de la Cour des comptes (27 juillet r684).
I1 y 6tait sp6cifiC que le s6minaire restait uni au college et qu'il n'en serait distingu6 que par les directeurs et autres sujets necessaires, choisis par le provincial de Toulouse. Les s6minaristes y seraient recus
sous l'approbation de l'autorit6e piscopale. Les cours
de theologie continueraient de se donner au college.
II suffirait done de deux ou trois directeurs pour la
direction de la nouvelle maison.
L'6veque s'itait engage a fournir a ces directeurs
une pension annuelle de I 5oo livres, jusqu'k ce qu'il
y elt rattach6 des benefices de 3 ooo livres de revenu.
Ce fut realis6 d&s 1685 par la r6union des prieures de
Saint-Jean de Jannes et de Saint-Salvy du Bary, son
annexe, de Saint-Barthilemy du Puy-Saint-Georges
qui se trouvaient dans le diocese. II y ajouta les
prieures de Crespin, Castance et Privazac,du diocese
de Rodez.
Comment fut organist, d&s le d6but, le nouveau
s6minaire, il nous est facile de le savoir, soit par les
coutumes generales de l'ppoque, soit par les r~glements en usage dans la Compagnie de Jesus, soit par
certaines pr6cisions des statuts diocesains.
Les J6suites n'acceptaient de seminaires que s'ils
6taient unis a leurs colleges, et l'enseignement philosophique et theologique se donnait au college meme.
A Albi, les s6minaristes allaient done prendre leurs
leqons aupres des professeurs du college. Au s6minaire,
ils se pr 6 paraient a recevoir les Ordres par la pra-

i. -

rav

Dax, Notre-Dame du Pouy.
Le maitre autel pendant le triduum de la Bienheureuse Catherine Laboure.
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tique des exercices spirituels et par des confirences
simples et pratiques qui avaient pour but de suppl6er
aux lacunes de l'6ducation clericale. Is s'y formaient
A la piete et a l'accomplissement des fonctions eccl6siastiques.
Ce n'6tait pas un simple s6minaire d'ordinands
comme il y en eut a l'origine, oi l'on se contentait
de venir faire une retraite de huit a quinze jours avant
de recevoir les Ordres. Mais ce n'etait pas non plus
un s6minaire de plein exercice, comme celui d'aujourd'hui, oi les appel6s au sacerdoce recoivent la
formation philosophique etth6ologique en m6me temps
que morale et spirituelle.
L'enseignement proprement dit y 6tait reduit au
minimum et ne visait que l'accomplissement pratique
des fonctions cl6ricales. Toutes les 6tudes se faisaient
au college ou dans les facult6s. A Albi, existaient
plusieurs 6coles oi courait la jeunesse 6tudiante '. Le
seminaire visait presque exclusivement la pi6te et la
tenue des clercs.
Les statuts dioc6sains, promulgu6s le 26 mai 1696
sous Mgr Le Goux de la Berchere, nous donnent sur
le s6minaire quelques renseignements pr6cieux.
Le titre de cur6 n'est accorde qu'apres un mois de
retraite au s6minaire. Les autres b6n6ficiers sont tenus
i dix jours.
Pour avoir la tonsure, il faut y avoir pass 6 au
moins quinze jours; pour les Ordres mineurs, trois
mois; pour le sous-diaconat, une ann6e; trois mois
pour le diaconat et trois mois pour la pr6trise.
Du tonsur6, on exige qu'il entende le latin; des
Ordres mineurs,qu'ils aient 6tudi6 la rh6torique; du
sous-diacre, qu'il ait fait sa philosophie et sache le
I. Statuts diocesains, par Mgr Le Goux de la Berchere. (Bibliot. du
grand scm. d'Albi.)
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plain-chant; du diacre, qu'il ait un an de theologie;

et du pretre, qu'il sache r6pondre sur les principales
questions de la theologie scolastique et morale et
sur l'intelligeace litt6rale de l'Ecriture sainte.
On nous renseigne meme sur les livres qui

6taient

alors entre les mains des eccl6siastiques : c'etaient le
Concile de Trente avec le Catichisme du meme Concile, le Manuel et les Miditations de Beuvelet, les
Instructions de saint Charles touchant 1'administration du sacrement de penitence, la Theologie morale
de Bonal, le Pasteur apostolique, imprim6 a Toulouse
en 1692, le cat6chisme du diocese 1
Les Peres J6suites dirigerent le s6minaire jusqu'en
juin 1762, c'est-4-dire pendant soixante-dix-huit ans.
Alors, l'enseignement leur fut interdit par arret du
Parlement de Toulouse en date du 5 juin 1762. Leur
Institut fut d6clar6 abusif et cass6 par un autre arret
du meme Parlement le 16 f6vrier 1763.

ITALIE
NAPLES
FETES

DES 26-29 AVRIL 1934

La charit6, qui gouverne le paradis pour la beatitude des saints, semble, sur la terre, exercer plus
volontiers son influence l1 oii le ciel est plus bleu,
le soleil plus brillant, le printemps plus souriant et
permanent. Est-ce pour cela qu'elle regne si joyeusement a Naples? Tout vrai Napolitain est bon par
i. En 1750, les Jacobins enseignent en th6ologie et ont soixante
61ves. En 1763, I'archevEque nomme les deux professeurs et leur
attribue une rente de 30 ooo livres.
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nature, secourable par intuition; aussi, la nature et la
grice disposaient (( la belle Napoli iafeter solennellement sainte Louise de Marillac, la sainte de la charite, la toute bonne Mere des pauvres !
C'est pourquoi la cath6drale de Naples, severe et

majestueuse dans ses lignes gothiques, riche de ses
beaux marbres, accueillit maternellement, du 26 au
29 avril, la foule toujours croissante de son bon
peuple, dont la ferveur, si expansive d'ordinaire, a
pris, cette fois-ci, peut-etre par la b6nidiction de
sainte Louise, un caractere de pieux recueillement.
Au fronton du grand portail, notre sainte invite ses
d6vots solliciteurs; elle parait au seuil d'une toute
modeste petite ( Maison de Charit6 ),, ayant a ses
c6tes deux de ses filles, qui l'assistent dans une distribution de secours aux pauvres; c'est ancien et c'est
actuel; c'est le geste d'autrefois et d'aujourd'hui; rien
ne manque: ni le 16gendaire panier, probablement
miraculeux (car, depuis trois siecles, chaque Fille de
la Charit6 a son panier, oi elle pulse toujours, sans
le vider jamais), ni l'attitude maternelle de la sainte,
ni Ie geste d'attente des pauvres loqueteux, petits,
grands et vieux, infirmes et souffreteux; ils n'ont pas
change; ils ressemblent a ceux qui vont tous les jours
i la porte, toujours ouverte, de Ia maison des sceurs, ou
ils sont chez eux, et oi ils ont encore, de leurs servantes, le m&me bon accueil.
Au-dessus de cette peinture, une 6pigraphe disait:
Dans son plus vaste temple,
Naples exultante proclame la glorification
De sainte Louise de Marillac,
Mere des pauvres, type ideal de la Dame de la Charite,
Fondatrice des Filles de la Charitd,
Encore vivante dans la blanche cornelte
Qui remplit le monde 1
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Entrons a la cathddrale toute parse ; les Napolitains y apprendront a connaitre sainte Louise et
meme son humble fille la bienheureuse Soeur Catherine Labour6, car celle-ci aura sa part d'honneur, de
fleurs et de cantiques.
Le jeudi 26 avril est, en effet, consacre a la ch&re
privilegi)e de Marie Immaculee; les trois jours suivants seront remplis des louanges a sainte Louise.
Aussi, c'est d'abord 1'apotheose de Sceur Catherine, la
( Semeuse de lis ,, qui attire les regards. Elle s'el6ve,
mais toujours humble, c'est presque a genoux qu'elle
monte vers la Lumitre; elle y monte, parce que Marie
Immacul6e 1'attire, lui ouvre les bras, tendant ses
mains debordantes de rayons conducteurs; dans les
nuages azur6s, deux petits anges presentent la
MNdaille et son revers, rappelant le mandat c6leste
confi6 a soeur Catherine, la missionnaire de Marie
conque sans p6che. La Bienheureuse, en s'6levant de
terre, y laisse ce qu'elle pent, ce qu'elle doit, ce qui
prolonge son action ici-bas; elle jette des lis,... des
lis, les fleurs de Marie, des lis, qui sont nos chbres
Enfants de Marie.
Une abondante illumination enrichit la cath6drale;
des guirlandes de lustres entre les colonnes, des lustres
dans le chceur, partout ! Pour nous, qui attendons,
nous avons besoin de mettre en figures nos esp&rances; et la lumiere ne symbolise-t-elle pas la gloire, la
vraie, celle qui terminera et rassasiera toute ambition?
Beaucoup de fleurs aussi, parce que les fleurs sont
les plus gracieuses cr6atures que le bon Dieu ait faites
pour la joie des hommes; et tout ce que nous avons
de plus gracieux, tout ce qui, par nos yeux, donne a
nos ames une impression de joie, nous aimons i
l'offrir a ceux que nous voulons feter sur la terre et
au ciel !
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Aux piliers de la cath6drale, des peintures parlent
de notre sainte Mere et de notre bienheureuse Sceur.
Le bon peuple a un culte exceptionnel pour les images,
et pricis6ment parce qu'elles suscitent vivement son
int6rit, elles 6veillent aussi sa curiosit6 ; on ne se
contente pas de regarder, on veut savoir; done, nous
devons satisfaire aux questions, 6couter et repondre.
L'imagination a t6t fait de supprimer les deux siecles
qui ont s6pare notre sainbe Mere de sa glorieuse Fille,
et puisque d6sormais elles sont si bien ensemble dans
la gloire, nos chers Napolitains tiennent a ce qu'elles
aient vecu c6te a c6te en ce monde, dans la charit6
et le travail; tant pis pour l'ordre chronologique !
Du c6t6 droit de l'6glise, on voit successivement les
trois apparitions de la tres sainte Vierge

.

Soeur

Catherine, puis la Bienheureuse distribuant la Medaille Miraculeuse. Les autres tableaux sont toqs relatifs a sainte Louise; on la voit an milieu de ses chers
enfants trouv6s, puis assise a sa table de travail et
envoyant ( son cher bon ange oa son Jesus repose ,,
vers ce clocher voisin aperqu dans le cadre de la fenetre
ouverte,... sainte Louise distribuant le pain aux
pauvres,... sainte Louise en priere,... sainte Louise
indiquant a ses filles la tres sainte Vierge comme
unique Mere de la Compagnie,... la Mere des pauvres
au chevet d'un malade,... et enfin, en face l'une de
I'autre, deux peintures, la premiere est le blason de
notre Compagnie, la seconde est le revers de la Medaille. Tous ces tableaux sont I'ceuvre d'un pauvre
hospitalis6 de l'un de nos asiles d'ali6nds, un artiste
qui, malgr6 son triste mal, n'a perdu ni son talent ni
son coeur, et qui a mis dans son travail toute sa reconnaissance -pour nos soeurs.
A l'entr6e du chceur, de chaque c6t6, sont les grandes
peintures qui ont paru i Saint-Pierre le x mars: les
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deux miracles de sainte Louise en faveur de ses deux
filles.
La toute premibre c6r6monie des fetes a eu un
caractere tout intime. A six heures et demie, messe de
communion c616brbe par M. Scognamillo, postulateur
heureux de nos heureuses Causes; la famille seulement
est invit6e, et presque au completelle se trouve r6unie;
il n'est rest6 dans nos maisons de Naples que les sceurs
strictement empechees, ou par leur sante, ou par un
rigoureux devoir. C'est bien le divin Sacrifice offert
A Dieu, en I'honneur et sous I'intercession de nos couronn6es, qui peut le mieux nous unir Aelles. Puissionsnous I'entendre dans leurs dispositions, y porter leur
amour, leur foi intense, obtenir per ipsum, et in ipso
et cum ipso, ce que nous demandons pour les pauvres,
pour la Communaut6, 1'Eglise, le monde!
Aujourd'hui, comme il sera les trois jours suivants,
messe pontificale basse A neuf heures, messe pontificale solennelle A dix heures et demie; le soir, vepres,
pan6gyrique et b6nidiction.
Le pan6gyrique sur la Bienheureuse a 6te particulibrement gout6; il est vraiment ( la parole de Dieu ,,,
qui part du cceur et retourne aux coeurs pour les sanctifier et qui ne veut pas d'autres succes que de stimuler
les Ames A l'imitation du bien qu'elle montre. C'est la
vie de Sour Catherine, dans la r6alisation du mot de
saint Paul: < Ma vie est cachee enDieu avec J6susChrist. ,
Le vendredi 27, ce n'est plus l'apoth6ose de Soeur
Catherine qui, la-haut, au-dessus de I'autel, occupe la
place d'honneur : c'est sainte Louise qui, port6e par
les anges, s'l66ve dans le sein de I'eternelle charit6;
ce tableau, comme celui de l'entree, est l'ceuvre de
l'une de nos sceurs.

Notre belle cathedrale est pleine jusqu'aux portes;
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notre sainte Mere attire les sympathies generales;
c'est bien pour prier et non par vaine curiositi que
sont venus tous ces braves Napolitains. Une nouvelle
sainte, c'est une image de plus qui, dans le logis modeste et tres pauvre, enrichira la collection de pieux
symboles representant la Cour c6leste et deviendra le
sujet d'un autre petit lampion et d'un autre petit pot
de fleurs; c'est mieux encore: une sainte dont la
puissance toute neuve a besoin de s'exercer, done une
intercession merveilleuse, a laquelle toutes les causes
peuvent 6tre recommand6es avec une efficacit6 certaine.
Les cornettes, tres nombreuses, encadrent un bataillon que le peuple examine curieusement; qu'est-ce
que ce nouvel ordre religieux, avec un costume qu'on
n'est pas accoutum6 a voir dans les rues ni dans les
6glises publiques? Une coiffure avec tres peu de blanc
debordant sous un capot noir? Ce sont les boutons
mi-clos des lis qui, plus tard, s'ouvriront en larges
p6tales; ce sont les < petits bonnets ,, sous lesquels
se forment les ailes des cornettes de demain.
Les vepres s'accomplissent dans toute la perfection
liturgique par MM. les chanoines de la cath6drale;
les chants du salut solennel sont parfaitement execut6s
par la Schola Cantorum ,, traduisant et aidant notre
priere accompagn6e d'action de graces ,.
Le panegyrique est prononc6 par Mgr Consigliere,
6v&que d'Ascoli et Cerignola. L'eloquent orateur nous
pr6sente sainte Louise avec un inter&t si prenant que,
malgr6 la foule, le silence est absolu. c Tout homme,
nous dit le panegyriste, a deux naissances : celle qu'il
a sans le savoir, sans y avoir contribu6, et celle qu'il se
fait par le concours de sa volont6 propre avec la
volont6 divine. De sa premiere naissance, notre sainte
est fille de Louis de Marillac; par sa seconde naissance, voulue par elle et par Dieu, elle est Fille de la
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Charit6, fille de Dieu, car Dieu est charite. Louise
choisit le blason de sa nouvelle famille : un cceur tout
occup" par un Crucifix, un cceur tout debordant de
flammes, un cceur qui s'encadre par le mot de saint
Paul : a La charit6 de J6sus-Christ me presse! ,
( Quand je vois un crucifix, a dit saint Ambroise,
je vois un homme-Dien d6pouille jusqu'a la nudit6, je
vois un homme etendu atteignant sa plus large extension, je vois un homme 6lev6 de terre! , Sur ces trois
mots si expressifs, si meditatifs, nous voyons toute la
vie de sainte Louise se dbrouler dans une frappante
imitation du divin' Modele. Louise d6pouillee, c'est
1'enfant sans mire, sans pere, d6cue dans sa premiere
vocation, voyant sombrer sa famille dans une terrible
disgrace, perdant son mari, son directeur, n'ayant de
sa maternit6 que les angoisses, et enfin se perdant
elle-mtme dans des troubles spirituels oh I'on ne
retrouve plus cet esprit si sage, si profond, si 6claire.
C'est alors qu'elle est prete A prendre le second aspect
du Crucifi6 : Louise itend ses bras avec une extension
si prodigieuse qu'elle semble avoir besoin des malheureux plus encore qu'ils n'ont besoin d'elle, qu'elle
recherche la misere, toutes les miseres, avec l'avidit6
d'une charit6 que la multitude des aeuvres ne rassasie
jamais... Enfin, Louise est 6lev6e de terre; et nous la
voyons dans son immolation finale, dans la consommation d'elle-meme par le supreme sacrifice; c'est la
victime sur I'autel; actuellement, c'est 1'exaltation proclambe par 1'iglise et 6loquemment montr6e au monde
par les pacifiques envahissements de l'arm6e-de la
Charit6.
La journ6e du 28 avril est sp6cialement reservee
aux Dames de la Charit6 et aux Damine (CEuvre Louise
de Marillac). Chacune a recu une circulaire de la zl6ee
prisidente, comtesse Statella, jointe au programme
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des fetes et invitant a prendre une part effective aux
louanges a sainte Louise. De fait, toutes, ou presque
toutes, ont senti le devoir et le besoin de venir prier
la MAre des pauvres, afin qu'elle veuille infuser dans
nos associations charitables son esprit, qui est I'amour
et 1'intelligence du pauvre. La pr6sence de tres nombreuses Dames et Damine aux offices de la journee
prouve leur fliale d6votion envers leur Mere et modele; et comme c'est par Jesus, source et modele de
charit6, que cette vertu a vie, croissance et action,
c'est en s'approchant de la sainte Table a la messe
pontificale de neuf heures que nos Dames et Damine
vont s'approvisionner d'amour et de devouement.
Notre Respectable Pere Directeur, qui a aussi charge
spirituelle de l'Association des Dames de la Charitý,
parle avant la sainte Communion; et, comme toujours,
ses paroles, m6dit6es devant Notre-Seigneur, allument
le feu sacr6. Le texte : Non horruisti V'irginis uterum
rappelle les exces d'amour du Verbe. Combien II a
d6pass6 ce premier exces, combien le d6passe-t-il
encore chaque jour, en descendant en notre pauvre
coeur, qui n'a que son besoin a lui offrir! En cela, la
Dame de la Charite doit trouver un grand enseignement : qu'elle aille au pauvre, en faisant abstraction
de la r6pugnance trop naturelle que causent les plaies
physiques, abstraction surtout de cet 6loignement que
provoquent les miseres, les d6ch6ances morales. Le
Verbe, en s'unissant A de pauvres creatures, veut leur
apprendre a trouver attrayant ce qui est en soi repoussant; I'amour de bienveillance couvre de vetements
tout nouveaux et ravissants ce cher prochain, dont la
nature ne voit que la laideur.
Samedi soir, la cath6drale est pleine; beaucoup
d'hommes dans l'assistance; un certain nombre se confessent; d'autres, etdavantage encore, le feront demain
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dimanche; sainte Louise a demandi des ames; elles
ne lui ont pas ktk refusbes.
Le panigyrique de Mgr 1'&veque d'Aversa est une
parole d'ami, plus encore, une parole paternelle. C'est
que, dans sa seule ville episcopale, Mgr Cesarano
compte sept maisons de nos soeurs; et comme ii aime
les pauvres qu'elles aiment, ce sentiment commun unit
le bon pasteur aux servantes des pauvres, les plus
aimbes des brebis du troupeau. Avec une humi1it6
qui ne fait que donner plus de prix et d'efficacit• a sa
parole, Sa Grandeur nous dit que, s'i est an nombre
desorateursappels ieralter sainte Louise, c'est que,
y ayant 6t6 invite, bien que sans m6rite, it s'est rejoni
d'avoir ainsi le moyen providentiel de payer une dette
de reconnaissance; les Filles de la Charitk servent ses
enfants malheureux avec un d6vouement si admirable
qu'il se sent grandement oblige et d6biteur envers
elles et envers leur Mere; il est heureux de payer sa
dette a la Mere et aux Filles. 11 presente u la merveilleuse sainte, comme
aambassadrice de la CharitA
de J6sus-Christ i. Tout chr&tien, nous dit-il, a deux
missions: une mission personnelle: celle d'aimer Dieu;
une mission envers le prochain : faire aimer Dien.
C'est pour tons, indistinctement, le moyen, la voie
pour arriver au but, a poor acquerir la vie- ternelle .Mais certaines ames out de Dien one mission sociale;
celle de sainte Louise, manifestie par sa vie, c'est de
repr6senter la charit, du Christ! Et le panegyriste
montre que, a commetout ambassadeur d'une puissance,

la saintea de son Roi ses lettres patentes, qni prouvent
son mandat (ses ceuvres...); elle a Famour de son Roi,
qui vit dans son esprit, dans l'impulsion qu'elle a
laiss6e; elle a de son Roi les 6loges que ']•glise nous
fait entendre; elle a de son Souverain la magnifique
recompense de sa post&rite immense et vigoureuse n.
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Nous voici au dernier jour du triduum, qui sera
encore plus solennel que les deux jours precedents;

comme aux deux premieres journies, le soleil s'est
invite; la nature s'est mise en tenue d'apparat, aussi
bien que les venerables chanoines qui ont revetu
leurs plus beaux ornements; le ciel est d'une puret6
ideale. Le grand portail d'entrie a ktC orn6 d'une
draperie or et rouge, qui se soulive gracieusement,
pour souligner I'invitation de l'6pigraphe aux pieux
fiddles: " Venez, venez tous, semble dire cette portiere
soulcvee; la sainte donne sa derniere audience, sa
grande audience!... *
S. Em. le cardinal Ascalesi,archeveque de Naples,
ce•lbrera la messe pontificale de dix heures et demie
et donnera ce soir la bn6diction; on a entendu dire
ce mot, qui a toute I'autorit6 de I'experience : ( Quand
Son eminence officie a la cathedrale, elle n'est
jamais assez grande. , C'est que, s'il aime beaucoup
son bon peuple, il en est le bien-aime pontife!
La cathedrale est done bien remplie; le grand et le
petit s6minaire occupent le choeur; et devant cette
ardente et nombreuse jeunesse, comment ne pas ivoquer sainte Louise A l'intention de ces futurs pr&tres,
elle qui a taut voulu inspirer a ses Filles le zele qui Ia
pressait de o demander a Dieu de saints pr6tres pour
son gglise » ?
Le soir, vepres solennelles; cette fois-ci, la cath6drale, apxes avoir accueilli tout le public qu'elle a pu
contenir, apres avoir livre ses nefs, ses petits angles,
ses confessionnaux, aux pieux disirs des fideles, n'a
plus un espace pour satisfaire encore ceux qui, sur
les degres de I'entree, se contenteront, faute demieux,
d'enteadre les grandes orgues majestueuses.
S. Exc. Mgr Salotti, secretaire de a Propaganda
Fide ., est ce soir le pan6gyriste de sainte Louise; il

-

764-

d6veloppe ces trois id6es: grandeurs de la M&re des
pauvres..., dans la saintet6..., dans ses oeuvres... dans
son exaltation. Apres le pantgyrique, Son Iminence
le cardinal de Naples fait son entr6e solennelle; plus
que jamais son sourire est radieux; il jouit paternellement avec nous; son large geste de b6n6diction
s'amplifie pour atteindre la derniere des petites soeurs,
la plus lointaine des cornettes.
Le Te Deum est magnifiquement chante par le
clerg6 tris nombreux et par les trois cents 616ves des
grand et petit s6minaires; le saint enthousiasme est i
son comble; et nous a qui vivons n, nous qui sentons,
nous qui aimons, nous b6nissons la Providence qui
donne de tels interpretes a notre gratitude.
Suit la b6nediction, apres laquelle notre bon cardinal, qui ne peut r6sister a son besoin de felicitations
et d'union a la joie de ses Filles, nous dit quelques
mots du coeur, exaltant la devise que sainte Louise a
voulu laisser comme programme . la petite Compagnie: Charitas Christi urger nos! Le fruit de ces
fetes doit etre une augmentation de charite, de cette
charite qui 6claire et rechauffe le monde; c'est ce que
nous sommes venus demander a sainte Louise, ce que
nous ne manquerons pas d'obtenir, pourvu que, de
notre c6te, nous y mettions nos efforts et notre bonne
volonte. ,
La sortie de la cath6drale se fait lentement, peniblement; la circulation est difficile; pendant plus
d'une demi-heure, la place est envahie par une foule
compacte, oi il n'est possible d'avancer qu'en subissant la pouss6e.

, I1 n'y a pas de fetes sanslendemain !i C'est pourquoi, lundi matin, nos chers pauvres sont convi6s a la
Maison centrale. II y a messe pour eux dans la grande
salle d'oeuvres, pour la seconde fois transformee en
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chapelle. Sur I'autel tr6ne l'image de sainte Louise;
c'est elle qui, maternellement, invite ses chers maitres,
ses amis, ses enfants. Notre respectable Pere Directeur
s'est r6serv6 la consolation de c6lebrer pour eux le
divin Sacrifice et leur adresse un mot bien pratique
et ple;n de cceur.
II leur dit que la fete de sainte Louise, c'est de les
voir, de les servir encore par ses Filles. Sainte Louise
leur dit de compter sur la Providence, qui les aime,
qui ne les d6laissera pas; cependant, ,,aide-toi et le
ciel t'aidera! , C'est la confiance que Dieu nous
demande, et non pas linertie. Done, le r6le de la Providence, c'est de veiller surnous; notre affaire,i nous,
c'est de prier, de travailler, de vivre chretiennement. II faut aussi faire passer les besoins de I'ame
avant tous ceux du corps, la nourriture spirituelle
avant le pain materiel. « Seriez-vous venus aussi
nombreux, dit notre bon Pere, si on ne vous avait pas
annonce, apres la messe, une distribution de secours?
Et pourtant, la messe est plus que ce qui vous sera
donn6!... n
En effet, une distribution est faite A plus de sept
cents pauvres: pain, macaroni, fromage, assaisonnements; c'est beaucoup... Ce n'est pas encore assez, car
il y a bien des demandeurs besogneux que nous n'avons
pas atteints... Que la Mere des pauvres veuille pourvoir aux necessites de ses enfants!... Qu'elle nous
fasse, a son exemple, vivre et agir dans la charit6,
l'exercer avec ampleur, avec perfection, a afin que
nous en obtenions au ciel les fruits promis ,,!

ASIE
SYRIE
UN TRIDUUM A BEYROUTH
Nous avons eu la joie d'assister, a Beyrouth, du 9
au 12 avril, a d'imposantes manifestations de foi et de
piet6 qui se deroulerent dans l'6glise de l'Immacul6eConception des Peres Lazaristes et a l'Universite
Saint-Joseph.
Placees sousla presidence de S. Exc.Mgr Giannini,
d616gue apostolique, ces fetes comprenaient trois
solennit6s: un tricentenaire, une b6atification et une
canonisation, couronnies par un Congres r6gional des
Enfants de Marie de la M6daille Miraculeuse, venues
du Liban, dela Syrie, de la Palestine et de l'Egypte.
Ce Congres groupa environ quinze cents associees,
partagees en trois cat6gories: les jeunes, en berets
blancs, environ douze cents; les ainies, en mantille
noire, deux cents; les mariies, en beret bleu, une centaine.
Le Congrks des Enfants de Marie
Le dimanche 8 avril, en presence des Enfants de
Marie et d'un grand nombre de fidles, S. Exc. Mgr
le delegu6 apostolique conf6rait la pretrise, dans
l'6glise des Peres Lazaristes, ornee pour le triduum,
a M. Corcket, jeune professeur du seminaire de SaintVincent de Fourn-el-Chebak.
Lundi, 9 avril, fete de l'Annonciation, quatre cent
cinquante Enfants de Marie se groupaient devant la
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Maison centrale des Sceurs de la Charit6, oii stationnaient, des l'aurore, une file d'autoset d'autocars. Une
impressionnante theorie de jeunes filles vetues de
blanc s'avance vers ces vehicules, qui ouvrent leurs
portieres et les transportent i Harissa, au sanctuaire
de Notre-Dame du Liban.
En les voyant passer, les cloches des 6glises maronites d'Antelias, de Sarba, de Jounieh, de Ghazir les
saluaient de leurs joyeuses melodies.
A Harissa, la messe du pelerinage est cklbbrie en
plein air, sur un autel dress6 au pied de la statue
colossale de la Vierge da Liban, qui ouvre ses bras
maternels a ses cheres enfants venues de loin pour
lui offrir leur fervente priere et 1'innocence de leur
ame. Le c61•brant exalte Notre-Dame du Liban, gloire
du pays, gloria Libani, dont la statue et la chapelle
ont 6t6 6rig6es sur cette montagne, face i la mer et i
la m6tropole, au cinquantieme anniversaire de 1'apparition de 1'Immacul6e Conception de Lourdes, par
Mgr hlias Hoyek, patriarche maronite, et Mgr Duval,
d616gu6 apostolique de Syrie.
RWconforties par un repas champptre, les jeunes
congressistes visitent le seminaire syrien-catholique
de Charf6 et la r6sidence d'te6 de Mgr le d6legu6
apostolique, assistent a la procession qui se deroule
au chant des cantiques sur l'esplanade, 6coutent une
vibrante exhortation arabe du directeur du pelerinage,
chantent le salut du Tres Saint Sacrement, puis, l'Ame
enflamm6e de l'amour divin du Christ et de sa Mere,
elles redescendent, joyeuses, de la sainte montagne.
A Bekerk6, elles recoivent les felicitations et la benediction de S. B. Mgr Antoine Arida, patriarche maronite, et regagnent Beyrouth: A leur arrivie, 1'6glise
de la Mission s'illumine pour le Salut solennel d'ouverture du triduum et du Congres regional.

Que dire de la parure de ce sanctuaire oii vont 6voluer, trois jours durant, d'inoubliables fetes en l'honneur des nouvelles saintes francaises : Catherine
Labour6 et Louise de Marillac ?
En entrant, l'on voyait, au dessus du maitre-autel,
le tableau de la Bienheureuse,que la sainte Vierge
veut prendre dans ses bras pour 1'emporter auciel. A
gauche, sainte Louise de Marillac, dans une niche
richement orn6e et illumin6e. A droite, dans une autre
niche, la Vierge, protectrice et gardienne de la Communaut6 des Filles de la Charite depuis trois cents
ans. Au-dessus de la Vierge et de sa servante, deux
medaillons 6lectriques sur fond bleu: c'est le revers
de la Medaille Miraculeuse, insigne que portaient, sur
le b6ret blanc, les Enfants de Marie. Des tentures
bleu et or couraient sur les corniches du choeur et sur
les piliers de l'6glise, oii se trouvaient des corbeilles
de fleurs qui descendaient en guirlandes jusqu'en bas.
Chaque arceau 6tait relie par une guirlande qui faisait le tour de l'6glise. Au-dessus des piliers se voyaient
des faisceaux de drapeaux du Liban, de la France,
du Pape et de Jeanne d'Arc. Dans le choeur, et pres
des statues des ap6tres Pierre et Paul, de grands drapeaux jaune et blanc de la papaut6. Au-dessus de la
chaire flottait celui du Sacr6-Coeur.
Le tricentenairede la fondation des Filles de la Chariti

Le Io avril, premier jour du triduum, est consacr 6
au tricentenairede l&fondation des Filles de la Charitd.

A cinq heures cinquante, messe de communion, dite
par le nouveau pr&tre lazariste. A sept heures, messe
d'action de graces, cel6brie par le R. P. Sautier,
superieur de la maison des J6suites, qui traite, apres
la lecture de l'lvangile, de la sublime vocation des
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Filles de la Charit6 et de leur vie int6rieure, source
du bien immense accompli par leur communaut6 pendant les trois sitcles 6coules. Le R. P. Costa de Beauregard, recteur de l'Universit6 Saint-Joseph, parle, a
la messe suivante, des humbles commencements de
leur fondation, des statutstres simples que saint Vincent donna aux premieres ( Filles de la Charit6 , et
qu'il commenta dans ces cent vingt entretiens qui circulerent longtemps manuscrits dans les diff6rentes
maisons du nouvel Institut, et qui s'adaptent aux n6cessites de toutes les 6poques. Les Filles de la Charit6
ne seront pas cloitr6es et, comme il le leur disait:
< Les rues de la ville seront votre cloitre; la crainte
de Dieu votre grille; la sainte modestie, votre voile. ,
Et le pr6dicateur trouve dans cette innovation hardie
le secret de leur prodigieuse extension dans le monde
entier. Elles 6taient quatre en 1633 autour de saint
Vincent. Elles sont quarante mille aujourd'hui. Et la
cause de ce prodige, il la trouve dans le caractere de
la charit6 de saint Vincent. Comme celle de leur Pere
spirituel, leur charit6 sera done universelle, tendre,
large et delicate, car, partout et toujours, ne voyant
que Jesus, qui a tant aimr les ames,elle doit s'inspirer
de sa divine charit6 pour le soulagement des miseres,
physiques et morales, inh6rentes a notre pauvrehumanit6.
Pendant cette journ6e, le Congres des Enfants de
Marie tint deux seances, pour 6tudier les meilleurs
inoyens d'action catholique parmi les associees et
preparer la reunion gen6rale du lendemain.
En l'honneur de la Bienheureuse Catherine Labouri...
6
B la
Le deuxieme jour est sp6cialement consacr
aux
et
Labouri
Catherine
glorifcationde la Bienheureuse
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congressistes. La messe de sept heures est dite pour les
berets blancs. L'6glise en est si remplie qu'on aurait
dit unevaste pelouse de marguerites. Dans un sermon
doctrinal et mystique, le R. P. Heudre, visiteur de la
Mission du Levant, montre A ses auditrices, tris attentives, comment la sainte Vierge est le miroir de toutes
les vertus: speculum justitiae. Et celles qui se sont
consacrees a elle pourront y trouver le meilleur
modele de modestie et de simplicite, deux vertus qui
constituent la plus belle parure de la jeune fille chr6tienne.
Apris la sainte communion, distribuee a mille deux
cents congressistes, le R. P. Gendre, superieur de la
maison de Beyrouth, monte en chaire et fait reciteri
haute voix, par toutes les Enfants de Marie, I'acte de
consecration a la Sainte Vierge.
A neuf heures, messe et allocution par le R. P.
Jer6me, superieur de la Mission des Peres Capucins,
sur la vie humble, cach6e et silencieuse de la Bienheureuse Catherine Laboure.
A dix heures, reception gen6rale des Enfants de
-Marie: quatre-vingt-dix-buit recoivent le ruban bleu,
solxante-six le ruban vert, et, toutes, d'une voix ang6lique, chantent le Magnificat d'action de grices.
Vers treize heures, la procession, qui part de la
maison centrale, traverse l'orphelinat Saint-Charles,
se groupe autour de la statue de Notre-Dame-des-Victoires, 6rigee par la marine francaise,sort dans la rue
bondke d'un monde sympathique et rentre a l'orphelinat Saint-Joseph. Cet impressionnant spectacle de
chants et de pribres termin6, le R. P. de Saint-Mars,
des Peres Blancs de Sainte-Anne de Jerusalem, apparentCi
la Bienheureuse, retrace, trbs 6mu, la vie et
les vertus merveilleuses de Sceur Catherine Laboure.
De toutes ces manifestations religieuses, la plus recon-
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fortante est encore celle qui se deroulera, a seize
heures, a l'Universit6 Saint-Joseph.
S. Exc. Mgr Giannini preside, dans la grande
salle de l'Universit6, cette r6union g6nerale des
Enfants de Marie. Autour de lui prennent place les
RR. PP. Lazaristes Heudre, Gendre, Geoffroy, Alouan,
Aoun et Bahri.
Les soeurs, avec les ncuf cents berets blancs, sont
aussi 1U pour entendre la lecture d'une dipeche de la
seur Visitatrice de Paris et la lettre du R. P. Souvay,
Superieur g6n6ral, f6licitant directeurs, directrices et
congressistes. A la suite du rapport sur les associations de la province du Levant et les resolutions du
Congres, present6 par le superieur de Beyrouth, le
Riverend Pere Visiteur felicite les congressistes, dit
sa satisfaction et son espoir de les voir progressant
4 toujours plus, toujours mieux n dans 1'amour et
l'apostolat des ames, selon les vifs d6sirs de Sa Saintet6 ]e Pape Pie XI.
Enfin, S. Exc. Mgr Giannini dit toute sa joie en
voyant cette phalange d'Enfants de Marie, cette milice
de paix, dont les prieres et les chants font plus que
toutes les armes meurtrirres pour 6tablir dans les ames
et le monde agite, 6goiste, la paix du Christ. u Vos
bannibres sont autant de drapeaux marques du signe
du salut qui a vaincu le prince des tinebres. Aussi,
suis-je heureux de vous transmettre, a tous et a toutes,
les felicitations et la benediction apostolique.de notre
Pere commun, S. S. le Pape Pie XI. Cette b6n6diction s'etend a vos parents et h tous ceux qui vous sont
chers ici-bas. Je vous felicite imon tour du beau spectacle de piit6 profonde que vous venez de donner a
la population de Beyrouth, aux chr6tiens comme aux
indiffirents, par votre excellente tenue d'Enfants de
Marie. ,,
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... et de sainte Louise de Marillac
La troisibme journee est consacree a sainte Louise
de Marillac, cofondatrice des Filles de la Charite,
dont le R. P. Bahri montre la grande part qu'elle a
apport6e au succes des ceuvres de saint Vincent.
A neuf heures, messe solennelle, chantie par le
R. P. Heudre avec assistance au tr6ne de S. Exc. Mgr
le de16gu6 apostolique. Parmi les personnalitts pr6sentes, nous avons remarqui S. B. Mgr Arpiarian,
patriarche arm6nien catholique; S. Exc. Mgr Abdallah
Coury, vicaire patriarcal maronite; M. le baron Fain,
repr6sentant M. le Haut-Commissaire; M. l'6mir Ch6ab,
repr6sentant le president de la R6publique libanaise;
les repr6sentants des communautes religieuses de tous
rites; de nombreuses dames franqaises, parmi lesquelles Mmes Chauvel, du Haut-Commissariat, et Debbas, femme du president de la Chambre libanaise,
qui s'offrirent pour la quete au profit des oeuvres des
Sceurs de la Charit6, a la suite du pan6gyrique de la
sainte prononce par le R. P. Geoffroy, sup6rieur de la
maison d'Alexandrie.
L'orateur d6veloppa la parole de Pie XI: Dans cette
grandedme, plusieurssaintetsse sont donnx rendez-vous.
I11'a montr6e sainte a chaque 6tape de sa vie: jeune
fille, 6pouse, mere, veuve et fondatrice de communaut6.
Comme les dames de charit6 pr6sentes a cette messe
devaient se sentir fibres en entendant un tel discours,
en tout conforme aux donnies de l'histoire de cette
grande dame du monde devenue une grande sainte
par son renoncement aux biens de la terre et son
entier d6vouement aux desherites de la fortune
qu'elle soigna et consola dans leur misere!
La grand'messe termin6e, S. Exc. Mgr le d~legu6
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apostolique donna le salut du Saint Sacrement et
entonna le Te Deum, continue par toute I'assistance.
C'est a regret, mais l'ame en joie, que l'on quitta le
sanctuaire, tout parfum6 encore de la priere des
Enfants de Marie.
(La Croix, 6 juin 1934.)

Damien RAMIA.

CENTENAIRE DE LA MISSION DES LAZARISTES

A TRIPOLI (Liban)
La maison que la Congregation de la Mission
possede a Tripoli (Liban) 6tait vacante depuis un
grand nombre d'ann6es. Le dernier Lazariste qui y
avait r6sid6 6tait M. Louis Gandolfi, qui en avait
6et nomm6 sup6rieur en 1795, ainsi que d'Antoura.
I1 faisait sa r6sidence ordinaire dans cette derniere
maison. Mais depuis qu'il avait &tC nomme d6l6gu6
apostolique et sacr6 eveque, ii ne s'occupait guere
plus des maisons de la Con:r6gation, moins encore de
celle de Tripoli que de toute autre. 11 mourut en
1825. MM. Gayero et Barozzi arriv&rent a Antoura
peu de jours apres sa mort. Le premier de ces deux
missionnaires mourut quelques mois apres et le
second alla A Alep. En 1827, MM. Poussou et Leroy
arriv6rent en Syrie; mais, 6tant destines pour la
Mission de Damas, celle de Tripoli demeura dans le
m6me 6tat d'abandon qu'auparavant. Cependant, la
maison fut successivement habit6e par un grand
nombre de locataires,dont quelques-uns contribuerent
beaucoup a sa ruine. Vers I'an 18io, une bonne partie
de la maison s'6croula et les pierres en furent vol6es
par les voisins. La chapelle, qui 6tait autrefois un
bijou, fut laissie avec les quatre murailles; il ne
resta ni autel, ni tableaux, ni absolument rien. En
sorte que M. Poussou, pr6fet de la Mission de-Syrie,
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par les plus pieux jeunes gens, une croix et une bannibre. On avait dresse des fleuristes, qui furent
habill6s en habit de choeur. Enfin,le saint Sacrement
6tait port6 par M. Amaya, rev6tu de la belle chappe
de la Mission, et M. Reygasse faisait le thurif6raire.
Cette procession, qui 6tait pour ces peuples un spectacle inoui, leur inspira de grands sentiments d'admiration. On y termina la mission par la plantation de
la croix, qui se fit avec toute la solennit6 et l'enthou-

siasme que 1'on pouvait attendre d'un peuple a foi
vive. Cette croix fut plant6e dans la voite mnme de
l'eglise de Saint-Saba et y recoit, tous les jours
depuis, la v6n6ration de ces bons villageois.
En octobre 1842, M. Reygasse fut de nouveau
demande pour Antoura et y demeura fix6 jusqu'h son

depart pour Alexandrie, le 6 mars 1846. M. Bordes
vint d'Antoura le remplacer a Tripoli, en novembre.
M. Amaya profita alors de l'arriv6e de ce confrere
pour donner i Tripoli une retraite eccl6siastique a
douze pr&tres du diocese. Ce fut la premiere donnee
par les Lazaristes dans cette Mission. Quelque temps
apres, M. Amaya fut appel6 a 1'Assembl6e provinciale
qui se tint & Antoura et fut constitue vice-visiteur et
sup6rieur d'Antoura. II ferma alors d6finitivement la
maison de Tripoli.

Depuis cette 6poque, les missionnaires ne paraissaient plus dans cette Mission que pour voir les lieux,
de temps en temps, et demander leurs comptes aux
procureurs. Cela dura jusqu'en I849, oi MM. Amaya
et Reygasse retournerent avec le frire Raphael.

Bient6t se fit sentir le besoin de bUtir a Ehden des
locaux n6cessaires a la vie de communaut6; on se
proposait de r6unir les pr&tres dans cette localit6 pour

donner des retraites ecclesiastiques. Ce fut en i851
qu'on commenca ces b&tisses. Quant

a la chapelle,

-. 777 elle n'a 6t6 batie qu'en 1854. C'est aussi en cette
annie que les missionnaires ont 6tabli la confrerie
de l'Immaculbe-Conception dans la ville de Tripoli
pour les hommes.
Le 6 janvier 1856, la nouvelle eglise qu'on avait
fait batir a Ehden en 1854 s'6croula. Les missionnaires convinrent de ne pas tenter de la relever, parce
que les maronites allaient batir une vaste et magnifique eglise tout A c6te d'eux.
Le i" mai 1858, sur les instances des Ehdinotes,
les missionnaires ouvrirent une 6cole de francais pour
leurs enfants, A Ebden. Ces gens voulurent encore
avoir cette tcole pendant I'hiver A Zgorta. Apres
beaucoup d'h6sitations, les missionnaires accepterent
cette demande; mais devant les inconv6nients et les
difficultes de tout genre, ils durent y renoncer.
En 1863, le personnel de la maison ayant augment6,
on sentit le besoin de faire quelques constructions
dans la maison de Tripoli. On avait surtout besoin
d'une salle pour les retraites eccl6siastiques. On
6
leva done cette salle sur le jardin. Des l'hiver pr&c6dent, on en avait fait le rez-de-chauss6e. Cette
r6paration ne fut pas la seule qu'on fit A la maison
cette annee-li. II fallait un parloir, une bibliotheque
et un r6fectoire; il fallait aussi agrandir l'6glise. On
disposa alors la cuisine et la d6pense autour du r6fectoire, dans les caves d'huiles.
En 1863, les missionnaires ayant tout dispos6 et
pr6par, pour recevoir les Sceurs, celles ci arriverent,
conduites par ma sceur Gl6as, et furent installees dans
leur nouvelle maison.
En 1869, la maison de Tripoli fut visit6e par
M. Salvayre, commissaire extraordinaire; il y arriva
le 3 juin, apres avoir visit6 les maisons de 1'ile Bourbon, de Chine et d'Abyssinie.
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venant s'6tablir a Tripoli avec le frere Aims Cat, en
avril 1834, ne trouva que des ruines. D1ji, depuis
quelques mois, il avait fait commencer les reparations
les plus urgentes, et, apres son arrivee, il les continua
et s'occupa particuliirement a r6tablir des le fondement la partie de la maison anciennement &croul6e
qui donne sur le jardin des voisins. II fit rebatir les
magasins qui sont par-dessous, et puis les nouveaux
appartements qui sont dessus et qui se composent
d'une d6pense, d'un r6fectoire et de trois chambres.
M. Poussou n'avait done avec lui, pour commencer
la Mission de Tripoli, que le frere Aime Cat; puis
arriva M. Teste, qui avait appris assez bien I'arabe a
Damas pour se mettre i exercer le saint ministbre,
conjointement avec M. Poussou; et c'est ce qu'il fit,
en effet, a Ehden, a Zgorta et a Tripoli pendant plusieurs annees. M. Poussou, oblige, en qualitb de pr6fet
aposto!ique, de songer a toutes les autres maisonsque
la Congregation possede en Syrie, dut se sbparer k
plusieurs reprises de M. Teste; pour ne pas le laisser
seul, il lui adjoignit un jeune missionnaire qui devait
se former sous ini a 1'arabe et aux exercices du ministire :c'etait M. Rodde,qui ne v6cut que tris pen de
temps et mourut
S&biel
b
au mois d'aoat 1835 et fut
enterre dans 1'eglise de ce mame village.
L'annee suivante, M. Teste tomba malade et alla
mourir a Antonra. C'est ainsi que Dieu 6prouvait cette
mission de Tripoli naissante. M. Teste 6tait un missionnaire de tres grande esperance. Malgr la penurie
de missionnaires et le besoin des autres maisons, on
ne put se resoudre a l'abandonner. M. Poussou s'y
rendit de nouveau et y travailla jusqu'a ce qu'il tombAt lui-meme tres gravement malade, en mai 1837.
M. Tustet, qui 6tait a Damas, courut pour lui porter
secours. I1 eut Ie bonbeur d'y 6chapper; mais sa
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convalescence fat longue; ce qui l'obligea a faire un
voyage en France, d'ou il retourna en juin 1839,
emmnenant avec lai M. Reygasse et le frire Martin.
M. Tustet, restI seul dans cette mission avec le
frere Aim6 Cat, fit quelques reparations et changements A la maison d'Ehden et repartit pour Damas en
mai 1838.
Vers cette 6poque, arriva M. Barozzi, de la maison
d'Alep, pour restaurer cette Mission; mais sa mauvaise sante ne iai permit pas d'y faire un long sejour.
II la quitta an mois de dcembre iS38 pour se rendre
an college d'Antoura. 11 fut remplace par M. Amaya,
qui venait de la maison de Damas a celle de Tripoli,
le 1" d6cembre i838, et y resta seul avec le frere
Aime jasqu'au retour de France de M. Poussou, qui
arriva a Ebden le 28 juin 1&39, amenant avec lni
M. Reygasse.
M. Poussou itant reparti d'Ehden peu de temps
aprts son arriv6e, M- Amaya et M. Reygasse resterent dans cette Mission. Le premier avait la qualite
de sup&rieur et exerqait djai le saint ministtre en
arabe, le second se mit en devoir d'apprendre la
langue et il put, en moins d'ane annie, faire le cat4-hisme et, apres un an et demi, entendre quelques
confessions.
Aussit6t qu'ils se wirent en etat d'etre compris, ils
entreprirent de donner les exercices de la mission,
d'abord A Tripoli, en avril 1840, durant le carime,
pais A B6charr, en mai de la anme ann6e. M. Amaya
prichait et confessait; M. Reygasse faisait le catechisme. Cette mission dura deux longs mois. On s'y
troavait i la F&Le-Dieu. On donna i cette fete toute la
solennit que comportaient la localit6 et la pnurie des
ressources. II y eat A la procession plusieurs reposoirs,
one niche ou pavilion, oix la sainte Vierge &tait port&e

-776par les plus pieux jeunes gens, une croix et une banniire. On avait dress6 des fleuristes, qui furent
habilles en habit de choeur. Enfin, le saint Sacrement
etait port6 par M. Amaya, revetu de la belle chappe
de la Mission, et M. Reygasse faisait le thurif6raire.
Cette procession, qui 6tait pour ces peuples un spectacle inoui, leur inspira de grands sentiments d'admiration. On y termina la mission par la plantation de
la croix, qui se fit avec toute la solennit6 et 1'enthousiasme que l'on pouvait attendre d'un peuple a foi
vive. Cette croix fut plantee dans la voite meme de
l'6glise de Saint-Saba et y revoit, tous les jours
depuis, la v6neration de ces bons villageois.
En octobre 1842, M. Reygasse fut de nouveau
demand6 pour Antoura et y demeura fix6 jusqu'a son
depart pour Alexandrie, le 6 mars 1846. M. Bordes
vint d'Antoura le remplacer a Tripoli, en novembre.
M. Amaya profita alors de I'arriv&e de ce confrere
pour donner h Tripoli une retraite eccl6siastique A
douze pretres du diocese. Ce fut la premiere donn6e
par les Lazaristes dans cette Mission. Quelque temps
apris, M. Amaya fut appel6 & l'Assembl6e provinciale
qui se tint 5 Antoura et fut constitu6 vice-visiteur et
sup6rieur d'Antoura. II ferma alors definitivement la
maison de Tripoli.
Depuis cette 6poque, les missionnaires ne paraissaient plus dans cette Mission que pour voir les lieux,
de temps en temps, et demander leurs comptes aux
procureurs. Cela dura jusqu'en 1849, oi MM. Amaya
et Reygasse retournerent avec le frere Raphael.
Bient6t se fit sentir le besoin de bitir a Ehden des
locaux n6cessaires a la vie de communaut6; on se
proposait de rbunir les pretres dans cette localit6 pour
donner des retraites eccl6siastiques. Ce fut en 185i
qu'on commenqa ces bitisses. Quant h la chapelle,

-- 777 elle n'a kt6 batie qu'en 1854. C'est aussi en cette
annee que les missionnaires ont 6tabli la confr6rie
de 1'Immaculke-Concepticn dans la ville de Tripoli
pour les hommes.
Le 6 janvier 1856, la nouvelle eglise qu'on avait
fait batir ; Ehden en 1854 s'ecroula. Les missionnaires convinrent de ne pas tenter de la relever, parce
que les maronites allaient batir une vaste et magnifique eglise tout a c6te d'eux.
Le I" mai 1858, sur les instances des Ehdenotes,
les missionnaires ouvrirent une ecole de franqais pour
leurs enfants, A Ehden. Ces gens voulurent encore
avoir cette 6cole pendant I'hiver a Zgorta. Apres
beaucoup d'h6sitations, les missionnaires accepterent
cette demande; mais devant les inconv6nients et les
difficultes de tout genre, ils durent y renoncer.
En 1863, le personnel de la maison ayant augmente,
on sentit le besoin de faire quelques constructions
dans la maison de Tripoli. On avait surtout besoin
d'une salle pour les retraites ecclesiastiques. On
6leva done cette salle sur le jardin. Dis l'hiver precedent, on en avait fait le rez-de-chauss6e. Cette
r6paration ne fut pas la seule qu'on fit A la maison
cette ann6e-la. II fallait un parloir, une bibliotheque
et un refectoire; il fallait aussi agrandir 1'6glise. On
disposa alors la cuisine et la d6pense autour du r6fectoire, dans les caves d'huiles.
En 1863, les missionnaires ayant tout dispos6 et
prepar6 pour recevoir les Sceurs, celles ci arriverent,
conduites par ma sceur G6las, et furent installees dans
leur nouvelle maison.
En 1869, la maison de Tripoli fut visit6e par
M. Salvayre, commissaire extraordinaire; il y arriva
le 3 juin, aprbs avoir visit6 les maisons de 'ile Bourbon, de Chine et d'Abyssinie.
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Le 19 juillet 1870, la guerre ayant iclat6 entre la
France et la Prusse, tes missionnaires comprirent que
les temps pouvaient devenir encore plus manvais et
demandbrent au visiteur de louer leur maison de
Saint-Joseph, parce que les seules rentries des biens
ne pouvaient suffire a l'entretien de la Mission. Ils la
Iouerent done A Mmie Georges Catzflis, pour trois
ans, a 5 ooo francs par an. Cette rentree, ajoutee a
celle des revenus des biens, permettait aux missionnaires de faire face a toutes les dipenses indispensables. Les Saeurs venaient de quitter leur demeure
provisoire pour prendre possession d'nne nouvelle
maison, bitie non loin de la; Ie logement abandonne
appartenait aux missionnaires, qui pouvaient maintenant s'y installer. Vers i8go, ils bAtirent le second
#tage, avec le prEcieux concours du frrre Joseph
Hlochgurtel. Cette maison, devenue grande, pouvait
dor6navant recevoir les missionnaires frangais qui
voulaient etudier la langue arabe. Cela n'emp&chait
pas les missionnaires adonnis a I'ceuvre des missions
-de continuer leur ministire apostolique.
Depuis fors, jamais plus les missionnaires n'ont
manque; its n'ont cess6 d'ivang6liser jusqu'i nos
jours tout le pays du nord du Liban, depois Checca
et Tannourine jusqu'a Alexandrette.
Pendant le sicie qui vient de s'&couler, c'est-A-dire
de 1834 g 1934, nos confreres out parcoarn tout le
Liban nord et le pays des Alaouites de six a sept fois,
*et Ie nombre des confessions qu'ils ont entendues,
-des communions qu'ils oat distribuies, des gens qu'ils
ont instruits des choses de la religion, des confreries
qu'ils oat 6rig6es, des diff6rends qu'ils ont arrang6s,
des aumrnes qu'ils ont distribaees, des conversions
qna'ils ont op&6res est incalculable.
En moyenne, ils donnent par an de quinze A seize
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missions, sans compter deux ou trois retraites eccl6siastiques et des retraites dans des 6glises on des6tablissements religieux.
Le nombre des confreres et freres qui ont fait
partie de la maison de Tripoli pendant ce sibcle est
de soixante-dix. Quant aux superieurs qui l'ont
dirig6e, voici leurs noms dans 1'ordre chronologique:
MM. Antoine Poussou. . . . . . .

Francois Amaya.
Joseph Reygasse.

.......
.......

1834-1839

. .839g-i5o
r85o-18 76
..

. .. . .
Jean Baget.......
Paul Climent . . . . . ...
Antoine Ackaouy ....... .

j&76-897
897- 9tgo
190o1-.

.

199-1911

Joseph Ouanns . . . . . ... .

1911-1927

Antoine Ackaouy. . . . . ....

1927-r93

Jacques Rustom ........
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A l'issue des solennitis du tridum c66lebj a 1'occasion du centenaire de la Mission des Lazaristes a
Tripoli, M. Heudre, visiteur, assisti des missionnaires
d'Antaura et de Beyroutk, a donae, en prbseoce des
Saeurs de Tripoli et de Zgorta, une absoute solennelle pour le repos de l'Ame des missionnaires decedis
i Tripoli et dont Les restes reposent dans le caveao
de la chapelle. L'absoute terminie, tout le monde se
retndit an caveau, oi l'on recita un De paofundis et oil
M. le Visiteur dit un mot aimable a 1'adresse da superieur, qui eut la pieuse pensee de transporter lesrestes
de nos difunts dans ce caveau et de solenniser le
centenaire.

J. ALOuAN,
i. p. d. 1. M
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CHINE
LES PRISONNIERS DE TINGHAI
Jamais Notre-Seigneur ne nous semble plus pres de
nous que dans nos visites A la prison de notre ville
de Tinghai. Tandis que nous allons par les rues, la
meme question nous vient de toutes les m6nagres sur
le seuil de leur porte: , Mo-mo, oi allez-vous ? , Et
en voyant nos paniers de remedes, le pot de csievain , (bouteille de riz tres liquide), la r6ponse suit
de pres la demande: t Les Sceurs s'en vont a la prison pour leurs bonnes ceuvres. )
Aussit6t arriv6es, nous passons chez les femmes; il
y en a toujours environ une vingtaine, avec, helas!
souvent de petits b6b6s dans les bras. De temps en
temps, nous leur apportons un peu de poisson ou de
legumes frais pour relever un peu leur menu mis6rable. Parfois, lorsque nous avons recu quelque
aum8ne sp6ciale, ce qui arrive, mais rarement, nous
pouvons fournir un regal: du vermicelle, ou un fruit,
ou un gateau ; c'est grande f&te alors; mais pour deux
cent cinquante personnes, vous pensez bien que la
dipense n'est pas mince. Dans la bonne saison, toutefois, les legumes frais sont bon march6 et nous nous
faisons une joie d'apporter a nos amis de la prison
de grands baquets pleins de bonnes choses qui ont
bon gout, parce que cuites chez nous, et nous allons
les servir nous-m&mes.
Nous nous attardons chez les femmes, qui ont toujours quelque remade A demander, quelque mal a
soigner. Aux b6b6s, nous donnons de petits bonnets
ou des effets bien chauds; aux mamans, nous donnons
du travail qu'elles feront pour nous et que nous leur
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payerons. Quand elles travaillent pour les Soeurs; dit
la vieille gardienne, tout le monde est content et gai;
mais quand ii n'y a rien i faire, elles se couchent ou
pleurent. II y en a qui voudraient bien 6tre instruites
de la religion; on fait son possible, enseignant A
chaque visite un peu de priere et de doctrine. I1 nous
faudrait quelque bonne auxiliaire qui consentit a se
devouer a cette ceuvre: mais on ne comprend pas
encore le devoir de travailler avec zele pour I'ime de
ses freres et soeurs.
Cependant, du c6t6 des hommes, nous sommes
attendues; les Soeurs arrivent, ils le savent et les gardiens ont prepark dans la cour une grande table avec
des banes sur trois c6t6s pour les malades. Aux grilles
de leurs cellules, ils sont l1a regarder; il nous saluent,
attendant avec impatience leur tour d'etre soign6s.
Dans une chambre a c6t6, nous avons dispos6 une
armoire de dispensaire, oi nous gardons notre provision de m6decines usuelles. II faut dire que cette
armoire est 1'oeuvre d'un prisonnier, menuisier de son
itat; elle fut peinte par un autre. Nous encourageons
beaucoup le travail dans la prison; pour la cinquantaine de notre respectable superieure, nos orphelines
portaient des chaussures dont les semelles d'6toffe
avaient 6tA cousues par les prisonniers. C'est leur donner le moyen de gagner quelques sous pour leurs
menus achats et pour am6liorer un peu leur miserable
ordinaire.
Quand done remfdes et tasses et bandes de pansement sont en place sur la table, avec une grande bassine de th6 chaud, une vingtaine de prisonniers sortent de leurs cellules et s'assoient en rang, attendant
leur tour. Ils sont pour 1'ordinaire tres convenables,
comprenant que les Sceurs attendent, de leur part,
politesse et bon ordre ; aussi, ce n'est que bien rarement
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que nous avons a faire plainte. Pour l'ordinaire, il n'y
a pas de cas grave; mais, par ces soins reguliers, la
route est barree aux 6pid6mies et maladies contagieuses. C'est presque toujours lamalaria, les rhumes,
les maux de ventre. II y a aussi les plaies causees aux
jambes par le port des chaines bien lourdes. II y a des
poitrinaires qui trainent des mois et des mois sans
que, pour leur soulagement, nous ne puissions malheureusement pas grand'chose. Quand la maladie est
s6rieuse, nous demandons au directeur de la prison de
les faire apporter a notre h6pital, oi nous avons une
chambre spiciale pour les prisonniers. Les mourants
nous sont aussi amen6s, quand c'est possible ; au moins,
ils peuvent recevoir des soins maternels et mourir dans
un lit, et surtout il est alors plus facile de les disposer
au saint bapt&me.
Il y a deux ans, deux grandes 6pid6mies vinrent
ravager la prison, le beriberi, et quelque chose qui
ressemblait au scoxbut, toutes deux caus6es par la mauvaise nourriture et le manque de 16gumes frais. Dans
le beriberi, les malades tombaient paralyses, on mouraient subitement d'un arret du cceur. Nous avons eu
alors plus de quatre-vingts malades, dont quarantecinq sont morts. Bon nombre vinrent mourir chez
nous, mais nous avions aussi arrang6, dans la prison
mime, cinq petites infirmeries oii nous passions tous

les jours, distribuant remedes, bonne nourriture, paroles d'encouragement et de consolation. La reconnaissance de ces pauvres gens tait tres touchante. On
les entendait r6piter: a I1 n'y a que les Sceurs qui
s'interessent a nous et vienoent soulager nos souffrances; elles disent que c'est leur grand Dieu qui
les envoie; nous voulons nous aussi croire en ce Dieu
bon. n Des quarante-cinq qui sont morts, nous en avons
baptise quarante-deux, et les trois autres desiraient

-

783 --

le bapteme et le demandaient; mais nous voulions
leur donner un peu plus de doctrine et ils sont morts
subitement durant la nuit. Nous esperons que Dieu
leur a tenu compte de leur bon d6sir.
Cette ann6e 1933 fut l'annee des brigands dans la
prison. Nos pauvres iles en ont bien souffert; il y en
avait, dit-on, trois cents A l'interieur de Chusan et
six cents sur mer tout autour. La vie n'etait plus sure,
et le peuple des villages, surtout ceux qui avaient un
peu d'argent ou de proprietes, vivaient dans la terreur.
Is n'osaient rester chez eux durant la nuit et changeaient constamment de domicile avec les leurs. Cette
situation alarmante ne pouvait toutefois s'6ternisei.
Les soldats riguliers furent lanc6s a leurs trousses
et, leur ardeur stimulee par l'espoir d'une bonne recom.pense, ils firent de vrais efforts, qui tout naturellement
aboutirent. Bon nombre de ces gredins sont maintenant de nos clients.
Malheureusement, dans cette bande il y avait un
<hrktien du nom de Li Yungsun. 11 n'avait que vingtneuf ans, et dkja il 6tait un des chefs, le troisibme.
Dans sa jeunesse, il 6tud'ia a notre 6cole paroissiale;
mais, mal blevE par sa mire, qui le gatait, place de
plus pour son malheur dans une maison de Shanghai,
il s'6tait laiss6 entrainer dans les mauvaises compagnies, et finalement s'6tait fait brigand. II y a trois
mois, nous apprenions que Li Yungsun 6tait tombe
entre les mains des soldats et qu'il etait dans la prison sp6ciale des condamn6s a mort. Pensant A son
Ame, nous sommes all6es le voir, expliquant au premier
mandarin que, si nous nous occupons de bonnes
ceuvres, ce n'est pas seulement pour les corps, mais
aussi pour les Ames; que ce jeune homme etait un
.chrtien et que, s'il devait mourir, comme c'6tait probable, il avait besoin d'aide pour se prkparer a la mort.
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Le juge nous comprit sans peine, comme il nous le fit
remarquer, ayant etudie quelque temps dans notre
6cole de Shaohing et connaissant par suite les coutumes des chr6tiens.
Li Yungsun fut done appele devant nous dans la
cour de justice. Une foule d'officiers l'entouraient,
un peu surpris de notre facon de traiter avec lui. Au
d6but, quand il parut, il faisait le hardi, souriant
avec desinvolture. Nous lui fimes des reproches
sev&res sur sa mauvaise conduite et la honte qu'il
causait a sa famille et a tous les chretiens. II n'avait
qu'a se rappeler les commandements de Dieu, qu'a
penser a la mort, qui 6tait proche, et au besoin
extreme oii il 6tait de preparer son ame au terrible
jugement. II ecoutait en silence; puis, bient6t, ses
larmes commencirent a couler et il nous demanda de
lui envoyer un pr6tre et aussi des livres de prieres et
de doctrine pour I'aider A preparer sa confession.
Deux jours apres, avec la permission du mandarin, le
cur6desa paroisse etait admis dans la prison etentendait sa confession. II fut ensuite incarcdr6 dans la
prison commune, oit plus d'ftne fois nous l'avons revu.
II se conduisait bien, nous a-t-on dit, et portait ostensiblement sur ses habits le scapulaire vert et la
M6daille miraculeuse. II venait i nous pour faire soigner les plaies que lui causaient ses lourdes chaines.
Nous en profitions pour lui renouveler nos conseils,
l'exhortant i la patience et A la r6paration. Les gardiens nous ont dit qu'il fut toujours tres doux et ne
demandait jamais rien.
Un dimanche matin, a l'improvistc, il 6tait avisi que
l'heure de l'expiation avait sonn ; il fallait partir pour
aller t Sinkomen, son pays natal, et y 6tre fusille.
Quand, une heure apres, il debarqua, l'officier charg6
de 1'ex6cution lui demanda s'il n'avait rien A dire A
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sa famille; il repondit: , Non; mais je voudrais bien
voir le pretre de 1'6glise de la colline (Notre-Damedu-Rosaire) ou que, du moins, on l'envoie chercher. ,
Sur le refus, motiv6 par le manque de temps: , Dites
alors au P. Yao que je me confie A lui et demandezlui de ne pas m'oublier. ), Aprbs quoi il 6tait fusill6.
Apres l'ex6cution, sa pauvre mere envoya un cercueil
pour recueillir le corps de son malheureux enfant et
le ramener a son village d'origine. Puis, elle vint quelques semaines apres, avec une humilit6 touchante,
remercier ma Sceur superieure de tout ce que nous
avions fait pour 1'ime de son enfant.
Un mois plus tard, c'6tait le tour du chef de la
bande, Tze pao-ding, qui se laissait capturer & Shanghai. II y avait des annies qu'il d6jouait toutes les
poursuites des policiers lances a ses trousses. Le voilA
maintenant en prison avec plusieurs de sa troupe.
Dans une de nos visites aux malades, nous exprimimes le d6sir de le voir, ce qui nous fut accordi, et
nous en profitimes pour lui parler de la religion. 11
semblait nous dcouter attentivement et t6moigna du
regret pour son triste passe. II nous demanda meme
de lui ecrire un peu de doctrine et les prieres que
nous lui enseignions; il pourrait ensuite les 6tudier a
loisir. II avouait qu'il avait honte de lui-m6me, et qu'il
d6testait sa vie de brigandages et de crimes, dont la
cause premiere 6tait le jeu et les dettes qu'il avait
faites. La fois suivante, nous apprenions que Tze pao
ding, qui ne savait pas lire, se faisait rep6ter par un
autre, quelque peu lettr6, ce que nous lui avions laiss6
par 6crit, et que les trois autres de sa troupe et les
autres prisonniers 6coutaient les prieres et les redisaient avec lui. II nous demanda le bapteme et quand il
nous parut suffisamment pr6par6, nous l'ondoyimes,
de meme pour les deux autres, apres quelques visites.
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A une de ces visites, un prisonnier nous arrita au passage: t Moi aussi, nous dit-il, je veux adorer le
maitre du Ciel, le bon Dieu. J'ai ici un livre de la
doctrine chr6tienne; je la trouve tres belle. C'est le
chritien Li Yungsun qui m'a donn6 ce livre avant
d'aller a la mort, et il me I'a -expliqu6. n
On nous a dit que ce chef, Tze pao-ding, s'est tres
bien montre quand il comparut devant ses juges. A
chaque chef d'accusation, il r6pondait simplement :
a Oui, c'est vrai; je l'avoue avant de mourir. , Puis
il prenait la defense de ses subalternes et implorait
pour eux la pitie du tribunal. « Ces hommes, plaidaitii, ne sont pas de grands brigands, michants comme
nous trois; ce sont des gens de la campagne qui ont
femme et enfants, que nous avons forces de nous
suivre. Faites-nous mourir, oui, nous le m&ritons;
mais eux, non, pardonnez-leur. o
Chaque fois que nous les voyions, ils se montraient
pour nous pleins de reconnaissance, nous assurant
qu'ils disaient leurs priires et qu't I'heure de l'ex6cution ce seraient leurs dernieres paroles. Tze paoding disait : ttJe demanderai t un ami d'&crire aux
Soeurs mes remerciements; elles sont les seules au
monde qui me veulent du bien, alors que tous medetestent a cause du mal que j'ai fait.,
Un de ses compagnons nous a supplibes d'aider sa
femme aprbs sa mort. II a 6crit une lettre pour
demander qu'on envoie chez nous ses petites filles.
4 Je sais que chez les Soeurs elles seront recues et
traitbes avec charit6 et que personne ne les m6priseracomme filles de brigands. "
-Dimanche 12 novembre, est arrive l'ordre de l'exicution et les trois brigands furent fusilles. Tze paoding, conduit k son village de Tatchy, se montra tres.
calme et tres doux le long du chemin. Malheureuse-
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ment, le catechiste de I'endroit n'a pu, a cause de la
foule, le joindre, comme il I'aurait voulu. Sur la photo
qui fut prise du cadavre, on voit clairement la
Medaille miraculeuse que nous lui avions donnie.
Notre bienheureuse Sceur Catherine distribuait des
m6dailles aux communards de 1870; nous avons la
consolation de pouvoir en faire accepter a des condamn6s A mort. C'est leur carte d'identite, leur certificat d'admission dans la confr6rie du bon Larron.
Esperons qu'a ces convertis de la derniere heure,
comme A leur patron, J6sus aura fait mis6ricorde.
Sceur N...
(Le Petit Messager de Ning-Po, mars-avril 1934.)
LES MISSIONS EN PAYS ROUGE
Par ma lettre du 24 f6vrier, je vous disais que,
,depuis le 8 janvier, nous n'avions plus recu de nouvelles de notre captif M. Anselmo, 6crites de sa main.
Ce silence force de notre confrere continue et il me
semble bien, d'apres une lettre recue hier, qu'il nous
sera de plus en plus impossible d'avoir des nouvelles
de notre pauvre captif.
La lettre dont je parle est d'un confr&re du vicariat de Nanchang. II a appris par un de ses chrktiens
que M. Anselmo serait actuellement a Siao-Yao, dans
leshautes montagnes situ6es dans l'angle que forment
les villes de Tongkou, Y-Fong et Wan-Tsai, sur les
limites du Hou-nan. La ISe division, en garnison a
Y-Fong, aurait recu l'ordre d'encercler les Rouges et
de les attaquer dans leur repaire de Siao-Yao. Jusqu'i
ce jour, nous n'avons rien entendu au sujet de cette
offensive contre les bandits.
Un chr6tien de ce confrere, qui m'a 6crit, a reussi
A s'entendre avec un Wang, colonel honoraire rouge,
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et 1'a decid6 a se rendre chez les Rouges, lui promettant une bonne remuneration s'il apportait une lettre
autographe de M. Anselmo. Or, ce Wang est revenu
sans lettre. II a vu un chef rouge civil, qui lui a dit
que jamais on n'aura une lettre de M. Anselmo. Ce
Wang ayant parl6 de la rancon, qu'on ne payera pas
sans avoir une lettre de la main de M. Anselmo, ce
chef rouge, espece de gouverneur civil, ayant vingt
et quelques annees, a r6pondu : " Nous ne voulons
plus de rancon, mais il nous faut un T. S. F., deux
charges de m6decines, quarante fusils et des munitions; sans cela il est inutile de revenir de nouveau.,,
Un autre personnage en relation avec les Rouges et
a qui on a remis deux lettres, que j'crivis a notre
cher captif, n'a pu faire parvenir ces lettres, et a recu
d6fense formelle de porter des lettres a l'avenir. De
ce fait, il nous semble bien impossible d6sormais
d'avoir la moindre nouvelle de notre confrere.
La conclusion que les gens envoyes vers les captifs
tirent de l'insucces de ces diff6rentes d6marches est
que M. Anselmo serait mort, puisque les Rouges ne
veulent plus de rancon et nous demandent des choses
qu'on est dans l'impossibilit6 de leur envoyer, et que
jamais on n'aura une lettre de sa main et qu'ils ne
veulent pas en recevoir pour lui. On ajoute cependant
ceci : ils veulent empecher toute correspondance,
pour que les troupes r6gulieres ne parviennent pas a
d&couvrir le repaire des Rouges. Le colonel Wang a
encore dit ceci : c On ne tuera pas le captif ; il mourra
de privations, de misres et de maladie, car il est
impossible pour un Europien de vivre avec ce r6gime
de mis&re qu'est celui des Rouges. , Nous le connaissons pour y avoir goit6 nous-m&mes pendant trois
mois. La population est loin d'etre rassurbe par la
pr6sence des troupes r6gulieres qui sont dans ces

parages, car elles n'ont pas bonne r6putation et elles
ne pourront pas avoir la victoire sur ces Rouges
endiablks, qui se battent pour la vie. Les moyens
humains nobs faisant completement d6faut, nous continuons de prier le Sacr6-Cceur pour qu'il menage a
notre pauvre confrere une occasion sure de s'6chapper.
Nous jouissons d'une tranquillit6 si parfaite pour
le moment que nous ne nous doutons nullement qu'il
faille une grande vaillance pour rester a notre poste.
Cependant, il faut le dire, nous sommes entoures de
menaces de tous les c6t6s. Nous distinguons entre
grands et petits Rouges. Or, ce sont les petits Rouges
qui nous enveloppent de toutes parts, qui ont m&me
l'audace de venir jusqu'en ville et d'entrer dans certaines boutiques et d'exiger, le revolver au poing,
qu'on leur echange de bonnes et belles piastres contre
les faux billets de banque qu'ils pr6sentent. II faut
dire que certains d'entre eux furent pris et executes,
s6ance tenante, par les soldats avertis par quelqu'un
de la boutique oui is se pr6sentaient. Mais, a la campagne, ces faits sont journaliers et les soldats, qui
sont cependant partout, ne bougent pas pour mettre
ces bandits a la raison.
Comme je l'ai dit, nous tenons bon malgr6 tout et
sommes bien d6cid6s a ne pas bouger de notre poste
et a ne le quitter que par la force. Le bon Dieu nous
garde visiblement; depuis i93i, les grands Rouges
ont essay6 a plusieurs reprises d'attaquer et de
reprendre laville, ils n'ont pas r6ussi a en approcher;
c'est bien le bon Dieu qui les en a emp&ch6s, nous
envoyant des secours juste au moment oi l'on d6sesp6rait.d'en recevoir.
Nous avons deux sous-prefectures absolument inabordables par presque tous les chr6tiens : ce sont
Yong-Sin, dont le P. King, massacr6 en I930, avait
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la charge, et Yong-Nin (maintenant Nin-Kang). Partout ailleurs, le missionnaire pent au moins demeurer
en ville et y remplir son ministire, ayant des 6coles
remplies d'iltves, plus nombreux mame qtfe les annees
precedentes : car les catichumbnes et les chr6tiens
non suffisamment instruits en profitent pour venir
itudier. Chaque missionnaire peut done travailler
chez lui, en ville, tandis que, a la campagne, il n'y
faut pas penser, meme pour les prtres indigenes.
II y a quelques jours, le directenr du district de
Yong-Ki (sous-pr&fecture de Youg-Fong et Ki-Shui)
m'a rapporti des faits vraiment douloureux. La
grande majorit6 des chrttientis sont presque entierement d6peupl6es : or, il y a quatre-vingts stations de
mission, ayant, pour beaucoup d'entre elles, quelques
chr6tientes qui en d6pendent. Certaines stations
.comptant 1oo chritiens, d'autres go, 5o, etc., n'ont
plus que quelques unit6s, et meme l'une d'clles n'a
plus qu'un chr6tien, tandis qu'elle en avait plus de go
avant ]a tourmente communiste. ])ans ce district, les
deux villes jouissent d'une tranquillit6 fort relative,
mais cependant les chr6tiens peuvent encore y remplir
leurs devoirs, tandis que dans toutes les campagnes
c'est le regime rouge absolu. La dkpopulation dfs
chr6tient6s dont je parle a en pour causes la maladie,
la misere et surtout les executions capitales faites
par les Rouges, parce que nos chr6tiens refusaient
d'adhfrer an communisme, sachant qu'un chr6tien
ne ie pent sans renoncer A la foi. Pauvres malheureux

chritiens, ils sont vraiment notre poids et notre
doaleur, parce que nous ne pouvons rien pour eux: ni
les visiter, nri les consoler en leur administrant les
sacrements; et eux-mcmes ne peuvent franchir la ligne
rouge pour venir ers nous. Certains, qui ont rkussi &
tromper la surveillance de leurs bourreaux, sont venus
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ici pour y recevoir les derniers sacrements et mourir_
Telle est la situation de nos pauvres chr6tiens. Nous
n'aurons guere A enregistrer que des d6chs, quand la
paix sera r6tablie, lorsque le missionnaire visitera son
district.
Prions pour ces chr6tiens malheureux.
UN MISSIONNAIRE DE KI-AN.
(Le Bulletin catholique de Plkin, juin

zi34.i

AFRIQUE
CONGO BELGE
LA MISSION DE BIKORO DE JUIN 1932 A JUIN

1933

Malgr6 le malheur qui I'a frappee en lui enlevant
son sup6rieur eccl6siastique, a peine nommb depuis
un an, malgrý la penurie du personnel dont elle a
souffrir, la Mission des Lazaristes est
continu6e
all6e de l'avant, et, sans nul doute, I'arriv6e du renfort actuellement en route pour la colonie lui permettra d'enregistrer, 1'an prochain, des r6sultats plus
sirieux encore. R6colt6s dans les larmes, ceux de
cette annee n'en sont pas moins consolants. Tous les
postes marquent des progres, et Dieu, qui ne nous a
pas m6nag6 les kpreuves, nous a aussi visiblement
benis, grace peut-etre aux prieres de ceux qu'il a prematur6ment rappeles a Lui.
Poste de Bikoro
L'action de ce poste s'itend sur pros de 20 ooo kilometres carr6s, comprenant quatre chefferies. Outre
les rives du lac Tumba, les missionnaires ont
e6vang6liser le pays qui s'6tend entre le lac et les Missions
des RR. PP. du Sacr&-Cceur de Coquilhatville et de
ceux du Cceur-Immacule-de-Marie d'Inonge. Nous y
sommes en face de deux Missions protestantes; celle
de Belonge et celle de N'tondo. Un reveil d'activite
s'etait manifest6 chez elles a la suite de la Conference
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de LMopoldville, l'an dernier, mais la crise les a frappees plus fortement que nous et, pour I,e moment,
cette activit6 s'exerce au ralenti. Nous pouvons dire
que nous progressons serieusement. Alors que Belonge
a mis ses enfants en vacances pour un temps ind6termine et que N'tondo a r6duit les siens a moins d'une
centaine, gargons et filles compris, nous d6passons
largement les deux cents, sans compter une centaine
de filles chez les Sceurs. Le resultat est d'autant plus
surprenant que nous n'avons pu, autant que nous I'aurions voulu, rayonner dans la r6gion. Nous continuons
nos essais d'6coles rurales et elles commencent a
donner de bons r6sultats. Les tourn6es plus frequentes
leur donneront encore plus d'activite; elles nous am&neront 6galement plus d'adultes et permettront de
ramener au poste, pour y acbever leur instruction, les
neophytes qui l'ont commenc6e durant leur preparation au bapteme. L'indigene a besoin d'&tre relance;
sans cela, retourn6 au village, il reprend sa vie de
primitif, qui lui plait par ce qu'elle a de large et de
libre; il ne se soucie plus de mettre en valeur les
16lments qu'il a acquis durant un premier s6jour a la
Mission. II va sans dire qu'il ne peut s'agir que d'une
6lite; pour la masse, le rudiment peut et devra encore
iongtemps suffire.
Le poste de Bikoro se transforme. Les batiments en
pis6, par lesquels il a bien fallu commencer, tombent
un a un, cedant la place A des constructions en mat6riaux durables. Cette annee aura vu surgir de terre
cinq bitiments de 25 metres de long stir 5 de large
pour abriter nos 6coliers et nos catechumenes. Ils y
sont mieux log6s et peuvent y prendre des habitudes
d'hygiene si difficiles a observer dans la case indigene; ils y sont aussi mieux surveill6s et plus suivis,
partant plus disciplines et plus completement formes:
28
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ce qui est 1'un des resultats que nous devons attendre
du sejour ýala Mission. Nous avons 6galement reconstruit le dispensaire, belle batisse de 32 metres de
long sur 6 de large, et nous venons d'entreprendre la
reconstruction des classes. Ce sera l'effort du prochain exercice. Ce qui nous encourage a cette lourde
tiche, c'est que notre population scolaire n'a jamais
6te aussi nombreuse, et jamais elle n'a donn6 autant
d'espbrances par son application au travail. Un nouvel essai de cours du soir a 6et tent6 et nous pouvons
esperer que, cette fois, il ruessira.
Nous avons, cette annee, reduit de trois A deux lesfetes baptismales et nous sommes heureux de constater que la mesure, bien qu'entrainant une prolongation de l'6preuve du cat6chum6nat, a &t6 bien
accueillie. Au lieu de diminuer, comme nous avions
pu le craindre, le nombre des cat6chumines s'est
augment6 et nous sommes actueliement oblig6s de
limiter le nombre de ceux que nous acceptons. Cela
nous permet de leur imposer une probation d'une pluslongue duree.
Pour r6pondre aux d6sirs maintes fois exprim6s,
deux essais d'associations ont 6t6 tentes. Nous avons
actuellement, en petit nombre, car il faut etre exigeant si l'on veut faire ceuvre durable en ce genre
avec le noir, nos croises et nos scouts. Quant aux
associations tent6es par les adultes, elles v6ghtent, les
groupements qui nous entourent 6tant peu denses et
d'habitudes plut6t nomades. C'est sur la jeunesse des
6coles surtout que se fonde notre espoir et c'est pour
cela que nous ne reculons devant aucun sacrifice
quand il s'agit de nos ecoles.
Chez les Sceurs, les ceuvres marchent normalement.
Les classes sont bien suivies par les enfants des villages voisins; mais trop peu nombreuses sont encore
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les nouvelles baptisees qui ont le courage de renon<er a la vie du village pour achever cette instruction
qui n'a pu &trequ'6bauchee durant un premier s6jour
a la Mission. On est rebelle, dans nos r6gions, a l'instruction des filles, parce que la polygaimie e6ant a
l'ordre du jour, la femme reste le pivot de I'economie sociale. ( A quoi peut servir cette instruction , ?
disent les anciens, qui craignent que la femme ne leur
echappe. ( La femme n'est-elle pas notre magasin ? n,
disait un de nos chefs. Elles-mcmes, d'ailleurs, sent
le principal obstacle i leur relivement. Une fois que
1'id6e du mariage a germ6 dans leur tate, et elle y
germe vite, il n'y a pratiquement rien i faire, sinon
surveiller les evenements, pour qu'ils aboutissent a un
mariage serieux et durable.
Avec les classes, les Soeurs ont encore des lemons de
couture pour leurs enfants et pour les femmes des
villages environnants. Elles sont arrivees a leur donner du goit pour certains ouvrages plus delicats :
crochet, tricot, ouvrages en raphia, etc. C'est le
moyen de les occuper utilement; c'est aussi celui qui
permet de leur adresser de temps en temps les quelques bonnes paroles dont elles ont tant besoin.
Le dispensaire et l'h6pital ont eu, cette annee,
malgr6 l'abandon de plus en plus complet du poste
par l'Etat, une fort bonne clientele. L'h6pital compte
une moyenne de dix presences par jour, ce qui,
dans cette region, est beaucoup, surtout si l'on considere que nous n'avons pas de mwdecin et que
nous sommes i proximite d'une Mission protestante
qui en a un excellent et dont les oeuvres sanitaires
sont, depuis plus de quarante ans, la plus solide
reclame. L'h6pital sert, de plus, d'infirmerie pour le
personnel de la Mission, qui, les enfants des Sceurs
comprises, s'616ve a pris de quatre cents ames. La
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Goutte de lait continue 6galement a fonctionner avec
succes et cinquante-cinq enfants y viennent r6gulibrement chaque dimanche.
Poste d'Irobu
Outre le village et le camp d'Irobu, ce poste a dans
son ressort les trois chefferies des N'ge16, des Lusankanies et des Batwali. II convient d'ajouter le village
des Libinza venus de Nouvelle-Anvers pour aider au
ravitaillement du camp par le produit de leur peche.
Le travail est consid6rable et nous sommes heureux
de penser que le missionnaire qui s'y divoue sera
bient6t aide par un pretre et par un frere.
Il y a, tout d'abord, le travail du camp. Ce travail
n'est pas des plus int6ressants en raison de la nature
mouvante du groupement, les recrues ne restant
jamais plus d'un an et partant presque toujours a l'improviste; mais il donne parfois d'excellents r6sultats.
Jamais le nombre des militaires n'a 6t6 aussi consid6rable; avec les femmes et les enfants, c'est une population de trois a. quatre mille ames. Beaucoup sans
doute, parmi ces soldats, ne sont pas chr6tiens, mais
le nombre et l'influence de ceux qui le sont, ajout6s
i cette proximit6 de la Mission, amenent bien souvent des conversions. Il y en a d'ailleurs parmi eux
un certain nombre qui ont d6jA commenc6 leur cat6chuminat au village ou dans une Mission; il faut
s'en occuper et, s'ils s'en vont sans que l'on ait pu
le leur faire achever, les recommander aux Missions
oi les conduira le hasard de la vie militaire. Dans
l'ensemble, les soldats chr6tiens sont bons et 1'on
est 6difi6 de les voir, nombreux et recueillis, assister
a la messe quand on passe un dimanche par Irobu.

I1 y a, hl6as! la question du mariage qui, pour le
militaire encore plus que pour les autres indigenes,
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constitue la pierre d'achoppement. Rares sont les
femmes dans les C. I. M. qui sont de leur race;
d'autres s'y rencontrent et des unions se contractent
que la prudence empeche de r6gulariser, car elles
ne survivraient pas A la servitude militaire. Quoi
qu'il en soit, le camp d'Irobu compte de bonnes,
d'excellentes families, et leurs enfants forment un
gros contingent dans les classes toujours bien vivantes
de la Mission.
II a fallu multiplier les locaux en raison du nombre
considerable d'el6ves qui se sont prdsentes. Tout ce
qu'il y a d'enfants chez les Lusankanies en Age d'ecole
est, actuellement, A la Mission, et, depuis ces derniers
mois, de nombreux Batwali se sont pr6sent6s A la
suite d'une tournee faite chez eux. Les moniteurs,
sins 8tre parfaits, sont fort bons; la discipline regne,
ainsi que le travail, et I'on sent que les 6elves aiment
leur 6cole, ce qui est bon signe.
Comme je viens de le laisser entendre, on a pu,
enfin, commencer A s'occuper du groupement de popuation assez important qui se trouve A l'arriere d'Irobu,
entre les populations du lac et les N'pama relevant
de Lukul6la. II 6tait temps, car les protestants se
sont remues et ont fait dans la region pas mal d'adeptes.
II en reste, heureusement, beaucoup A faire et nous
esp6rons bien que les Batwali viendront nombreux
s'inscrire et vivre A la Mission d'Irobu. Le missionnaire en a ramen6 une trentaine de sa tourn6e et une
douzaine d'autres ont suivi quelques jours apres.
C'est d6ej un veritable succes.
L'arrivee des Batwali A la Mission d'Irobu nous a
forces A prendre une decision. I1 eft 6tC dangereux
de mettre ces primitifs en contact journalier avec la
population un peu avanc6e que l'on rencontre gen6ralement aux environs des organisations militaires;
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aussi, avons-nous ouvert un nouveau catechum6nat sur
la concession de 5o hectares que nous poss6dons le
long du chenal menant du fleuve au lac Tumba. Le
changement sera moins brusque pour ces nouvelles
recrues. En plus du cat6chisme, on leur fera la classe
comme dans les 6coles rurales et rien n'empechera de
faire entrer, apres leur bapteme, dans les classes
r6guliýres du poste, ceux d'entre eux qui se distingueraient par leur intelligence et leur assiduit6 au
travail.
II est regrettable que la crise ait emp&ch6 le gouvernement de faire venir des Seurs a Irobu. MWdecin,
malades de l'h6pital et jeunes filles, enregimentees
dans des classes, les attendaient avec impatience.
Esp6rons que ce n'est que partie remise et remise A
une 6ch6ance tres prochaine.
Poste de Lukulla
L'ann6e 1933 aura &et particulibrement heureuse
pour ce poste, puisqu'elle ne finira pas sans que les
Soeurs y soient install6es. C'est dire que ce poste, oh
M. Sieben s'6tait 6tabli et qui n'est fond6 que depuis
deux ans, est devenu une Mission complete. I1 est, du
reste, fort important, puisqu'il compte actuellement
350 kilometres le long du fleuve, avec une moyenne
de 60 de profondeur. Quatre grandes chefferies partagent ce territoire, qui repr6sente les deux tiers de
la Belgique.
Parmi ces populations, diverses de langue et de
coutumes, le protestantisme a. depuis longtemps,
beaucoup travaill6. II possede trois postes d'importance inegale : Belobe, Tehumberi et Lukulela, mais
leur influence se fait profond6ment sentir. Ils ont
beaucoup d'adeptes, mais il reste suffisamment d'in-
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digenes qui ne se sont pas laiss6 convaincre par lui,
et beaucoup, en raison de la difficult6 des communications, n'ont pas 6t6 touches; nous pouvons done
esp6rer que nous aurons, d'ici peu, de nombreux chretiens dans le pays. Le moyen le plus efficace, en
attendant que nos effectifs nous permettent la fondation d'un poste en aval de Lukulela, sera d'ouvrir
quelques ecoles. Le grand chef des Batende, un
ancien cat6chiste protestant, nous demande instamment catechistes et 6coles. II y en a d6ja une a
Mibenge, construite par le chef lui-m&me, et une b
Belobe. Bien que cette localit6 soit le fief principal
des - Anglais ,, elle est bien frequentie; les deux
comptent cent quinze 616ves contre une vingtaine l'an
dernier. C'est que l'indigene commence a vouloir
s'instruire. II desire surtout apprendre le franqais et,
les missions protestantes 6tant dans l'impossibilit6 de
le contenter en ce point, ils viennent a nous. Le motif
est peut-etre pen surnaturel, mais Dieu peut se servir
de tout pour attirer les A•es A Lui.
En attendant la fondation qui s'impose, le missionnaire rayonne, pr6parant les voies. Les r6sultats de
cette activit6 sont consolants; ils nous font regretter
de ne pouvoir r6aliser un moment plus t6t ce rave
caress6 depuis longtemps.
Mais il ne suffit pas de preparer I'avenir en rayonnant jusqu'aux confins de la Mission; il y a un travail
en profondeur qui doit se faire sur les positions
acquises. C'est l'oeuire du missionnaire r6sidant au
poste et de celui qui rayonne, quand il y revient.
Donner de la pi&t6 aux fiddles, organiser leur vie
suivant leur foi, s'occuper de l'instruction et de l'education des enfants, voila la tache de tous les jours et
de tous les instants. Malgr6 les difficultes r6sultant
du r6gime de travail des Compagnies et 1'l6oignement
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des camps oh ils habitent, les chr6tiens de Lukulela
donnent 1'impression d'etre sincerement attaches a
leur religion. Ils viennent, la veille du premier vendredi du mois et surtout le dimanche, en grand
nombre, pour remplir leurs devoirs religieux et ils
savent, a l'occasion, avoir le geste gen6reux. Lors de
la mort du regrett6 M. Sieben, des honoraires pour
plus de cent messes furent offerts, et, quand arrive le
moment des quetes pour la Propagation de la Foi, ils
y vont d'une large obole. II faut dire que les indigenes de Lukul6la ont plus.6volub que ceux de nos
autres postes; ils commencent peut-6tre A sentir que
la joie de donner est sup&rieure a celle de recevoir.
Quoi qu'il en soit, il est une autre preuve de leurs sentiments religieux : c'est 1'accroissement consid6rable
du nombre des confessions et communions qui sont
pass6es respectivement de 2618 i 6 141 et de 3 543 i
8735.
L'6cole de Lukul6la, qui avait jusqu'ici quelque pen
veget6, comme vegetent toutes les 6coles an d6but des
Missions, a pris son essor. Elle commence a donner
de bons r6sultats. L'arriv6e des Soeurs va permettre
iouverture d'une 6cole de filles, compl6ment n6cessaire des oeuvres dans une Mission.
Pendant cette ann6e, le poste de Lukul6la s'est consid6rablement embelli : l'6glise a maintenant une
facade monumentale qui produit le plus bel effet, vue
du fieuve; un cat6chum6nat et des maisons de travailleurs ont 6t6 bAtis; I'atelier de menuiserie a fourni
ce mobilier soign6 qui donne a la Mission un air de
confort que I'on rencontre rarement dans les postes
qui commencent; une ferme a ete amorc6e; en un mot,
c'est d6j& tout le petit monde qui repr6sente une
Mission d'avenir.
Disons en terminant qu'un dispensaire a 6t6 ouvert
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et que plus de huit cents consultations y ont 6t6
donnees. Les Soeurs developperont certainement cette
oeuvre pour le plus grand bien de ces r6gions, oi
s6vissent la malaria, le pian, la maladie du sommeil
et toutes les autres miseres qu'entraine une vie a
laquelle ne preside aucun souci des lois, meme les
plus 616mentaires, de I'hygiene, et, il faut bien le dire
aussi, parfois de la moralit6. Ici, comme a Bikoro, il
importe d'enlever au protestantisme le puissant levier
que repr6sente entre ses mains l'espece de monopole
dont il a joui jusqu'ici pour les oeuvres sanitaires.
Il nous a fallu tenir et nous avons tenu, Dieu merci.
Nous pouvons esperer maintenant que le temps de
l'6preuve est pass6 pour notre chore Mission. Le renfort qui vient n'est que l'annonciateur de ceux qui
suivront, car le recrutement commence a donner ses
fruits. Bient6t, chaque ann6e pourra nous amener
les aides dont nous avons besoin pour assurer les
positions nouvellement acquises. Rien ne sert de
remporter des victoires s'il n'y a pas de r6serves pour
les exploiter. Is viendront, ces aides, ils viendront,
grace aux prieres de ceux qui sont la-haut. Une fois
de plus, ( le sang des martyrs ,, car ils sont martyrs,
ceux qui sont tomb6s au champ d'honneur des missions, aura et6 semence de chretiens.
Bikoro, 27 novembre 1933, en la fete de 1'Apparition de
la Vierge de la Midaille.
Felix DEKEMPENEER,

i. p. d. 1. M.
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Tableau des fruits spirituels de la Mission de Bikoro
(Juillet I932-~933)
Population totale approximative. . . . .
. . .
00ooooo
Pritres. . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . ..
6
Frbres. . . . . . . . . . . . . . . . . ...
. ...
2
Sceurs . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Catrchistes .....
. . . . . . . . . . ....
. ...
81
Moniteurs . . . . . . . . . . . . . . . . .
.... . .
3o
Monitrices. ..
. . . . . . . . . . . . . . ..
. .
4
Catholiques indigenes. . . . . . . . . . . . ..
.
4985
Catholiques 6trangers . ......
. . . . . ....
53
Catechumenes inscrits. . . . . . . . . . . ...
1224
to
Catechumines presents a la Mission . . . . . . ..
388
Protestants . . . .
. . . . . . . . . . . .
6 398
Paiens (environ). . ................
.
75 ooo
Stations principales . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Stations secondaires. .....
. . . .
. .
.98 .
Eglises pouvantcontenir 400 personnes. . . . . . .
3
Eglises pouvant contenir moins de 4oo personnes. .
8t
H6pitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L its . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
5
Total des malades hospitaliss.. . . . . . . . .
.
139
Moyenne de presences par jour . . . . . . . . .
o10
Dispensaires ....................
2
Consultations . . . . . . . . . . . . . . . .....
18462
Goutte de lait . . . . .
. . . . . . . . . ... ..
Enfants de la goutte de lait . . . . . . . . . . ..
55
Visites b domicile . . . . . . . .
. . .. . . .
.
221
Malades soign s . . . . . . . . . . . . . . . ...
6 o39
Ecoles rurales . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
16
Enfants fr6quentant les 6coles rurales . . . . . ..
545
Ecoles moyennes . . . ...
. . . . . . . . . . ..
5
Enfants frequentant les ecoles moyennes . . . . . .
517
Ateliers . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ... .
3
Enfants travaillant dans les ateliers . . . . . . ..
42
Ouvroirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
2
Enfants des ouvroirs .
. . . . . . . . . . .
67
Ecole du soir . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
IElves de 1'6cole du soir .
. . . . . . .. . .
.
61
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tcoles de prifres. Catichumn6ats . . . . . .
.
Bapt&mes a l'article de la mort : a) adultis
..
Baptemes k 1'article de la mort : b) enfants j
Baptemes en dehors du danger de mort : a) adultes:
Baptemes en dehors du danger de mort : b) enfants.
Communions . . . . . . . . . . . . . ....
.
.
Confessions . . ..
.. . .. ......
. . . . .
Mariages ....................
.
.
Missions prechies. Visites de villages .......
.
Extremes-Onctions. . . . . . . . . . . . . . ...
.
Conversions d'h&rktiques. . . . . . . . . . .... ..

81
' 37
345
107
27 39o
14 961
8o
29
28
10

Leutre de sceur COUSEBANT, Fille de la Charitl
Nsona Mbata (Congo Beige), le 18 mars 1934.

Je crois vous interesser en vous donnant quelques
d6tails sur une oeuvre que nous avons commenc6e
l'ann6e derniere et qui est appelee a faire un grand
bien par sa repercussion dans les milieux indigenes,
je veux parler des consultations de nourrissons dans
les villages de la brousse.
Des notre arrivee A Nsona Mbata, nous avions organis6 une consultation a la Mission le dimanche apris
la messe, afin de permettre aux mamans de remplir
leur devoir dominical tout en pr6sentant leurs poupons a la pes6e.
Pendant plusieurs ann6es, notre chiffre de presences
6tait assez restreint. En 1932, nous arrivions a 82 et
en 1933 nous avons enregistrA 157 inscriptions. Au
d6but de 1933, nous avons port6 notre activit6 dans
deux autres chefferies, Ntadi et Knizwarla, villages
protestants, oh nous d6sirons exercer notre influence.
On nous avait annonc6 un fiasco, mais, bien au contraire, I'accueil de la population nous fut tres sympathique et, a la fin de l'annee, nous pouvions donner
notre rapport de 87 h 89 b.bes rigulibrement pre-
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sentes. Ces deux villages sont situ6s, I'un & 17 et
l'autre a 48 kilometres de Nsona Mbata. Mais il y a
des routes passables et, comme je pense vous l'avoir
dit, nous avons requ d'une bienfaitrice d'Europe une
petite camionnette Ford pour notre service m6dical.
Elle nous est devenue absolument indispensable.
Voici done comment nous faisons. Nous pr6parons
une caisse avec les cadeaux destines aux bib6s et aux
mamans; si le temps est . la pluie, imperm6able et
parapluie; une petite boite avec nos tartines, une
gourde de the, une balance romaine, faute de bascule
convenable, et nous partons, une soeur infirmiere visiteuse et moi, plus notre chauffeur noir, I'etre principal, qui conduit admirablement bien sa machine.
Au premier village, accueil chaleureux, pesee des
mioches, nous avons notre registre numbrot6, chaque
maman a sa fiche, examen de chaque enfant, f6licitations ou reproches A la mere, remide en cas de besoins,
conseils de propret6, d'alimentation. Toutes les autorites de la chefferie sont pr6sentes, le chef m6daill6,
son secr6taire, ses messagers, le cat6chiste, le moniteur et tous les curieux. Joie a la reception du cadeau:
une petite robe ou un morceau de savon, un sachet
de sucre, un morceau d'6toffe, etc. C'est recu avec
enthousiasme. La s6ance dure trois a quatre heures.
Nous emportons dans notre camionnette, autant qu'elle
peut en contenir, tous les gens qui d6sirent profiter
de ce moyen de locomotion. C'est une vraie arche de
No6, oui chacun s'entasse. Pour l'au revoir, cris, gesticulations, et nous voila parties; nous repasserons le
soir pour prendre dans notre vehicule les enfants
plus gravement malades ou les adultes qui d6sirent
faire un petit s6jour A notre h6pital.
A quelques kilometres, notre voiture s'arrete a
l'entr6e d'un petit bois. La, non loin d'un cimetiere
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indigene, un tronc d'arbre nous sert de bane pour
croquer notre tartine, et aussit6t les voyageurs en
voiture. Encore 3o kilomttres, et nous sommes a
Knizwana. R6petition de la seance expliquie ci-dessus,
aimable reception, chaleureux au revoir, lueur du clair

de lune; nous revenons chez nous.
R6sultat de ces excursions : pinetrer chez l'indigene,
baptiser les enfants moribonds, les attirer chez nous

quand ils sont malades, favoriser le recrutement de
notre internat, briser la glace qui empeche l'indigene
protestant de s'approcher de chez nous et 1'attirer par

la bont6 a notre sainte religion.
Les debuts consolants de cette oeuvre nous ont fait
entreprendre une quatrieme chefferie au ddbut de
cette ann6e : chefferie de Ndewa avec centre Madimba,
poste de 1'administrateur territorial. LU, ce fut un
r6sultat inesper6. Nous avons eu, A notre premiere
consultation, 63 pr6sences de tout petits bebbs et, A
la seconde,

19; nous irons, le mois prochain, pour

une troisibme fois; qu'y trouverons-nous? Chiffres
depassant nos previsions. Nous avons done en ce
moment 450 bebis inscrits environ et nous pensons
arriver bient6t au chiffre de 5oo.
Les indigenes comprennent si bien les avantages a
retirer de ces visites, car ils aiment sincerement leurs
enfants et sont heureux quand les Sceurs s'occupent
d'eux, qu'ils nous demandent encore dans deux chefferies situ6es a 60 et 70 kilometres de la Mission et
en sens oppose.
Cette dernibre consultation nous est demandie aussi
par M. le M6decin, directeur du Fonami du village
de Nkasu, de l'autre c6t6 du fleuve Inkisi, en plein
pays kibangiste.
Le docteur nous a demands de nous rendre compte
de l'6tat des routes, pour voir la possibilite d'y faire

-

8o6 -

des visites rgulires. Mais le rsultat a etk deplorable
et nous avons fait une randonnae remplie de pniplties. Nous sommes parties a sept heures et rentr6esa onze heures et demie du soir pour faire 140 kilometres et ne rester qu'une couple d'heures dans le village en question. Mais quel voyage! C'6tait presque
dramatique. Pendant 40 kilometres jusqu'au village de
1Inkisi, tout va bien. Nous passons ensuite devant un
village, dont les habitants se pricipitent snr nous pour
nous arreter. Est-ce une attaque de brigands? Non,
ces braves gens nous disent que les ponts sont brises
et qu'il nous est impossible de passer la riviere. c J'irai
et je verrai ), dis-je. ( Nous venons avec vous ), ajoutent-ils, et ils sautent dans notre camionnette! H4las !
ce n'etait que trop vrai! Un camion, pen anparavant,
avait rompu le pont en prenant un petit bain. Mais
nous apercevons une place peu profonde avec un lit
en pierres. ( Ici, dis-je, nous pourrons passer, nous
suivrons la berge, roulerons dans l'eau et remonteronsde l'autre c6t6. ) C'Ctait plus facile i dire qu'lfaire;
car ce petit passage a gufnous demanda deux grosses
heures; les roues entraient dans la boue, les pierres.
entravaient la route. Enfin, ce que femme veut, Dieu
le veut et, non sans peine, nous arrivons de l'autre
c6t6. Le grand danger 6tait passe, mais les pannes
se sont multipliies dans les trons, la bone et le sable.
Nous voici arriv6es. Tres bon accueil: le chef nous.
exprime le d6sir de voir les Sceurs s'occuper des enfants
pr6sents; de part et d'autre, nous nous quittons bonsamis et nous hbtons de reprendre notre route pour
repasser la fameuse riviere avant la nuit. Les indigenes, auxquels j'avais donn6 et promis un bon pourboire, avaient arrang6 la berge avec des troncs
d'arbres et des branches et nous attendaient. A peine
dans 1'eau, notre camionnette cogne une grosse pierre
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et par les efforts que doit faire le moteur pour se libirer, un contact s'6tablit et une gerbe de feu jaillit.
Panique ! J'ai la chair de poule. Grace a Dieu, nous
&touffons la flamme; a C'est un miracle ,, dit notre
chauffeur; mais, par prudence, crainte de recidive, je
dois d6fendre de remettre le moteur en marche. Une
trentaine d'hommes parviennent 4 remonter l'auto sur
I'autre rive et nous voici sur la route, mais en panne!
Heureusement, nous n'6tions qu'a 12 kilometres de
l'Inkisi, oi se trouve un garagiste europ6en; j'ecris un
billet et deux hommes partent avec toute la vitesse de
leurs jarrets de noirs.
La nuit tombait; au loin, de gros nuages 6taient
d6chir6s par les eclairs. Et apres trois heures et
demie, longues heures d'attente, le camion sauveur
nous envoie de loin la lueur de ses phares bienfaisants.
En deux minutes, une corde en fer est attach6e A
notre voiturette, qui suit paisiblement la grosse
machinejusqu'au garage. LA, revision de notre moteur,
qui n'a aucune avarie; simple contact par les chocs
subis; et nous effectuons paisiblement les 40 kilom.tres qui nous separent de Nsona Mbata; un orage
eclata quand nous n'avions plus que 5 kilometres A
franchir. Comme je le disais ci-dessus, ii 6tait onze
heures et demie du soir et nos compagnes, anxieuses,
se demandaient si elles nous verraient encore vivantes.
Mais l'histoire n'est pas encore finie, nous avons
compris pourquoi le diable voulait nous emp&cher de
passer et remercie le Seigneur d'avoir resist4 aux
avis contraires.
Trois jours apris notre visite, c'&tait la rentree des
classes et quelle ne fut pas notre agreable surprise
de voir parmi les nouvelles ilkves quatorze charmantes
fillettes envoyees par le chef de ce fameux village de
Nkasu! Plusieurs paiennes recevront chez nous le
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bapteme. Ceci se passait le i" f vr-ier et, il y a quinze
jours, ce meme chef m'ecrivait que trente-trois n6grillonnes demandaient encore a venir a Nsona Mbata.
Qu'en dites-vous?
Je vous dirai, en finissant, qu'apres notre premiere
consultation a Madmiba, les Noirs, voyant l'interkt
que nous prenions aux petits enfants, nous ont amen6
trois petites orphelines qui croupissaient dans la
misere et la malpropret6, 6levees comme des bates,
sans religion. L'ainee, huit ans, et deux petites
jumelles d'un an et demi, ces dernieres si d6licates
qu'elles furent baptis6es sans retard; une s'est envol6e
au ciel, l'autre semble prendre gout a la vie. Quant
la plus grande, elle est i l'ecole et serabaptisee quand
elle aura appris les principales veritis de la religion;
elle recevra le nom de Valerie,

MONSE1GNEUR JACQUES CROUZET (suite)
Le dernier article de M. Canitrot adti mutil6 bien involontairement par suite d'une regrettable confusion de pages.
SBien qu'il faille pour cela revenir en arriere, nous n'hMsitons
pas a combler ici la lacune pour ne rien laisser perdre du si
interessant recit de notre confrere. L'article que voici s'insere
p. 577 du prdcedent numero des Annales entre les deux derniers

alinias.

Le champ en plein soleil
Aussi reculI que les terres de l'immense Am6rique
sur lesquelles Christophe Colomb venait de planter
la Croix, Madagascar n'avait pas vu se dresser sur ses
collines rouges le signe r6dempteur du Fils du Dieu
vivant, J6sus-Christ, dont le nom retentissait depuis
quatorze siecles sur les rivages de l'ancien monde.
Ce ne fut qu'a la premiere annie du seizieme sicle
qu'un furtif rayon de christianisme glissa sur ses
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plages. Du io aoat-de l'an de grace 15oo, jour de sa

decouverte par Di6go Diaz, jusqu'au 17 octobre i6i3,
1'ile Saint-Laurent ne recut, en effet, que quelques
aum6niers des rares navires portugais qui, secou6s
par les temp&tes, relichirent dans ses rades.
Vers i53o, des naufrag6s portugais avaient bati, a
une lieue de la mer.et k deux lieues du Fort-Dauphin,
surles bords de la riviere Fanjihipo, un fortin, -TranoVato, - pour se mettre a l'abri des coups de mains
des indigenes, qui, toujours a I'affit, profitirent d'une
heure de grande r6jouissance pour les exterminer.
Ce jour, dix-septieme d'octobre 1613,

a 1'heure des

premieres vepres de l'ap6tre saint Luc, deux Pires
Jesuites portugais venus de Goa d6barquerent A
25 kilometres au sud de Fort-Dauphin, dans la baie de
Ranofotsy, qu'ils appelkrent baie de Saint-Luc. Le
capitaine du navire, Nossa Senhora da Esperanga, sur

l'ordre du vice-roi des Indes portugaises, et suivant
1'usage du temps, emmena de force a Goa le fhls du
roi du pays d'Anosy; Un autre navire le ramena
a Ranofotsy, deux ans apres, avec d'autres Peres
J6suites, qui s6journerent a Trano-Vato (maison de
pierres) et qui partirent d6finitivement en mai 1617,
apris onze mois de tribulations. Ces deux expeditions portugaises d'apostolat officiel s'6taient terminees par des coups de canon et des feux de mousqueterie contre les indigenes.
Apres les premiers navires frangais qui, en 1642,
visiterent ie sud de File, un diacre s'arreta a SainteLuce on a Fort-Dauphin. Ce ne fut qu'en juillet 1646
qu'un pr&tre, M. de Bellebarbe, s'y &tablit. I fut remplac6 par deux Lazaristes, le 4 decembre 1648, Charles
Nacquart et Nicolas Gondree, envoy6s par (( Mon: saint Vincent de Paul, dont 1'ame
sieur Vincent
l1'Evangile , qu'il n'avait voulu
etait si encline 4
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pour lui et ses fils que le titre de pr&re de Ia Mission, selon la parole du Fils de Dieu, c Evangelzzare
pauperibusmisit me. Dieu, mon Pere, m'a envoy6 evang6liser les pauvres ), parole dont il avait fait sa devise.
Jusqu'i son dernier souffle, malgr6 les traverses qui
barrerent souvent ses projets, il garda une pr6dilection pour ces nouvelles Indes rouges oii le poussait sa
ferveur d'apostolat. Ses fils, accabl6s par le travail,
les fivres, les miseres, tombbrent bient6t. 11 les remplaca, disant : a Nous avons pleur6 nos chers d6funts
que la Mission de Madagascar nous a enlev6s. Cette
affliction, pourtant, n'a pas et6 capable de rien abattre
de notre r6solution de secourir ce pauvre peuple...
Et moi-meme, quoique vieux et caduc comme je suis,
je ne dois pas laisser de me tenir dans la disposition
de m'en aller aux Indes pour y gagner des imes i
Dieu, encore que je dusse mourir par les chemins. n
Treize autres missionnaires, assistis d'excellents
freres coadjuteurs, les suivirent dans la mort ou les
souffrances jusqu'au 9 septembre 1674, oii les derniers
survivants du massacre des Francais en Anosy vinrent
expirer & Paris ou a Alger a la gueule du canon... Et
Madagascar retomba dans la t6enbre de 1'ignorance,
en laquelle, depuis des millenaires, 6taient accroupies
les races noires.
Etablis en 1712 P'ile Bourbon et a l'ile Maurice,
voisines de Madagascar, les Lazaristes solliciterent
constamment, au cours du dix-huitiime siecle, la permission de reprendre l'apostolat de Nacquart et
Bourdaise. Successivement, Monet, Caulier, Durocher, Darth6, nomm6 pr6fet apostolique de ces trois
iles, y prirent pied. En 1789, le Sup6rieur g6enral,
Cayla, 6crivait, dans sa circulaire de janvier: ( Quatre
missionnaires sont partis en mars 1788 pour 'ile de
France. Deux de ces messieurs doivent se joindre a
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M. Durocher pour reprendre la Mission de Madagascar. Its se rendront A leur destination a la premiere
occasion favorable. n Et en 1792, it annonuait qu'un
Missionnaire venait d'entrer dans 'ile de Madagascar
avec un jeune pretre malgache, revenu de Rome, oi
il avait Cte envoy6 par M. Durocher.
La R6volution qui saccagea Saint-Lazare et 1'6glise
de France arrkta cet l6an continu et tenace.
Les Peres J6suites prirent pied a Tananarive, en
1855, s'btablirent sur les hauts plateaux et descendirent peu a peu vers le Sud. Ils s'arr&terent a Fianarantsoa et Mananjary. Du 21° an 25°, oiý git Fort-Dauphin, sur ces 400 kilometres de profondeur, aucun
missionnaire ne s'6tait enfonce. Pourtant, de Tamatave ou de Mananjary, oi ils avaient leur residence,
les vaillants PP. Chenay, Campenon, Caussegue montalent sur les freles go6lettes qui cabotaient sur la
c6te orientale et venaient passer quelques mois dans.
l'Anosy. Is itablirent, en 1893-1894, de modestes
chapelles a Fort-Dauphin, a Soanerana et a Monenbaro. Le P. Joseph de Villle vint, a son tour, visiter
ce Sud malgache. II termina son inspection sur lespossibilites d'6tablissement par ces mots : a Rien a
faire presentement. n En effet, de 1889 a 1894, les
registres des baptemes ne requrent 1'inscription que
de quatre-vingt-dix-huit enfants ou adultes.
Pas plus, et moins encore que les missionnaires, les
Frangais n'avaient allum6 leur foyer a Madagascar.
Sur la falaise de Taolonaro (port de mer), ceux qui,
des 1642, avaient biti le Fort-Dauphin, Pronis, Flacourt, Champmargou, etc., n'6taient point rest6s longtemps a l'abri de ces palissades. Un sicle. apres, en
176i, le comte de Mondave avait ktabli lea bastions
qui d6fendent le port et les avait aussit6t abandonues. Vers 1820, une escouade venue de Bourbon
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occupa ces fortins, qu'elle dut c6der en 1825 a une
garnison hova. A deux reprises, durant le cours des
ann6es 1883 et i885, la France, pour ne point laisser
prescrire ses droits, envoya trois navires de guerre
tirer quelques coups de canon sur les murailles silencieuses de Fort-Dauphin. Enfin, aux premiers jours
de 1896, elle hissa son pavilion sur la porte du fort et
installa un r6sident, qui n'eut pour protection premiere que l'ombre du drapeau.
Depuis la lointaine bale d'Antongil et le mouillage
de l'ile Sainte-Marie, il n'est, sur la c6te orientale de
Madagascar, de rade aussi pittoresque, aussi accueillante que la baie Dauphine. Trop largement ouverte
aux vents aliz6s du nord-est, elle est abrit6e contre
les vents du sud par les dunes et la falaise gr6seuse
sur laquelle le fort est assis.
Gracieux comme Monaco, plus imposant et plus varid
d'aspect que Biarritz, le port de Port-Dauphin, oit se
mirent les 50o metres du pic Saint-Louis et qu'illumine
le phare d'Itapeva, sourit au voyageur. D6coup6e en
forme de trfle, la presqu'ile de Fort-Dauphin (appe16e encore par les autochtones Tolanara, du malais
Taolonga : port de mer) est souvent battue par
l'ocean, dont les lames s'abattent sur les r6cifs en
6cumes mugissantes et bondissent h l'assautdes roches
qui dentellent les sinuosit6s de ses criques.
Le pays circonvoisin, l'Anosy, entour6 de montagnes, sillonn6 de rivibres, ceintur6 de lacs au long
de 1'ocian, offre a l'indigene la variet6 de ses fruits,
de son gibier, de ses poissons. Mais, a 5o kilometres
du port, derriere la frontiire extreme des monts, la
ligne impeccablement horizontale de l'Androy s'6tend
et se perd dans le bleu de ces arides pays de la soif.
Le Tanosy est rest6 tel que Nacquart et Bourdoise
l'ont connu au dix-septieme siecle. Son habitation est
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toujours la case minuscule en feuilles de rovinala; ses
rizieres, loin de s'agrandir, ont diminu6, ses cultures de
patates, de mais, de manioc s'etendent, a peine suffisantes a son alimentation, et les bceufs continuent k
absorber toute sa sollicitude.
Anomby! Les bceufs! A ce mot, I'oeil du Tanosy
brille; a cette vue, sa bouche s'ouvre et r6pete les oh!
oh! oh! d'admiration. Le troupeau de boeufs est la
marque palpable, visible de tous, meme des passants, de
la puissance de son maitre. Et quand le maitre mourra,
les bacranes, align6s devant la pierre levee, menhir
fun6raire, affirmeront longtemps encore son opulence.
Mais I'Anosy ne constitue pas tout le vicariat; il
n'en est qu'une partie infime. De Manakara, sur la
c6te orientale (a quelques lieues au sud de Mananjary),
jusqu'a Moronbe, au nord de Tulear, sur le Mozambique, cet immense triangle dont la pointe serait le
cap Sainte-Marie, contient tout le sud et occupe plus
du quart de 'ile. Bara, Tanala, Taimoro, Vezo Mahafaly, Mazikoro, Tandroy, Tatsimo, Tanosy, Taisaka,
Tefasy, etc., au nombre de 8ooooo, s'6parpillent dans
la solitude de ses plateaux et de ses montagnes,
jamais group6s, mais dissemiaes par petits villages,
dont les cases 1~geres se d6placent sur les 6paules des
hommes, au gre des ombiasses, sur un caprice des
chefs et selon l'abondance des paturages ou 1'6 puisement des cultures. Le Malgache du Sud s'accroche et
s'adapte au pays oiu son troupeau prospere.
Ob6issant a la suggestion de ses ombiasses (empiriques), terroris6 par la crainte des mpamosory on
sorciers, penchA sur ses sikidy ou tarots pour consulter
le destin, confiant dans ses ody ou amulettes, qui le
pr6servent de toute atteinte pernicieuse, le Tanosy
ne differe point des autres Malgaches, dont le culte
des ancetres n'a jamais relev6 l'Ame.
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Par dela les nuages qui dispensent la pluie, audessus de la lune, qui marque les jours heureux on
mauvais, l'esprit du Malgache n'a jamais plan6. a Zanahary i, Dieu cr6ateur, n'a point embarrass6 son concept. La vie de l'esprit a consist6 ademander au Dieu
inconnu 1'abondance que procure la terre a chaque
saison. Comme les fils de Lamech, les Tanosy se sont
contentes de vivre au milieu des troupeaux de bceufs,
de forger avec le fer toute espece d'instruments tranchants et de battre le tambour ou de souffler dans
l'antsiva pour convoquer les villages voisins aux
ripailles des fun6railles. Aussi barbares que l'anc&tre
ant6diluvien, ces demi-primitifs out chant6 a leurs
femmes : IhIhova et Isana, entendezma voix. Femmes
de Lamech, ecoutez ma parole :j'ai tu6 un homme
pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. , Et en effet, durant les siecles, quand, a la.
saison chaude, le Tanosy avait sem6 le riz dans ses
tonambo, quand le Tandroy avait empilb son mais
autour d'un piquet et I'avait barbel6 d'6pines, ils
aiguisaient leurs lances, emmanchaient lesjavelots, et,
conduits par les chefs, village contre village, tribu.
contre tribu, ils s'acharnaient a la possession d'tn
paturage, se lardaient de dards a la conqukte des boeufs
paisibles. L'6tranger - l'homme de la tribu voisine
- 6tait accueilli a son passage par des 4 salama ,>
souriants, partageait le plat du soir, dormait dans la.
case voisine du chef, et, le matin, apres les A veloma ,
d'adieu, 6tait sagay6 a la frontiere du village. Encore
un qui ne reviendra plus rep6rer l'emplacement des
parcs a bceufs et reconnaitre I'endroit faible des
palissades!
tduquer ces braves gens qui, en 1906, diclaraient
aux administrateurs : ( Nous.donnerons nos femmes.
et nos bceufs, s'il le faut, mais non point nos enfants
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males a l'ecole n, instruire ces tribus soupconneuses
quand, en I918,-retenons la date,- le gouvernement
de Tananarive s'opposait encore a l'etablissement des
Missions a Antanimora et dans les postes de 1'Androy,
demanderont la pouss6e lente et opiniAtre.
Celux-lI meme qui ont d&crit, au rythme du dithyrambe, 1'effort missionnaire & Madagascar out ignore
les pays du Sud malgache.
Gallieni, quiconnaissait un peu ces peuplades, pouvait done icrire aMgr Crouzet en i191 3 : Par exemple,
je me demande si vous obtiendrez jamais des risultats
bien appr&ciables au point de vue de votre mission
religieuse parmi les sauvages Tanala, Bara, Antandroy,
Mahafaly... II est impossible, je crois, de trouver une
plus belle collection de gens arrieres et barbares. Si
vous arrivez jamais A les civiliser, vous aurez battu le
record parmi toutes les missions du monde. »
(22 novembre 1913.)
Du passage des catholiques portugais et franuais,
le Tanosy n'a conserve qu'un signe, un tatouage en
forme de croix (d'Avy ou d'Alcantara), que les hommes
a peau claire portent souvent sur la poitrine.
Des protestants norvegiens(?) sortis des Etats-Unis
vers i88o avaient 6tabli leurs temples sur les principaux points de la c6te, a Vangaindrano, Mananbondro, Manantenina, Sainte-Luce, Fort-Dauphin et jusqu'd Tul6ar. Ils somnolaient sous la viranda de leurs
residences confortables, lorsque Mgr Crouzet parut
avec sa poign6e de missionnaires. Leur qui6tude en
fut troublie. Ils allaient montrer bient6t aux arrivants
qu'ils n'6prouvaient aucune joie de leur venue inattendue.
*A
A la sortie du canal de Suez, le Peikho marqua ce
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temps d'arret que tous les bateaux A passagers esquissent. La mer Rouge rutilait. Comme un four aux
portes l6argies, elle exhalait la chaleur des souvenirs
dont chaque bouff&e faisait battre le coeur de Jacques
Crouzet. Le coeur battit encore un peu plus fort
lorsque le remorqueur amena a bord, avec le jeune
Abyssin Pietros Gaber, pr&tre de la Mission, qui, fidele
A son 6veque, le suivait A Madagascar, des Filles de
la Charit6 d'Ismailia et de Suez : ( Que voulez-vous?
c'6tait une faiblesse. Je me figurais qu'une de nos
anciennes d'Abyssinie serait peut-6tre parmi elles.
Hl6as! leurs occupations les retenaient a Alexandrie.
J'aurais ete si content de revoir une de ces braves filles
qui ont souffert avec nous! ,
Par le travers de Massaoua, les voyageurs
envoyerent un -, salut plein d'6motion ) aux terres
abyssines et aux amis d6sormais si lointains. Etrange
coincidence! Ces jours-lh m&me, Baratieri, qui, un an
auparavant, avait chasse les missionnaires, Baratieri
fuyait devant les bandes de Min6lik, qui 6crasaient
ses hommes A Adoua. Ce fut la premiere nouvelle que
M. Lagarde, le gouverneur de Djibouti, lui apprit en
le recevant a sa residence. ( Guebrou, ancien eleve de
la Mission a K6ren et expuls6 d'Abyssinie comme un
simple missionnaire ),, tomba dans ses bras, les yeux
humides, et lui raconta la mort du brave Arimondi,
rest6 si cher a son coeur.
Sur les conseils et plans d'un colonel, ancien officier, instructeur du jeuneroi d'Italie, Baratieri avait
divis6 son armbe en trois colonnes qui devaient remonter chacune des vall6es parallkles. Mais au lieu de trois
vall6es, il y en avait une quatrieme que l'on avait
oubli6e ou n6glig6e et dans laquelle l'arm6e abyssine
se coula en masses profondes. Les trois colonnes
furent attaquees l'une apris l'autre et anianties s6pa-
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rement. Arimondi assistait impuissant i l'acrasement
de ses troupes, lorsque Baratieri passant pros de lui a
toute bride lui cria : c Viens n; a quoi Arimondi
repondit : a Je reste ,; et il attendit la mort sur le
rocher qui lui servait d'observatoire. Baratieri prouva,
ce jour-la, qu'il etait bon cavalier; il fit une centaine
de kilometres pour se mettre a l'abri dans une de ces
6glises-refuges que l'on trouvait alors en Abyssinie.
Remont- sur le bateau, 1'ancien vicaire d'Abyssinie
rassembla sa petite communaut6 et pria pour les morts.
Apres les escales d'Aden et de Mah6, le Peiko entra
dans 1'immense rade de Diego. Le P. Murat, le 16gendaire cure de Diego et plus tard de la Pointe des
Galets a la R6union, vint cueillir les voyageurs. " Ah!
le brave homme! Nous ne pimes 6viter ses etreintes,
ni d6cliner son invitation. I1 nous jeta de force dans
sa barque, nous emmena chez lui, et nous retint A dejeuner dans sa pauvre maisonnette de bois, dont 1'6quilibre, au moindre mouvement des convives, s'affirmait
instable. II faillit se ruiner. Tout le monde religieux
du Peiho 6tait 1l: quatorze convives, et q4els convives! Le premier contact avec le sol de Madagascar
avait aiguis6 les appbtits. , II avait aussi satisfait les
regards. c Mon Dieu, si c'est cela Madagascar, rip6tait Mgr Crouzet, je ne vois pas ce qu'il y a d'efirayant. Il y fait chaud, c'est vrai, mais que d'endroits
oi il fait chaud! ,
A Tamatave, le sup6rieur de la residence des Peres
Jssuites, le P. Lacomme, v6t6ran de la c6te malgache,
c qui avait recu de Dieu le cceur le plus large, le plus
affectueux ,, accueillit les six voyageurs A bras ouverts. Apres deux semaines de cordiale hospitalit6,
durant lesquelles les PP. Caussegue, Chenay et Joseph
de Villlle les comblerent d'exquises prevenances et
de renseignements parfois contradictoires que la pru-
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dence, la sagesse, la bonhomie du P. Lacomme mirent
au point par ces mots aussi simples que naturels :
a Allez, voyez, et surtout ne vous decouragez pas , ils
prirent enfin la direction du Sud sur le Zanzibar,
petit vapeur de la compagnie allemande Oswald,
dans la matin6e du Samedi saint, apres l'Exultet et la
ben6diction du cierge pascal. Ce cri de l'Alleluia,
annonciateur de la r6surrection, joyeux comme la victoire, n'6tait-ce pas un symbole? Le symbole de la viede l'esprit animant enfn ces peuplades, pesamment
assises dans la chair. Aprbs un arret sur les radesforaines de Vatomandry et de Farafangana, rivages
rectilignes et monotones, a l'aube du mercredi
7 avril 1896, les montagnes de l'Anosy, qui, a partir
de Monantenina, semblent barrer l'ocean, surgirent
dans la fraicheur du jour. A leurs pieds, Sainte-Luce,
Sainte-Claire, criques verdoyantes, animees par la
multitude des ilots oi d6barquerent nos premiers missionnaires, la pointe d'Itapera, dentel6e par ses quatre
collines qui semblent s'aligner en bataille contre les.
flots, la bale Dauphine, arrondie dans la blancheur des
sables, s'iveillaient au soleil levant.
o Voilk Fort-Dauphin! Notre navire pique droit sur
les rochers que domine le fort, trace la demi-circonference classique, un coup de hache, grincement des
chaines, clapotis, remous de l'eau, trois coups de
canon; le pavilion francais monte lentement au mit
de la r6sidence. Nous sommes arriv6s... Eh bienr
non! Ce que j'ai eprouve, je ne puis le traduire. J'ai
perdu toute notion claire des choses et je suis rest&
plong6 dans un rove infini. Je vivais deux siecles passes, 1648-1674. J'ai salu6 nos confreres difunts. Jeleur ai demand6 de nous obtenir leur esprit, leur zele,.
leur devouement... et ii me semblait voir les Nacquart,.
les Gondrke, les ttienne nous souhaiter la bienvenue et
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nous dire: a Soyez dignes enfants de saint Vincent! »
Le risident francais, Decoeu-Racouchot, 6tait malade. Son commis Marcoz, et Lamere, directeur des
douanes, qui, en leur personne, repr6sentaient toutes
les forces administratives et militaires de la province,
monterent a bord souhaiterla bienvenue aux arrivants.
Edgard Marchal, cadet d'Auguste Marchal, 6tait 1U
aussi, disant simplement, rondement, selon son habituelle maniere : a Monseigneur, tout est prkt chez nous
pour vous recevoir. Je suis a vos ordres! ) Et d&s cet
instant, Edgard Marchal, comme son ain6 Auguste,
resta un des plus chauds amis de la Mission, a laquelle
il a rendu les plus grands services.
Fort-Dauphin, qui, en 1896, sortait de l'occupation
hova, se compo'ait de deux petits villages, paillotes
misrables : Andemb6 [any lemoky be], I'actuelle rue
de Richelieu, dans le vallonnement principal; et Ampasikabo [any fasika abo], qui 6tageait ses cases plus
nombreuses sur la haute dune, aujourd'hui diserte,
qui domine la douane et oi s'assied le r6servoir des
eaux de la ville. Marins, pecheurs, chalandiers y
dormaient a 1'ombre courte des cases, rafraichis par
les souffles puissants du nord-est.
Le terrain que les PP. Chenay et Caussegue avaient
acquis pour y 6tablir la Mission, d'une contenance de
quelques hectares, 6tait situ6 au centre de la presqu'ile, a la suite immediate de la propri&t6 des protestants norv6giens d'Am6rique. La chapelle occupait
la plate-forme du petit mamelon sur lequel s'61eve
1'6glise actuelle. Au deli, tout autour, s'epaississait la
brousse courte recouvrant de ses 6pines les innombrables tombes 6parpilies sur les trois collines, oi
cailles, pintades, serpents, rats, h6rissons, tandraka,
pullulaient, fuyards inoffensifs, bloqu6s parles rochers
et les flots.
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Apris avoir salue le r6sident, l'eveque, conduit par
un jeune indigene, se rendit i travers les herbes A
l'indigente chapelle, qu'il decrivait ainsi.: , Construction en bois a la charpente solide, bordages en c6tes
de feuilles de rovinala, 15 metres de long sur 5 de
large, dont une partie est disloqube, porte branlante,
fenetres pendant lamentablement. A l'extr6mit6, une
sorte de , cagibi ,, servant de sacristie. A l'int6rieur,
le sol de sable recouvert de nattes us6es, cinq petits
bancs, une barriere form6e de trois tringles en bois a
peine d6grossi servant de table de communion ; quatre
batonrs plant6s en terre, un tableau de math6matiques,
creus6 en son milieu pour la pierre sacree, 6taient
1'autel. )
Un long moment, je restai a genoux*; et je me relevai
apres avoir bais6 la terre. Ce baiser donn6 a la terre
malgache sur le sol de la pauvre chapelle de FortDauphin, signait devant Dieu l'acte de la prise de
possession. Charles Nacquart, le 5 d6cembre 1645,
debarquant le premier sur la plage dauphine, avait
flechi le genou pour s'offrir A Dieu et prendre en son
nom possession de File. A deux siecles et demi d'intervalle, les memes enfants de saint Vincent faisaient
le meme geste.
Sur le penchant du mamelon, vers l'ouest, ,a s'levait
une case a peu pres habitable ), elle etait occup6e
par un ancien sous-directeur des douanes hova, JeanBaptiste, nomm6 par les Peres J6suites ( catichiste,
maitre d'ecole, et continuateur de l'ceuvre des missions dans le Sud ,. a Sa femme Jos6phine, sincerement zeI6e, s'occupait de cinq ou six jeunes filles );
douee d'une magnifique voix, elle leur apprenait tous
les cantiques qu'elle savait.
Rentr6 a midi chez Edgard Marchal, Mgr Croutet
t6moigna A son h6te ses appr6hensions de ruiner et
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sa table et sa maison, en se faisant h6berger ainsi, lui
et ses missionnaires : a Cela n'a aucune importance,
repondit Edgard; ici, vous ktes chez vous! n Et, en
effet, pendant pros d'une semaine, les missionnaires
qui avaient envahi la maison du brave Edgard furent
comme chez eux.
Des la premiere heure, le lendemain, le frere Jean
Cazeau sonnait la cloche A toute volbe, la belle cloche
offerte par l'ain6 Auguste Marchal.
, Quelques bons chretiens se rassemblerent. »
D'aucuns demanderent a se confesser pour satisfaire
sans plus de retard au devoir pascal. , Les confesser,
oui, mais oit 6tait done le confessionnal? , Josephine
comprit cet embarras et vint au secours. Elle souleva
une des nattes qui couvraient le sol, en retira une
grille en bois, large de 40 h 5o centimetres, la plaqa
sur !a table de communion et s'agenouilla la premiere.
a Notre messe de prise de possession fut surtout
emouvante pour nous, 6crira plus tard I'ev6que de
Fort-Dauphin ; il me souvient que des larmes coulerent
ct que l'action de grAces se prolongea. n Durant trentecinq ans, le 7 avril, Mgr Crouzet renouvela cette
messe d'action de grAces devant la statue d'Abyssinie,
la Vierge cl6mente aux mains puissamment debonnaires.
Le 7 mai 1896, Mgr Crouzet 6crivait de FortDauphin sa premiere lettre a son ami Nicolas Bettembourg, procureur g6neral de la Mission :
a Je vous 6cris, et autour de moi, presque dans mes
jambes, s'agitent, jouent, parlent, etudient une demidouzaine de gamins, embryon de notre futur internat;
car, ici, si nous voulons arriver a un resultat, il faut
nous r6soudre A joindre une collection d'internes aux
6elves qui frequentent nos 6coles. Nous rencontrons
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en face, partout, un parti luthirien excessivement
remuant et tris hostile sous des dehors en apparence
indiff6rents.
, Nous sommes tous plus heureux les uns que les
autres, et nous rendons de continuelles actions de
graces a Dieu, qui a daign6 nous choisir pour cette
mission privilegi6e. Nous nous sentons tout a fait
-chez nous, quoique nous ayons encore un pied en l'air...
Le souvenir de nos anciens plane sur nous, et leurs
prieres, leurs intercessions nous sont assurees... II me
semble que la chaine n'a jamais etk rompue, et je me
prends souvent a chercher des yeux le modeste logement encadr6 dans les murailles de la citadelle oi
vivaient les rudes missionnaires que la mort a trouvis
inebranlables sous quelque forme qu'elle leur appardt.
, Vous ignorez peut-4tre que nous n'avons encore
reCu ni lettres, ni correspondance d'aucune sorte, et
que, pour envoyer notre courrier, nous devons attendre
la malle anglaise qui passe une fois le mois. Cela,
comme explication de notre mutisme sur notre voyage
et les incidents d'icelui. Partis le 23 fevrier de Paris,
le 25 de Marseille, nous 6tions le mercredi 7 avril I
Fort-Dauphin... ,, oi, a peine arrive, le vicaire apostolique avait convoque aussit6t la marmaille morveuse
au jeu et a l'6tude. Son premier mot, ses premiers
soucis, la jeunesse. Les enfants d'abord : Compelle
intrare : faisons-les entrer chez nous, ils en sortiront
chr6tiens pour la vie. Pour fonder la famille et lui
donner vigueur et duree, sur quoi done I'homme
s'appuierait-il, sinon sur les enfants nombreux et
forts?

iýA suiv'e.)

Etienne CANITROT.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
Lettre de M. Louis SCIALDONE, p••Ire de la Mission,
au T. H. P. SOUVAY
Baltimore, le 12 avril 1934.

MON TR:S HONOR9 PERE,
Votre binediction, s'il vous plait.

Le 3 juin de cette annee ramene le dixiime anniversaire de l'ouverture au public baltimorais de cette
eglise de Notre-Dame-du-Rosaire. Je pense, mon
Pere, que vous serez satisfait de savoir quelque chose
de la fondation et du d6veloppement de cette
ceuvre.

En 1920, je ne pouvais retourner en Chine, vu les
attaques du sprou, cette terrible maladie qui reste
inguerissable en Chine et se montre subitement fatale
a qui retourne en ces pays; aussi, le Trbs Honore Pere
Verdier m'envoya aux etats-Unis d'Am6rique, et je
fus place en notre maison de l'Immaciule-Conceptionh
Baltimore. J'6tais charg6 d'une soixantaine de families
italiennes 6tablies sur la paroisse et dans sa p6riph6rie. En 1921, pour succider au cardinal Gibbons,
Mgr Michel G. Curley fut nomm6 archeveque de Baltimore. Son Excellence, au cours d'une visite faite a
notre residence de 'lImmacuike,me manifesta le disir
de vouloir me charger de la fondation d'une nouvelle
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paroisse italienne dans un quartier baltimorais appel6
Highlandtown; je fis immbdiatement comprendre & Sa
Grandeur qu'il m'6tait n6cessaire de consulter et le
Superieur g6neral et le Visiteur, avant de pouvoir
donner une reponse d6finitive.
L'approbation du Superieur general me parvint par
l'intermediaire de M. Veneziani, assistant de la Congr6gation; vint aussi l'approbation de M. Maune,
Visiteur des ttats-Unis orientaux; d&s lors, j'acceptai
l'offre de Mgr de Baltimore.
Le 15 mars 1922, je recevais de l'archev&ch6 la lettre
officielle me nommant cur6 de Notre-Dame de Pompei

a Baltimore.

Je pris possession d'une paroisse encore
inexistante, et fus charg6 d'une population que je ne
connaissais pas; j'avais une 6glise a construire, je ne
poss6dais ni tbit, ni le moindre pouce de terrain; en
caisse, pas un sou ; mais pour tout viatique la confiance
en Dieu et la ferme volont6 de travailler et de me
depenser.
Je trouvai mes compatriotes italiens tres abandonn6s au point de vue religieux, et m&me il en 6tait
qui n'avaient jamais mis les pieds a l'6glise depuis
leur arriv6e sur le sol ambricain.
Le 22 avril 1922, je parvins neanmoins a grouper

une trentaine de fideles, que je reunis en soci6te sous
le titre du Rosaire; et ce furent la mes aides pour la
cr6ation et les progres de l'ceuvre.
A l'heure actuelle, voici brievement le travail
accompli au cours de ces dix ans.
Le 8 aout 1922, achat du terrain pour la construction de l'eglise.

Le

o1 novembre 1922, b6n6diction

du Saint-Pere pour 1'oeuvre et son cur6. Le 16 janvier
1923, d6buts des fondations pour l' 6 glise, la maison
du missionnaire et l'6cole. Le 4 f6vrier 1924, en compagnie de M. Vincent Piper (qui me fut adjoint comme
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collaborateur), je quittai d6finitivement l'nimacule
et provisoirement je me logeai dans une maison particuliere. Le 2 mars 1924, je commengai le culte dans
les locaux de 1'ecole, achevie tout d'abord. Le premier dimanche de juin 1924, je b6nissais et ouvrais au
culte la nouvelle gglise. Le 12 fevrier 1926, je recus de
Naples M. Nicolas Madonia, et, le 9 mars 1927,
M. Erasmo Spiriti; ainsi done, la maison 6tait solidement fondee par trois confreres italiens et un americain, M. Guillaume Hogan, qui, en 1925, avait deja
remplac6 M. Piper, malade. Le 7 avril 1928, je reCus
avis de M. le Visiteur Rispoli que la maison etait
rattach6e a la province de Naples. Le to septembre
1928, ce fut l'ouverture de l'6cole paroissiale, sous la
direction des Scurs, les pieuses Philippines: 85 6leves.
Cette population scolaire augmenta annuellement: en
1929, 201 eleves; en 1930, 278; en 1931, 320; en 1932,
416; en 1933, 519.

En 1924, commencerent les offices dans 1'6glise;
nous y r6unissions alors quelques centaines de fidles,
qui assistaient a la messe dominicale, et nous donnions une cinquantaine de communions par semaine.
Actuellement, nous avons A l' 6 glise, chaque dimanche, plus de deux mille cinq cents fid~les, et, toutes les
semaines, nous ne distribuons pas moins de cinq cents
communions.
La population paroissiale est repartie en sept Socites :
I° Socit6e du Rosaire, pour les peres de famille;
20 Soci&t6 du Saint-Nom-de-J sus, pour les jeunes
gens;
3" Societ6 du Saint-Nom-de-J6sus, seconde section,
pour les enfants;
4° Soci6te Notre-Dame-du-Carmel, pour les meres
de famille;
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5° Societ6 des Enfants de Marie, pour les jeunes
filles;
6° Soci&et des Saints-Anges, pour les fillettes;

7" Socidtd des Dames de la Charith, pour I'assistance des pauvres.
Dernierement, j'ai 6crit a l'archeveque de Baltimore,
a l'occasion du dixieme anniversaire de cette 6glise,
d6sireux de connaitre sa pensee sur l'ceuvre ici accomplie par les enfants de saint Vincent. Monseigneur
m'a repondu par une lettre que j'ai lue a nos paroissiens.
Voici donc, mon Pere, le premier rapport succinct
et nianmoins complet que j'envoie A Paris, apris ces
douze annees de travail, en notre coin de Highlaxdtowx
(Baltimore).
Je vous prie, mon Tres Honors Phre, de vouloir
bien remercier avec nous le Seigneur da bien qui
s'est accompli, tout en lui demandant de nous rendre
chaque jour meilleurs.
Implorant votre benidiction, je me dis, mon Pere,
votre tres humble fis en saint Vincent.
Louis SCIALDONE,
i. p. d. 1. M.
ARCHEVkCHi DE BALTIMORE, 408 N. CHARLES ST.; 7 AVRIL 1934

Auz frdiles de l'lglise
de Notre-Dame de Pomfei, Baltimore

Nos bien chers Freres,
11 y a dix ans, votre pasteur, M. Scialdone,

itabli pour

lors k l1'glise de l'Immaculie-Conception de cette ville,
entreprit la formation de votre paroisse; etje dois 1'ajouter, il
commenga dans le; circonstances les plus difficiles. Son
troupeau italien teait dispers6; on y avait jusqu'alors prft6

peu d'attention; il n'avait pas d'argent k sa disposition pour
couvrir les d6penses, et neanmoins, avec confiance en Ia.
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divine Providence. il entreprit, pour votre hien et celui de
vos Ames, une oeuvre qui a prosper6 durant ces dix premieres
annies, grace aux sacrifices consentis par les pretres attaches
a votre paroisse, et grace aussi a la cooperation que vous
avez donnde a votre clerge.
Vous avez done aujourd'hui une eglise et un rectorat en
un endroit oa, il y a dix ans, on ne songeait mAme pas qu'il
put s'6lever une 6glise. Mieux encore, vos enfants recoivent
les soins d'un groupe d6vou6 de Sceurs italiennes qui conI'ceuvre de l'6ducation catholique. Le
sacrent leur vie
nombre des le6ves a augmente iLtel point que I'dcole est une
des plus grandes de la ville. Je suis convaincu que, si nous
avions les moyens d'agrandir vos classes, nous aurions un
millier d'enfants au lieu des cinq cents qui les fr6quentent
en ce moment.
J'ecris en ce dixieme anniversaire pour feliciter M. Scialdone et ses confreres de I'oeuvre magnifique qu'ils ont r6alis6e pour Dieu et les imes, et en meme temps pour remercier
le bon peuple de la paroisse et leurs nombreux amis, non
italiens, qui ont aide M. Scialdone dans son ddvouement.
J'espere et demande que la bdnddiction de Dieu continue
a faire prosperer l'couvre, et que, dans dix nouvelles ann6es,
Notre-Dame de Pomp6i devienne une des grandes paroisses
italiennes du pays.
En bdnissant pretres et fiddles, je reste votre sincirement
devoue,
- Michel J. CURLEY,
A rchevzque de Baltimore.

COLOMBIE
LA FONDATION DE GARAGOA

Depuis vingt ans, me disait-on, la population de
Garagoa demande des filles de saint Vincent, pour
les pauvres, les enfants. Je n'ai pu resister plus longtemps a de si pers6v6rants d6sirs, et au lendemain de
la retraite de janvier, le 17, nous nous mettions en
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route pour ce lointain pays. De nombreuses retraitantes nous accompagnaient; tout un wagon de cornettes qui s'echelonnaient, le groupe diminuant peu a
peu, a chaque station: Palmira, le Cerrito, Buga, Cartago, Pereira, Armenia. La, nous passons la nuit a
l'h6pital pour partir le lendemain, d&s cinq heures du
matin. Les loo kilometres d'Armenia a Ibagu6 sont a
la fois un enchantement et un martyre: enchantement
pour les ( solides n, qui ne peuvent se lasser d'admi-

rer le magnifique panorama de pics, de precipices, de
rochers, de jeux de lumiere sur les bas-fonds, les
torrents, les pouts jet6s d'un versant a l'autre; martyre
pour les autres, qui doivent subir cinq heures de ( mal
de mer ), la route tournant et retournant sans cesse
comme un interminable serpent! Nous arrivons a
Ibagu6 juste a temps pour monter dans le train de
Bogota. La bonne sceur Betancourt a tout prevu; elle
vient nous embarquer avec toutes les provisions necessaires, car nous ne serons pas a Bogota avant sept
heures et demie du soir. Nous passons a Espinal, a
Giraldot avec une chaleur vraiment tropicale (32°);
puis, comme nous montons peu i pen, la temp6rature
se rafraichit et, dans la soir6e, il faut mettre les chiles.
A la station, nos sceurs nous attendent depuis plus
d'une heure avec le bon M. Hernandez, superieur du
s6minaire de Tunja; M. P6hau, procureur de la Maison de Bogota; et le d6vou6 syndic de Ia fondation,
tout heureux de recevoir les cornettes tant d6sirees.
Ma sceur Coene a am6nag6 aussi bien que possible sa
maison de louage; ce n'est pas un probleme facile de
recevoir cinq soeurs de plus; mais la bonne volont6
arrive a tout; nous passons une bonne nuit et, le lendemain' a midi, apres quelques courses pour divers
achats, nous reprenons Ic train jusqu'a Choconta,
admirant la vaste plaine de (c la Sahana ) avec ses
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champs cultiv6s, ses rideaux d'eucalyptus et, de chaque
c6te, la cordillbre bleue qui s'estompe dans les
nuages.
A quatre heures, nous voil. a Choconta, oi nous
Rttendent, avec M. Grimaldos, deux soeurs de Tunja,
venues pour nous saluer au passage et qui repartiront
un peu plus tard avec le digne M. Hernandez. Nous
allons a l'h6tel, vaste maison, oi nous admirons les
roses, les palmiers, les orchid6es blanches et jaunes
qui, A profusion, fleurissent les longs couloirs. Apres
un peu de repos, il nous est doux d'aller saluer NotreSeigneur dans la grande eglise en face de l'h6tellerie,
et, apres l'oraison, nous r6citons le chapelet avec les
enfants et les bonnes femmes du village venus pour
prier avec les soeurs. Puis, on soupe; tres t6t, nous
allons dormir, car la journ6e du lendemain sera dure,
trois heures d'auto, six heures de cheval. C'est samedi.
Nous partons sous la protection de notre Mere Immacul6e, mais il faut faire le sacrifice de la sainte messe
et de la communion; c'est trop t6t pour d6ranger
M. le Cure.
A cinq heures, 1'auto est la, et pendant trois heures,
nous roulons dans la monlagne, longeant un torrent
tumultueux, toujours blanc d'ecume, bien nomm6 cAgua
Blanca ». Au point nomm6 Descanso, des chevaux
selles nous attendent. La Soeur servante, sceur Medina,
sceur Ordenez, sceir Gonzalez, sceur Ruiz et moi
sommes des habituees du cheval. Ma soeur Eisenreich va a monterD pour la premiere fois; mais elle
n'a nullement peur et sera parfaite cuyere, rralgrt
les chemins raboteux, pierreux, malais6s, et le grand
troupeau de boeufs que nous rencontrons un quart
d'heure apres dans un sentier 6troit.
La sainte Vierge nous conduit; ni pluie ni soleil;
nous n'avons pas besoin d'arborer la cape et le grand
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chapeau et, sans difficultes, nous arrivons a Tenza,
oh le bon cur6, prevenu seulement depuis un quart
d'heure de notre arriv6e, s'agite et agite valets et servantes pour faire preparer un succulent diner; il est
une heure quand nous passons A la table curiale, et
deja, A une heure et demie, on entend piaffer dans le
4 patio , les nombreux chevaux des autorit6s et des
a sommit6s ) de Garagoa, venues A la rencontre des
sceurs. Aussi, vite en selle, A cheval; on vient nous
saluer; et pendant l'heure de chevauch6e qui nous
reste, cc seront de nouvelles rencontres, a pied, A
cheval. Toute la population nous attend. Le vicaire,
I'alcade (le cure a d~ s'absenter pour affaires urgentes),
le juge, 1'instituteur, les dames de la ville, tout le
monde est la! Apres avoir pass6 sous dix arcs de
triomphe, form6s de fleurs, feuillage et fruits, nous
arrivons enfin sur la place avec cent vingt personnes
A cheval, une magnifique cavalcade au galop, les six
sceurs ouvrant la marche, pric6d6es de douze policiers
en costume de fete.
Devant 1'6glise, il y a foule; on voit une multitude
de chapeaux blancs au ruban noir; c'est l'uniforme
g6n6ral pour hommes, femmes et enfants; le coup
d'ceil est joli et tout le peuple r6pete A l'envi : Viva,
viva las Hermanas! au son des cloches et des fus6es.
Au balcon du presbytere, une demoiselle avec un
nombreux groupe d'enfants. On. nous range en file
devant elle, et, toujours A cheval, nous entendons un
beau discours de bienvenue, applaudi chaleureusement par la foule. Nous entrons ensuite au presbytere, oi l'on nous reooit encore avec des gerbes de
fleurs et un gentil compliment d'une fillette. Nous
demandons la b6n6diction du vicaire, nous allons
saluer Notre-Seigneur dans la grande, mais pauvre
eglise, et nous revenons nous installer dans le grand

-

S3l -

salon de M. le Curi,oi chacun veut voir les a Sceurs o
et apporter, qui des ceufs, qui des fruits, qui un poulet ou des legumes. A six heures, on vient nous chercher pour le souper et nous voila devant une table
toute fleurie de blanc, oeillets et roses! Ce sont les
dames de la societe de Garagoa qui ont pr6par6 le
repas pour les soeurs.
Le dimanche, foule aux deux messes chant6es en
l'honneur de la fondation; distribution mouvement6e
de m6dailles; d'un pen plus, nous 6tions 6cras6es par
les gens; il a fallu des policiers pour nous d6gager!
A l'6glise, une particularitY: en entrant, hommes
et femmes jettent leur blanc chapeau a leurs pieds,
les femmes ayant toujours la mantille espagnole sur
la tete.
Apris le diner, on nous conduit en cortege et en
triomphe a l'h6pital. Comme la veille, au moment de
l'arriv6e, les cloches sonnent, les p6tards sans nombre
iclatent et plus de deux mille personnes nous suivent.
Dans la premiere cour, reservie aux sceurs et aux
classes, un bel autel est dress6 pour un magnifique
cadre du Sacr6-Cceur, que l'on va introniser. Quelle
touchante et bonne pens6e ! 11 y a trois discours d'intronisation. Le vicaire remercie au nom des Sceurs;
nous visitons la maison inachevie, mais tres bien comprise: une partie, Communaut6 et college; une autre,
orphelinat; et la troisieme, h6pital. II y a une quinzaine
de vieilles et malades. Quelle consolation, ma Mere,
devant les larmes de joie, les mains jointes, le
bonheur de ces pauvres femmes, voyant les soeurs pour
la premiere fois! t C'est la Sainte Vierge qui vous
envoie n, rip6taient-elles en pleurant.
Nos soeurs auront lI un vaste champ i cultiver:
enfants, malades, pauvres, 6glise, tout et tous reclament leurs soins et, sans tarder, il faudra eavoyer
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d'autres ouvrieres. Que le Maitre daigne b6nir le grain
de senev6 jet6 en cette belle population du Tolima et
faire germer ample et fructueuse moisson!
LA PREFECTURE APOSTOLIQUE D'ARAUCA

La Congr6gation de la Mission, en se chargeant,
pour ob6ir au Saint-Siege et avec le consentement de
la supreme autorit6 civile, en l'annee 1916, de la Prefecture apostolique d'Arauca, se proposa de travailler,
dans la mesure de ses forces et de ses moyens, a la
solution des differents problemes qui lui 6taient presentes.
Nous rappelons d'abord qu'au mois de mai 1915, le
Saint-Siege, tenant compte de l'immense extension
du vicariat apostolique de Casanare, s6para dudit
vicariat la partie septentrionale, qui se trouve sur la

rive gauche du fleuve Casanare, et l'6rigea en pr6fecture apostolique,qui fut confide g la Congr6gation de
la Mission. Deux annies plus tard, le Saint-Siege
rattachait officiellement au territoire de la pr6fecture
les deux paroisses de Chita et de La Salina, d6tach6es
du diocese de Tunja. Le tout forme une espece de
rectangle de quelque Ioo kilometres de large sur
4oo de long, ce qui donne approximativement une
superficie de 40ooo kilometres carr6s.
Organisationginerale de la Prefecture
La prefecture comprend trois principaux centres
civilis6s, qui sont:
Chita, dont le vaste territoire est divise en treize sections et peupl6 de 16 000 habitants;

La Salina, avec pres de 2 ooo habitants;
Tame, avec 2 ooo habitants environ;
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Arauquita, avec I 20o habitants;

Arauca, avec une population qui passe 3 ooo ames.
En dehors des principaux centres civilis6s, qui devaient tout d'abord retenir l'attention de l'autorit6 spirituelle, il y a encore la r6gion des Indiens , Tunebos ).

L'6vang6lisation de ces quelque trois mille

Indiens, parfaitement isoles dans leurs forkts impendtrables, qui forment ce que l'on appelle le a Tierradentro , du d6partement du Boyaca, est un des gros
problemes de la prefecture apostolique.
Comment la prefecture apostolique d'Arauca a
administr6jusqu'ici les ceuvres a sa charge?
Secteur de Chita
A) Fondation de la paroisse de Chita et autorites
eccl6siastiques qui ont pris part a son d6veloppement

spirituel:
La paroisse de Chita, comme on le lit dans son histoire, publiee par M. Amaya, missionnaire, fut fondie
un pen avant 155o, puisque nous voyons que, cette
ann6e-l1, Chita fut donne comme c Encomienda , au
Mariscal Quesada.
Les Dominicains qui accompagnaient les a Conquistadores n administrerent la paroisse pendant quelque
temps; et, apres eux, quelques pr&tres s6culiers en
prirent soin jusqu'en 1604. A cette 6poque, les J6suites
se chargerent de la paroisse et y r6siderent quelques
annees. En 1638, a la mort du D' Pedro Guillen de
Arce, qui avait succ6d6 aux Pares J6suites, les Augustins prirent Chita en 6change de Raquira et administrerent la paroisse presque sans interruption jusqu'en
1870, oh ils l'6changerent pour celle de Facativa.
Apres eux, le clerg6 seculier se chargea de la paroisse
jusqu'g l'ann6e 1916, en laquelle la Congregation de
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la Mission, A son tour, se vit charg6e de son administration.
B) Programme developp6 par la Congr6gation de la
Mission a Chita:
a) L'eglise. - En 1916, A peine pouvait-on compter
sur une moiti6 d'6glise sans pavement et aux murs
pauvrement blanchis A Ia chaux. Une des deux chapelles lat6rales 6tait d6truite et l'autre, celle du t Seigneur des Miracles n (ainsi appelle-t-on un christ tres
ancien, vhner6 a Chita), menacait ruine. II n'y avait
pas de baptistere; la sacristie 6 tait d6pourvue de
meubles et n'avait pas les ornements indispensables.
Dix-huit ans ont pass&. Sur les plans du distingue
architecte Don Jorge Price, une 616gante facade avec
ses deux tours a &t 6lev6e. La chapelle lat6rale,
dediee A saint Antoine, a ete reconstruite; edifi6e
aussi une nouvelle petite chapelle, oil l'on peut admirer une belle statue de saint Vincent de Paul. La chapelle d6diee au Christ miraculeux a vu sa toiture restauree, son autel completement reconstruit de facon
artistique, le pavement completement refait en carreaux et ciment, changeant ainsi son aspect de ruineuse v6tust, pour une agr6able apparence de religieuse modernit6.
La nef a requ de belles et s6veres peintures a l'huile;
l'6glise s'est enrichie d'un elegant baptistere; le
maitre-autel n'a pas 6t6 oubli6 dans cette oeuvre de
restauration, et un artiste entendu l'a retouch6 avec
beaucoup de soin et d'intelligence.
Dans les touts, plusieurs fois par jour, chantent les
louanges de Marie quatre belles cloches de la fameuse
marque francaise t Paccard et Fils ».
b) Le Presbyltre.- Ceux qui connurent la paroisse en
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1916 peuvent se rappeler que le presbytere d'alors se
composait uniquement d'une petite construction basse
et sans 6tage, sur la place. et de plusieurs reduits
encore plus petits et modestes, quelques-uns couverts
de chaume, qui se blottissaient derriere la construction
principale.
La pr6fecture mit la main a Ifeuvre et construisit
un bel 6difice avec 6tage, une cour interieure entouree de corridors et vingt-cinq pieces qui, quoique
exemptes de tout luxe, pr&teat un service commode
pour 1'administration de la paroisse et l'habitation des
missionnaires.
Inutile de faire remarquer (car ceci est connu de
tous) que l'on n'a demand6 aux fid~les aucune contribution pour la construction du nouveau presbytere.
c) itablissement des Filles de la Charite. - Afin de
pourvoir a l'6ducation de la jeunesse feminine, espoir
de la renovation sociale, la prefecture acheta un lot
de terrain en face du presbytere et put, aprbs plusieurs ann6es de travaux, y 6lever un 6difice moderne,
destine a 1'habitation des Sceurs, a un modeste pensionnat et A une classe enfantine. De plus, ses vastes
salles servent aux 6coles publiques de filles (que
dirigent nos Sceurs) depuis que l'autorit6 civile a
decid6 de destiner comme caserne de la police les
locaux municipaux qu'occupaient auparavant les
ecoles. Dans ce mnme 6tablissement fonctionne aussi
un dispensaire, soutenu par la prefecture, qui distribue gratuitement aux pauvres les remedes indispensables aux m6decins de la localit6 voisine de Cocuy,
quand ils sont appeles ici pour quelque maladie grave.
Une sceur infirmiere s'occupe aussi de visiter les
malades pauvres et de les secourir dans la mesure de
nos ressources; car, inutile de le dire, il n'existe
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aucune soci6t6 de bienfaisance pour se charger des
frais d'assistance, m&me les plus urgents.
d) Collkge des Freresdes Ecoles ckritiennes. - L'6ducation des garcons n'exigeait pas moins imp&rieusement le concours d'une communaut6 experimentee, et
Chita compte aujourd'hui un personnel de six Freres
des Ecoles chritiennes, qui font les classes publiques
et dirigent en meme temps un modeste college.
Les deux cents enfants qui etaient confies auparavant & deux maitres d'ecole sont aujourd'hui distribu6s en quatre classes, et des villages voisins dejt
viennent des jeunes gens qui se pr6parent i aborder
les etudes superieures dans les colleges des capitales
des d6partements.
L'honorable conseil municipal anterieur travailla
pour faire venir les Freres et prit l'engagement de
pourvoir aux frais de voyage et a l'installation. La
pr6fecture apostolique, pour 6viter des retards pr6judiciables, avanca les sommes n 6 cessaires, ce qui
repr6sente une somme considerable, et le nouveau
conseil se refuse h reconnaitre les dispositions et
engagements pris par l'administration ant6rieure.
Avec une pareille logique, en vain peut-on esperer
un progres dans ces villages livr6s aujourd'hui & un
individualisme 6goiste et incompr6hensif.
e) Les campagnes environnantes. - Afin de stimuler
l'instruction publique, profane et religieuse, dans les
champs des alentours, oit habite la majeure partie de
nos paroissiens, on a construit quatre chapelles assez
spacieuses, qui servent en meme temps de salles d'6cole,
et les missionnaires ne perdent pas une occasion de
dire nn mot d'encouragement aux maitres et aux
61Wves Trois desdites chapelles possedent un jeu de
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cloches modernes pour appeler les fiddles, qu'on
reunit frequemment, afia d'intensifier le thouvement
religieux et social.
De plus, a chaque visite a ces campagnes, 6loign6es
du centre de la paroisse, on tache d'encourager les
habitants a ouvrir ou a am6liorer leurs voies de communication; et la Mission les aide efficacement en
leur fournissant les instruments de travail. H6las! les
pr6jug6s malsains sont arrives a un tel point que
nous ne pouvons donner un " machete ' pour couper les broussailles et taillis sans qu'il se pr6sente
quelqu'un pour vocif6rer: c Voil les armes que les
cures donnent aux Indiens pour nous tuer ! , Il y a
plus; le pr6fet ne peut descendre aux plaines de
Casanare, ou retourner de la-bas, sans qu'on dise imm6diatement: 1II va chercher des armes », ou i il en
apporte ,. De Soata, la cite voisine, oi arrivent les
camions automobiles, on ne peut apporter une caisse
pour . la Mission sans que les malintentionn6s
s'approchent curieusement pour voir ce que c'est,
c parce que, indubitablement, cette caisse contient des
armes ,. Le cas s'est meme pr6sent6 ou les autorites
civiles, avec grand luxe de precautions, firent ouvrir en
pleine place publique des caisses qui contenaient des
statues pour 1'6glise, afin que tout le monde a vit les
munitions de guerre entassees par les cures ,.
f) (Euvres de ptogrks matiriel. - La prefecture a
obtenu que s'organisit une compagnie pour l'&clairage
clectrique du bourg, ainsi que pour le moulin electrique, et, en effet, depuis six ans, la petite usine fournit
le courant a Chita et au village voisin de Jkrico, A
une quinzaine de kilom&tres d'ici. La pr6fecture a
aide et aide ladite entreprise avec un bon nombre
d's actions ,.
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De m&me, les missionnaires ont lutt, pour la
r6alisation d'un service public d'eau potable en
conduites metalliques pour en finir avec un foyer
d'infection qui existait avec I'ancien service. Qu'il
suffise de dire qu'antrefois ii passait a d6couvert par
un petit fosse qui traversait les cours de plusicurs
maisons particulibres, sans surveillance aucune des
autorites. Enfin, depuis deux ans et demi, la prefecture possede un bon appareil de radiophonie, qui
fonctionne au presbytere et permet de tenir les habitants au courant des nouvelles les plus importantesg) CEuvre de pacificatio. - Chita, qui, aux Chambres,
fut appel il n'y a pas longtemps ( Chita de la tuerie ,,
6tait devenu jusqu'au mois d'octobre 9g31 un modele
de civisme et de mod6ration politique; mais, depuis,
sont arrives les fauteurs de desordres et quelques cas
regrettables se sont prisent6s; cependant, ilfaut dire
que 1'action des missionnaires a pu eviter plusieurs
fois de v6ritables h6catombes qui paraissaient imminentes.
Secteur de La Salina
a) L'iglise. - Quand la pr6fecture se chargea de
la paroisse de La Salina, la construction qui servait
d'eglise ressemblait plut6t A un pauvre hangar qu'i
un 6difice destin6 au culte. Sans autel, sans pavement,
sans plafond, elle n'offrait aux yeux des pieux visiteurs que ses vieux murs noircis par l'action du temps.
La transformation a 6te complete, grace A I'activit6
du missionnaire qui administre la paroisse ; il a reussi,
apres avoir termine I'arrangement interieur, A Clever
une facade sur les plans de l'architecte don Jorge
Price, qui donne a 1'ensemble le modeste mais
agr6able aspect d'une 6glise de village.
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b) Le presbythre. - On ne trouve aucune relation
sur la vie paroissiale de La Salina avant la dernire

guerre civile de g9oo, parce que toutes les archives
furent d6truites pendant ces annies calamiteuses ; on
sait uniquement que La Salina eat quelques cures qui
y firent de courts sejours, I'administration restant
generalement a la charge des cures de Chita, qui en
est s6par6 par huit lieues de mauvais chemins de
montagne.
La prefecture ne trouva, en 1916, pour tout presbythre qu'une petite chambre humide et obscure, collie
aux murs de l'6glise. Les habitants se souviennent
encore que, plusieurs fois, le pretre qui venait se
charger de la paroisse restait perplexe, a peine arrive
sur la place publique, se demandant oit il pourrait
trouver logement et couvert. Aujourd'hui, nous avons
un 6elgant presbytere avec un petit jardin potager et
-un parterre.
c) Service d'eau el d'dclairage electrique. - Le missionnaire charg6 de La Salina, non seulement a pu faire
face A son minist&re paroissial, mais encore il a 6t6
l'Ame de toutes les entreprises de grande envergure
pour le progres du village.
Par son intermediaire, la prefecture apostolique,
dans la mesure ds ses forces, au moyen de conseils
et par son intervention aupres d'ing6nieurs et d'entrepreneurs, a obtenu que les r&ves et aspirations d'une
municipalit6 progressiste et enthousiaste devinssent
une r6alite. Aujourd'hui, le voyageur qui passe par La
Salina peut y admirer an service d'eau potable bien
instaile et une usine de premier ordre pour '&clairage
.lectrique public et priv6.
d) Service tiliphonique. - La pr6fecture demanda
et obtint du dbpartement le materiel pour la connexion
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des villages suivants : J6rico,;Chita, Cocuy, La Salina.
Tous les villages, sauf Cocuy, ( parce que, disent les
conseillers municipaux, il n'y avait pas' de somme
votee a cette fin dans le budget de la commune ,,,
contribubrent avec enthousiasme aux frais d'installation. Entre tousles villages en question, la communication t6lephonique fut, apres peu de mois, une
r6alitL.
e) Maison des Filles de la Charitd. - Grace aux
efforts perseverants du missionnaire-cur6 de La Salina,
qui parvint Aacheter une maison spacieuse et commode
et a faire tous les frais de l'6tablissement, la paroisse
possede aujourd'hui une communaute de Filles de la
Charit6, qui, en plus d'un modeste pensionnat,
s'occupent de la visite des pauvres malades et administrent.un petit dispensaire.

f) Voies de communication. - La pr6fecture apostolique, par son intervention aupres du gouvernement
d6partemental, obtint la construction du pont Puente
Quemado sur le fieuve Casanare, pour faire communiquer Tame avec La Salina par la rive gauche du
fleuve, 6vitant ainsi un dangereux passage a gu6 ou
un detour de huit lieues. Dans le meme but, la prefecture obtint du Commissariat sp6cial d'Arauca
l'installation d'un cable transporteur sur le torrent
de l'Agua Blanca. Malheureusement, personne ne
voulut faire cas des avis qu'il donna opportun6ment
pour la r6novation de la toiture du pont de bois mentionn6; les poutres, pourries par la pluie prolong6e,
out c6d6 et aujourd'hui cette voie est coupee.
La pr6fecture obtint aussi la cr6ation d'une commission chargee de la r6fection et conservation du chemin
appel6 El Poleo, avec les fonds provenant d'un p6age
rbduit; mais les intrigues ont pr6valu, faisant suppri-
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mer la commission et le p6age, et A bref d6lai El Poleo
sera de nouveau la terreur des voyageurs.
Secteur de Tame
Apres le depart des J6suites de Casanare dans la
seconde moitie du dix-huiti6me siecle, ii est tres
difficile de trouver une documentation precise sur le
sort de ces territoires. Les archives paroissiales, les
seules qui existent de Tame, ne donnent que de laconiques certificats de baptemes, dont les plus anciens
remontent au dix-huitieme siecle. Ceux qui les sign,rent semblent etre des Dominicains,sous la juridiction
de l'archeveque de BogotA. En 1835, fut rig6 un 6vechk
suffragant de Santa Fe de Bogota, avec l'obligation,
pour cet ev&que auxiliaire, de resider a Casanare.
Ainsi resterent les choses jusqu'en 189o, 6poque a
laquelle fut erig6 le vicariat apostolique de Casanare,
qui fut confi6 aux Augustins. Ceux-ci administrbrent
le territoire jusqu'A l'annee 1916, oii la Congregation
de la Mission se chargea de la partie s6par6e au nord
du fleuve Casanare pour former la pr6fecture apostolique d'Arauca, fond6e I'annee pr6cidente.
La chapelle qui existait
a) £gtise de- Tame. couvert de feuilles de
hangar
simple
alors A Tame,
palmier, 6tait d6pourvue de tout, A tel point qu'en
1896 le R. P. Manuel, des Augustins, 6crivait A un
eveque : ( A Tame, A peine y a-t-il l'indispensable
pour c6l6brer une seule messe; la pierre d'autel est
en morceaux; sur elle, Ad6faut d'autre, Mgr Moreno,
vicaire apostolique, se vit oblig6 de c6lebrer. ,
Vingt ans apres, en 1916, sauf la pierre d'autel,
qui avait 6t6 remplacee, les choses restaient dans le
m6me 6tat. Depuis, les murs de la chapelle ont 6t6
surelev6s; ce qui a permis d'eclairer l'int6rieurpar

quatorze grandes fenetres; la toiture de feuilles a etC
remplac6e par une t6le ondul6e, apport6e directement
d'Europe; I'dglise a Wt6 pourvue d'un maitre-autel
e1lgant; deux autels lat6raux permettent, pendant la
retraite annuelle, a trois pr&tres de c6librer en m~me
temps. De plus, la pr6fecture apostolique espere,
quelque jour pas trop 6loign6, pouvoir 6lever une
modeste facade couronn6e par la croix, symbole de
redemption et de progris.
b) Presbyt're. -En x116, il n'y avait pas de presbythre a Tame, et le Pere qui visitait la paroisse quelques
fois par an se voyait oblig6 de demander l'hospitalit6
a quelque bonne famille de la localit6.
Aujourd'hui, Tame a un presbythre commode et
spacieux, couvert en grande partie de t6le ondulee.
c) Atablissement de Filles de la Charitd. - Afin
de pourvoir a l'6ducation plus parfaite des filles, la
prefecture sollicita la cooperation des Filles de la
Charit6. Celles-ci r6pondirent a cet appel et, depuis
douze ans, elles occupent un vaste local construit par
la m&me pr6fecture. La, les Sceurs recueillent quelques
orphelins, administrent un petit dispensaire et dirigent les ecoles publiques de filles.
d) Dipendances de Tame. - De Tame d6pendent
quatre villages : San Lope, El Banco, Macaguan et
San Salvador; sauf le dernier, tous possedent leur
chapelle, qui, en meme temps, sert de salle d'6cole;
les deux premiers ont meme un petit presbytere pour
recevoir le missionnaire qui visite les 6coles.
Pres de Tame, la pr6fecture possede une petite
ferme avec une centaine de totes de b6tail.
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.Secteir de Arauquita
Dans les rares documents qui existent relatifs »
Arauquita, on ne trouve aucun document sur l'origine
et le d6veloppement de ce village; A peine fait-on
allusion de temps en temps A la visite de quelque
pretre.
La pr6fecture apostolique a enfin reussi a pourvoir
le village d'une bonne chapelle, grace A l'esprit progressiste des fidiles et des autorit6s civiles; cette chapelle sert en meme temps de local pour les icoles de
garcons. Actuellement, l'on pense s6rieusement A
construire une petite maison pour les missionnaires,
qui y font de fr6quentes visites.
Sectier d'Arauca

On admet g6neralement qu'un Vneizu6lien appell
Lara fonda le premier ( hato , (6tablissement d'ele-

vage) considirable dans la region, l'endroit oi se
trouve aujourd'hui la ville d'Arauca. Comme le demontra M. Murillo Toro, dans sa conference du 16 f&vrier 1875, Arauca, depuis sa fondation en 1782 sons
le gouvernement colonial d'Espagne, jusqu'en I81o,
date de la declaration d'indipendance et separation
de la mere patrie, appartint au vice-royaume de la
Nouvelle-Grenade; et, de 181o A 19IO, pendant un
siecle, il fit partie de la province de Casanare, dansla R6publique de Colombie, et depuis cette derniere
date jasqu'a nos jours, il forma une entite aatonome,
sous le nom de Commissariat special d'Arauca, qui a
sous sa juridiction tout I'espace compris entre les
deux fleuves Arauca et Casanare, jusqu'aux froatieres
nouvellement fixees avec la R6publique du Venezuela.
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Pour le temps qu'Arauca se trouva eccl6siastiquement sous le gouvernement de l'archevech6 de Bogota,
i peine trouve-t-on trace de quelques visites de pratres dans la r6gion; quand, plus tard, ce territoire
d6pendit de l'iv8ch6 de Tunja, nouvellement cr66,
sa situation au point de vue religieux ne s'amiliora
pas beaucoup, puisqu'en 1889, pour tout ce que l'on
comprend aujourd'hui sous le nom de prefecture
apostolique d'Arauca, il n'y avait qu'un seul pr&tre
v6n6zu6lien, Benito Cardozo, qui avait sous sa juridiction l'immense plaine comprise entre le village du
a Viento , et celui de Tame, a 315 kilometres l'un de
l'autre a vol d'oiseau.
Quand, en 1890, les Augustins se chargerent du
vicariat apostolique de Casanare, dont d6pendait alors
Arauca, ils s'efforchrent d'ambliorer la pauvre 6glise
qu'ils y trouverent et d'arranger une pauvre maison
pour l'habitation des religieux.
a) Aglise. - On a recommenc6 la construction de
l'gglise; son antique faqade en ruines a 6t6 d6ja remplac6e par une autre de ciment arm6, au milieu de
laquelle s'61ive une belle tour.
b) Presbytere. - La mis6rable paillotte qui en tenait
lieu jusqu'ici n'existe plus; a sa place, la pr6fecture,
par l'intermediaire du missionnaire z61e qui administre Arauca, a construit un presbytere moderne, couvert dans sa majeure partie de t6le ondul6e.
c) Atablissement des Filles de la Chariti. - A c6te
du presbytere, s'61ive un vaste 6difice pour les oeuvres
des Filles de la Charit6; elles y dirigent les ecoles
publiques des filles et une 6cole enfantine tres nombreuse; de plus, elles recoivent un bon nombre d'enfants
internes dans leur pensionnat; elles recueillent aussi
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que!ques orphelines et se chargent de la visite des
malades pauvres.
d) Les villages du Cravo et de Puerto Rondon (El
Padre) ont senti, eux aussi, l'action bienfaisante des
missionnaires; A Cravo, les missionnaires oat 6leve
une 6lgante chapelle, avec, a c6t6, une vaste salle
pour l'6cole; Puerto Rondon,qui,en 1924, ne comptait
que trois ou quatre maisons, en aligne aujourd'hui
un bon nombre le long du fleuve Casanare, formant
deji un village qui a une bonne ecole, oiu alternativement s'instruisent garcons et filles, et aspire a avoir
bient6t sa chapelle.
Le problkme Tunebo
Apres cette rapide revue de ce qu'a fait la prefecture pour les centres civilis6s, passons maintenant a
ce qui a 't6 tent6 en faveur des Indiens Tunebos. Les
Indiens a civiliser se divisent en deux groupes tres
inigaux: les uns, peu nombreux, nomades, vivent
gen6ralement sur les bords des riv#ires, sp&cialement
les fleuves Cravo et Casanare et Arauca; les autres,
bien plus nombreux, vivent caches dans les forets qui
forment ce qu'on appelle a Tierradentro , de Boyaca,
principalement a Cobaria, Tegria y Bocoti (ne pas

confondre avec Bogota), derriere les pics neigeux de
la Sierra Nevada del Cocuy et Guican.
En plusieurs occasions, la Mission a pris contact
avec les nomades, et, a une 6poque assez r6cente, elle
forma une colonie de ces Indiens pros de Arauca;
mais 'action du pretre seule est insuffisante pour
soumettre i. une vie d'ordre et de travail des natures
si r6fractaires et si rebelles; aussi, apres peu de
temps, s'6vanouissait le projet de colonisation.
Aux alentours du village du Cravo se trouve un
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groupe d'Indiens dont le capitaine on chef est passablement ' rationnel ), comme on dit par ici, et peutktre, sous sa conduite, pourrait-on fixer les soixantedix ou quatre-vingts individus qui, semble-t-il, composent le groupe et, I'autorite civile aidant paternelle-

ment, faire de ces nomades des agriculteurs utiles.
Sont diss6minds en d'autres parties de la savane,
sp6cialement a la ( Villanueva ,, la « Maporita n, ( El
Porvenir », d'autres groupes reduits, victimes de la
persecution implacable des propri.taires de b6tail, qui

se vengent sur le groupe des d6pr6dations commises par
quelques Indiens, probablement harcel6s par la faim ;
avec ces Indiens-la, a cause dela haine profonde qu'ils
ont contre les " Blancs », toute action religieuse et

civilisatrice est presque impossible.
Quant aux Tunebos, lasituation est la suivante. Ccs
Indiens, comme il vient d'etre dit, vivent dans un
triangle couvert de forkts, derriere la Sierra Nevada
del Cocuy et Guican; la base est formee par le fleuve
Sarare, ligne frontiere avec le Venezuela; un c6te est
constitue par la chaine de montagnes qui, partant de
Toledo, va jusqua Guican et Cocuy, et l'autre c6te
par une ramification de la cordillere qui, partant de la
Sierra Nevada, passe derriere Chita et rejoint, en passant par le voisinage de Tame, le fleuve Arauca, qui
n'est que la continuation du fleuve Sarare.
On ne trouve rien sur 1'origine de ces Indiens caTunebos n, mais il semble naturel de supposer qu'ils
sont les descendants des aborigines qui occupaient
autrefois la region Guican-Cocuy et qui, a l'arrivee
des

i

conquistadores ), passerent

a l'autre c6t6 de la

cordillere pour fuir l'envahisseur. Dans leurs legendes,
its font allusion au depouillement de leurs terres et a
l'exode forc6 de leurs ancetres dans la region qu'ils
o'ccupent aujourd'hui. Depuis pas mal d'annees, les.
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habitants de Guican, d'instincts aventuriers, ont pris
1'habitude de passer la cordillere et de descendre jusqu'a Corbaria pour ichanger avec les Tunebos leurs
articles, comme ruanas de laine,pour de la cite noire
que les Indiens Alaborent avec les fruits du palmier.
En 1873, un certain Francisco Quintero obtint du
gouvernement I'adjudication de la region appelke
Royata et Sinsiga chez les Indiens ; malheureusement,
I'autorit6 ne se prioccupa nullement de faire une
reserve en faveur des families ( tunebos " qui vivaient
depuis des centaines d'ann6es sur ces terres. Pour<chass6es par la force, elles durent 6migrer encore
plus loin.
En 1914, I'actuel profet apostolique de Arauca, par
,commission de la D6elgation apostolique de Bogota,
avec un autre missionnaire lazariste et le devou6 docteur Albarracin, cure alors de Guacamayas, accompagn6s de quelques hommes d'initiative et d'enthousiasme, parcoururent toute la region de Sinsiga-Bachira et parvinrent a Bogota, 6tablissant ainsi un premier contact avec les Tunebos de la contree. Mais les
pluies persistantes ne permirent pas a l'exp6dition de
descendre jusqu'a Cobaria. Pendant cette exploration,
on fit tout le possible pour jeter les bases d'une colonie tuneba avec une 6cole; malheureusement, de mesquins int6r&ts particuliers se mirent en travers et on
ne put arriver i aucun r6sultat pratique.
En 1925 et 1928, les expeditions se r6p6ttrent, mais

sans autre r6sultat qu'une connaissance plus compilte des Tunebos et la r6alisation du voyage rev ii
Cobaria et de li . Macaguan, quatre lieues de Tame.
Le compte rendu de ces trois voyages fut publi6 par
des revues, des journaux et des brochures, sans r6sul'at pour la colonisation et la catichisation des panvres Tunebos.
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II y a deux ans, le pr6fet apostolique acheta un
4 derecho , ou c action , a un coheritier de terrains
dans la region de Bachira, afin de pouvoir construire
une chapelle-6cole et distribuer des lots aux Tunebos
qui voudraient revenir s'y 6tablir; mais, de nouveau,
les copartageants objecterent que le droit acquis 6tait
insignifiant et que la Mission, en vertu de !'achat, ne
pouvait disposer que d'une parcelle ridiculement
reduite; et alors, pour 6viter conflits et procks, il fallut
suspendre le projet.
En r6sum6, dans la region actuellement accessible
de Sinsiga-Bachira, la prefecture n'a obtenu aucun
6sultat, a cause de l'opposition peu ou point d;isimule de ceux qui pr6tendaient ou pretendent coloniser en refoulant les Indiens et en les chassant de
leurs terres.
De Bachira a Bocoti, il n'y a pas de chemin, et de
14 a Cobaria et Tegria encore moins. Tant qu'il n'y
aura pas au moins un modeste sentier aisement praticable, le probl6me de la colonisation de la tribu des
Tunebos restera insoluble.
On parle en ce moment du chemin du Sarare qui
pourrait offrir une solution, pourvu qu'il s'approchit
suffisamment des plateaux de Cobaria et Tegria.
Dans les d6tails ant6rieurs, on n'a pas fait mention
de la maison de Santa Librada, fond6e depuis quelques ann6es, oiu les heroiques Sceurs missionnaires
s'efforcent d'apprivoiser les enfants tunebos que les
peres leur confient. Le labeur des Soeurs missionnaires,
la lutte titanesque du R. P. Rochereau, eudiste, et
les g6nereux sacrifices de Mgr Afanador, 6veque de
Pamplona, en faveur de l'asile pour les enfants tunebos, ne seront jamais suffisamment lou6s; mais, et
nous le disons appuy6s sur notre propre exp6rience,
on ne peut rien faire de durable en faveur des Indiens
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que dans leur propre pays, nid auquel ils reviennent
toujours malgr6 leurs instincts de bohemiens nomades.
Santa Librada se trouve a une grande distance de
la zone oh vivent les Tunebos; cependant, il faut bien
le dire, vu le manque absolu de chemins pour arriver
i Cobaria et A Tegria, les asiles de Santa Librada et
de Toledo sont les premieres bases pour la civilisation des Tunebos, et, puisqu'ils ont djhi donn6 des
fruits consolants, ils doivent 6tre soutenus au prix de
quelque sacrifice que ce soit.
Par maniare d'appendice, nous citerons quelques
passages des (( M6moires ) des commissaires sp6ciaux
d'Arauca, d'autant plus significatifs que les administrateurs officiels en g6neral n'ont guere l'habitude de
parler dans leurs communiques des Indiens ou de
l'muvre des missionnaires, surtout favorablement.
Du g6n6ral Mutis, commissaire special, je cite le
passage suivant:
t Dans 1'immensit6 des for&ts dont j'ai parl6 (de
Salibon & Arauquita), je me pr6occupe de placer,
pour le moment, quatre colons soutenus par le commissariat pour permettre le trafic sans crainte; en
effet, en plusieurs endroits se pr6sentent p6riodiquement des tribus qui inspirent une crainte motivee aux
voyageurs. Le but que je poursuis, c'est que la presence des gens civilis6s 6loigne ces Indiens, on bien
qu'elle fasse qu'ils s'approchent avec des intentions
pacifiques qui rendent possible leur catichisation.
SLa n6cessit6 des pr8tres residants est 6vidente
pour Arauca, Cravo et Arauquita, centres de territoires tres 6tendus, visit6s fr6quen'ment par des tribus qui n'attendent qu'un traitement amical pour se
laisser gagner a la civilisation. Ces tribus, en effet,
sont dispos6es a changer de vie, comme on l'a vu
chez celles qui font leur apparition dans les villages.

-

85

--

Ici meme (a Arauca), ii y a trois mois, s'est 6tabli un
groupe de quelque quarante personnes, hommes,
femmes et enfants, qui s'offrent a travailler et le font
en toute conscience; ils savent deja recourir avec confiance au cur6 de la ville, en cas d'accidents, de maladies. »
Apris ces renseignements sur les Indiens, le mnme
commissaire 6crit a propos des Soeurs: " Pour le c6te
religieux, le commissariat est desservi par les Peres
Lazaristes, qui r6sident, deux a Arauca et deux a
Tame. A Arauca (comme a Tame, d'ailleurs), les Sceurs
de Charit6 prennent soin de l'6ducation de la jeunesse feminine; elles dirigent les &coles primaires et
un college secondaire, oi d6ej bon nombre d'enfants
ont kt6 6leves et sauv6s de cette vie d'indiff6rence et
de licence qui domine dans ces d6serts, sp6cialement
chez les families d'humble classe sociale.
S(Arauca, le i5 mai 1924.-

( Jeronimo MU.TIs.

Dans le compte rendu du commissaire Miller Puyo
au ministere du Gouvernement (ou de l'Interieur), en
1926, nous lisons:
( Plusieurs tribus vivent dans les forets, au bord
des rivieres du Commissariat, mais presque toutes
sont nomades et demi-sauvages; quelques-unes cependant sont assez apprivoisees et rendent A quelques
propri6taires eleveurs des services qui leur codtent
cher, parce que les Indiens sont de tres gros mangeurs; fr6quemment, ils font leur apparition dans
quelques villages, montrant leur peau couleur dq cannelle, bronzee par le soleil, sans autre v6tement que
leur pagne.
a Contre ces Indiens de la forkt on a commis, en.
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plusieurs occasions, des iniquites epouvantables, en

complte opposition avec les sentiments d'humanit6
que doit avoir toute societe chr6tienne et civilisee;
abus que je suis resolu a reprimer 6nergiquement, si
le cas se pr6sente, dans les limites permises par laloi.
( Le

nombre d'indigenes non civilis6s dans la

rigion se calcule approximativement de trois mille A
trois mille cinq cents.
« Paulo Miller PUYo. »
Egalement sur I'administration religieuse, M. le
commissaire Puyo 6crivait en 1926 :
, Le gouvernement ecclesiastique est A la charge
ld'une Mission de Peres Lazaristes, et il ne serait pas
juste de laisser passer sans observation l'occasion de
rendre un t6moignage ecrit des grands biens que procure A la region la Mission, non seulement an point
ide vue moral, mais aussi au point de vue materiel; A
eux se doit en grande partie l'impulsion qu'a prise
I'instruction primaire, qui est a la base principale du
progres des peuples. Les pretres qui dirigent les
paroisses du territoire ne laissent rien A d6sirer.
, Les ecoles de filles de Tame et d'Arauca sont,
sans aucun doute, les meilleures par leur organisation
et satisfont pleinement les aspirations du gouvernement. Les Soeurs directrices, d6sireuses de donner A
leur apostolat spirituel une plus grande amplitude et
de le rendre plus bienfaisant, ont etabli des internats
dans leurs maisons, en plus de l'instruction r6glementaire. Elles s'efforcent de donner aux enfants tous
les soins necessaires pour leur formation et education
sociale, que ne trouvent pas toujours dans leurs
families et dans notre societ 6 celles qui doivent &tre
*de futures meres.
(c Paulo Miller PUYO. w
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Le commissaire Luis Castillo 6crivait d6ji sur ce
sujet I'annie prec6dente:
( Le progres qu'on remarque dans le territoire et
surtout dans la ville d'Arauca &cause de l'etablissement du college des Sceurs de la Charit6, est a peine
croyable. Le nombre d'enfants qui accourent a cette
pepiniere augmente de jour en jour; elles y viennent
non seulement des villages du Commissariat, mais
encore de la Republique voisine de Venezuela. Aujourd'hui, cet tablissement, dirig6 par des religieuses
pleines de divouement et d'abn6gation, est pour la
ville d'Arauca un motif de legitime orgueil.
( Luis CASTILLO.
Decembre
D

1925.

Y

Trois ans plus tard, le nouveau commissaire, Bue-

naventura Bustos, 6crivait a son tour sur les Indiens
et les Missions les lignes suivantes :
(( Missions. -

Elles sont confides aux soins des

RR. PP. de la Congr6gation de la Mission, dont le
superieur est Mgr Potier. Dernierement, ce pr6lat
descendit la cordillere des Andes par la r6gion des
Tunebos de Cobaria et Tegria, en visitant les repaires
de ces tribus, et ensuite, avec un courage admirable et
defiant les nombreux perils de la foret, il continua,
une semaine durant, le voyage a pied jusqu'a Tame,
emportant a dos de porteurs les provisions indispensables par les montagnes escarpees qui descendent a
Macaguan.
( Les pretres du Commissariat remplissent leur
mission parfaitemext, en administrant les sacrements
et 6difiant les gens par leurs vertus exemplaires et
leur zIle apostolique. Aussi,jouissent-ils d'une grande
popularit6 dans toute la plaine, pour leur don de
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plaire, en se faisant tout a tous, et surtout parce
qu'on les trouve toujours disposes . porter secours a
tous en s'adaptant au milieu et a la vie de la region.
« Buenaventura BUSTOS.
« Arauca, mai 1928. n

Enfin, relativement au cur6 de Tame et la maniere
dont il travaille au progres de la localit6, l'honorable Conseil municipal, au mois de mai 1932, dans
un a accord , communiqu6 officiellement au prefet
apostolique, manifestait que ledit missionnaire ( a merite la gratitude des habitants de Tame pour I'activit6 qu'il a d6ployie en faveur de l'instruction
publique et la collaboration que, comme membre de

la Commission des ameliorations publiques, il a
prxt6e avec opportunit6 et d6sinteressement >.
Pour terminer, il n'est pas inutile de faire remarquer que, pour favoriser l'education plus complete de
la jeunesse, le prefet apostolique, depuis 1924, a pris
les dispositions n6cessaires pour la fondation de
deux bourses et demie au s6minaire de Tunja, et deja
dix jeunes gens ont profite de ce secours.
Finalement, les quatre maisons de Soeurs, dans la
mesure des ressources trop hlmitees sans doute, soutiennent un groupe int6reisant d'orphelines.
On a beaucoup parl, ces derniers temps, des
preuves qu'on exigera des Missions relativement a
l'emploi des modestes secours qu'ils recoivent du
gouvernement. Par 1'expose qui vient d'6tre fait, on
comprendra que la pr6fecture apostolique d'Arauca
peut attendre avec confiance l'avis et les sentences
des commissaires qui pourront venir faire l'inventaire
de ce qui correspond a ladite pr6fecture, et meme
ce sera avec un veritable enthousiasme que les mis-
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sionnaires verront les membres de ces commissions
les accompagner par les montagnes des Tunebos et
par les fleuves et for&ts par oi cheminent les fils du
Casanare.
Peut-6tre ne sera-t-il pas inutile de reproduire ici
deux lettres officielles par lesquelles M. le ministre
de l'£ducation nationale et Mgr 1'archevjque de
Bogoti accusent reception du compte rendu envoyi
<ernierement par la prefecture apostolique :
, Bogoti, le
« Au

j

er

mars 1934.

irks R. P. Joseph M. Potier

it Avec beaucoup d'intr&t, j'ai In le compte rendu
de Votre Rev6reace au Comit6 des Missions et que
vous avez eu la bont6 d'envoyer aussi au secretariat
du ministere, et j'ai vu avec le meme int6ret les photographies qui l'accompagnaient.
« Je suis tres heureux de vous manifester que c'est
avec beaucoup d'interet que je me suis inform6 par
cette lecture de l'ceuvre excellente et progressive
realisee par la Mission que vous dirigez au milieu
de nombreuses difficult6s, ceuvre dont je parlerai
dans le M6moire que doit presenter le ministrre de
i'Education aux prochaines r6unions des Chambres,
et c'est avec complaisance que je reconnais le zele
apostolique, l'abn6gation et le devouement avec
lesquels les RR. PP. Lazaristes contribuent a la civilisation de ces contrees.
c Dans ces sentiments de consideration distinguee
<t d'estime, avec plaisir je me dis, de Votre R6verence, le tout d6vou6 serviteur,
"

Pedro CARRENO.
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ACTES DU SAINT-SIEGE
BREF DE BIATIFICATION

DE PIERRE-RENE ROGUE

PIUS PP. XI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Tuitioni atque integritati Fidei prospicientes, usque ad
sanguinis effusionem et ad supremum vitae holocaustum, ab
Apostolorum aevo ad hodiernam aetatem miranda fortitudine effulsere veraces Divini Nostri Redemptoris asseclae,
qui, spretis prorsus mundanis rebus superatisque socialibus
vinculis atque etiam familiaribus affectibus, super omnia
veritatem solum dilexerunt et Dominum Nostrum Tesum
Christum, qui e tradidit semetipsum pro nobis oblationem
et hostiam Deo n. Priscis sane temporibus martyres christiani
adversus paganorum errores Evangelium testati sunt, minas
et supplicia, tormenta et mortem passi; dein, cum haeretici
mediae et recentioris aetatis contra Catholicam Ecclesiam ac
sacra dogmata bellum infestum saevumque intulerint, alii
cum eisdem rabie odioque furentibus pugiles Christi fortiter
dimicarunt propriamque vitam viriliter obtulerunt; diebus
autem proximioribus Nobis sive in barbaris dissitisque e
patria regionibus missionarii et sorores, veteres ac novi
fideles ad propagationem Fidei faciendam et servandam, sive
in ipsis finibus civilium nationum contra novatores seditiososque viros alii ad divinas veritates tuendas atque asseverandas praestantissimi Christi milites coronas multas compararunt et palmas. O quam pulchra est et mirabilis haec
indeficiens generatio ferax martyrum, quae ad sempiternum
Sanctae Ecclesiae decus semper exstitit ! Contigit ideo ut id
etiam eveniret teterrimae occasione ac miserandae seditionis, rerumque publicarum eversionis, quae, labente
saeculo decimo octavo per Galliam exorta, sacra omnia ac
profana miscuit, non modo in regem ac nobiles, sed praecipue
in Ecclesiam Christi Ecclesiaeque ministros saevit. Tunc
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nefas potiti, falsa sub philosophiae specie, odio, quo
adversus religionem catholicam aestuabant, fucati, totis viribus Christianum nomen abolere conati sunt. Qua re, sacris
aedibus eversis, contra Antistites Sacrorum, Praesules ac Sacerdotes iniquas ( Revolutionis , leges detrectantes fidemque
catholicam publice profitentes vesanus furor exarsit; veterumque persecutionum tempestates renovari visae sunt, ita
at immaculata Christi sponsa, Ecclesia, novis itemque gloriosis Martyrum coronis effulserit.
Quo tempore, inter alios fortissimos viros, qui divinae
Providentiae consilio in Gallia Catholicae Ecclesiae illuxerunt, jure meritoque accensendus est Petrus Renatus Rogue,
Venetensis, presbyter e Congregatione Missionis, in odium
Fidei die III Martii, an. MDCCXCVI interemptus. Civili
enim Cleri Constitutioni,- quam Conventus Nationalis legibus Revolutionis faciendis constituerat omnique sive regulari sive saeculari clero, quamvis a Pio Papa VI, Decessore
Nostro, uti haereticam, damnatam, sub jurisjurandi onere
imposuerat, gravibus etiam statutis in renuentes poenis, ipse Venerabilis Dei Servus assentiri noluit, ac non modo
quaesitum jusjurandum praestare recusavit, sed et ab illo
emittendo alios quoque vacillantes animose avertit.
Postea autem, perdurante adhuc infensa Revolutionis
insectatione, ipse Dei Famulus aliud etiam, quod a libertate
atque aequalitate vocabant, jusjurandum, qua illicitum,
detrectavit; neque pariter se subjecit mandato, ex quo anno
MDCCXCV Reipublicae legibus (quarum multae impiae et
iniquae) summa et omnimoda a sacerdotibus obedientia
promittenda eTat.
Cum itaque Venerabilis Petrus Renatus pluribus hisce de
causis sese in mortis periculum ac vitae discrimen inferret,
tamen animorum ministerio intentus vacavit, sedemque suam
saepe mutans; modo hic se abdens, modo illic, paroeciam
quoque Venetensem Sanctae Mariae du Mend,ne plebs illius
ecclesiae spiritualibus destitueretur auxiliis, libentissime
suscepit.
Nil mirum itaque si tandem, a viro nequam Procuratoribus Reipublicae denuntiatus, pervigilio Nativitatis Domini
memorati anni millesimi septingentesimi nonagesimi quinti
ab excubiis nocte deprehensus est in via atque ante Procuratores ductus. Tune, oblatam ab eisdem sibi fugam res-
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puens, Dei Famulus, venia obtenta, Sacras Eucharistiae
Species, quas ea nocte cuidam infirmo clam deferebat, devotissime sumpsit, ac dein laeto animo se in carcerem sinit
coniici, ubi tres per menses hieme rigente detentus est. In
publicam igitur custodiam conditus, de vitae ratiooe agenda
in captivitate sua ordinatam congruamque regulam sibi
statuit, quam fideliter servavit usque ad mortem; orationi
continenter vacans, invictae patientiae atque animi fortitudinis exempla praebens, socios quoque poenae sacro, quo.
poterat, ministerio consolatus.
Die autem prima Martii an. millesimo septingentesimo
nonagesimo sexto, in tribunal qua presbyter A refractarius -,
uti aiebant, arcessitus, ac die insequenti a judicibus, odio
catholicae Fidei flagrantibus, capite damnatus, Petrus
Renatus illico publiceque Deo gratias egit quod marlyrio
pro Fide coronaretur, paravitque se ideo ad supplicium tranquillo invictoque animo. Die vero tertia Martii, cum ad
patibulum perduceretur, canticum, quem iam in carcezenm
composuerat, pietate, spe et exspectatione plenum, de
proximo transitu animae suae, et quasi a davidico psalmodepromptum Laetatus sum in his quae dicta sunl miki, iff
domum Domini ibimus. StantCs erant fedes nostri an atriis
tuis, /erusalem, decantavit, atque imminente morte, elevatisoculis et manibus in coelum, hilari vultu et ore dicens In
manus tuas, Domine, commendo spiritum rneum, capite plexus,
optatissimam martyrii palmam est consecutus.
Tricesimum octavum aetatis suae tunc annum agebat;.
Venetiis enim in Britania Minori ortum babuerat die XI
Iunii, an. millesimo septingentesimo quinquagesimo octavo.
Patre puerulus adhuc orbatus, a religiosissima genetrice pie
fuit educatus. Dein, in conlegio Venetensi a S. Ivone studiorum curriculo, quod classicum nuncupant, absoluto, cum
ad sacerdotium se vocari animadverterit, dioecesanum Seminarium, Congregationis e Missione Presbyteris concreditum,
ingressus est; ibique dum perdiligenter sacris disciplinisaddiscendis operam dedit, tanquam religionis pietatisque
exemplum jugiter enituit. Sacerdotio auctus die XXI Septembris an. MDCCLXXXII, statim, moderatorum iussu,
sacrum gessit ministerium apud venetense pro sacris mulierum exercitiis asceterium; at quatuor post annos, majoris
incensus. perfectionis studio, suum Congregationi Presbytorum de Missione nomen dedit. In domo exinde principi
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Parisiensi ejusdem Congregatioois, ad S. Lazari, inivit, sed
non explevit, novitiatum, quoniam ad patrium Venetense

Seminarium a superioribus missus, ut Sacram Theologiam
doceret, ibi etiam an. millesimo septingentesimo octogesimo
octavo rcligiosa vota nuncupavit. Sequenti anno,cum paroeciam Sanctae Mariae du Mend qua vicarius regendam insuper
sumpsisset, de pastorali munere rectissime obeundo sollicitum se summopere et continenter ostendit; adeo ut neque,
oborta Gallica perturbatione, a sacro animorum ministerio,
licet clam, periculis omnibus spretis remitteret, optimam ita
relinquens de sanctitate, religionis studio caritateque suis
apud omnes etiam inimicos famam atque opinionem; qaae
post gloriosum Dei Famuli obitum, magis magisque in dies
usque in praesens increverunt, cum ad virum spectarent,
quem plebes communi voce ut verum Christi martyrem
praedicabant, atque etiam, signis mirabilibas non deficientibus, venerabantur.
Qua re, processu informativo in ecclesiastica Curia Venetensi instituto et ad Sacram Congregationem Rituum transmisso, observatoque juris ordine ac revisione scriptorum
-ejusdem Famuli Dei peracta, Nos ipsi duodecima die mensis
Iunii, an. MCMXXIX Introductionis Causae Commissionei
manu propria obsignavimus. Cum autem Causa haec inter
historicas accensenda esset, juxta novissima praescripta loco
apostolici processus ab Historicae Sectionis Consultoribus,
accuratissima trutina, omnia quae ad causam spectabant
.documenta sunt excussa ac probata.
Cum vero antepraeparatoria Congregatio, ex benigna
Nostra Apostolica concessione, fuerit omissa, et praeparatoria habita sit die XX Martii proxime praeteriti, Generalis
quoque Conventus coram Nobis die decima insequentis
mensis Aprilis coactus est, Sanctae Romanae Ecclesiae
Cardinali Januario Granito Pignatelli di Belmonte, Episcopo
Hostiensi et Albanensi, Causae Relatore; et cam profecto
constiterit ejusdem Servi Dei internecionem in odium catholicae religionis evenisse, Nos, sollemni decreto die XXII
Aprilis nuperrime elapsi de martyrio et de martyrii causa
constare declaravimus, dispensatione quoque super signis
sive miraculis de more elargita.
Cum igitur de martyrio et causa martyrii constaret, illud
supererat ut Sacrorum Rituum Cardinates et Consultores
rogarentur an tuto procedi posse ad sollemnem ejusdem

-

86o -

Servi Dei beatificationem censerent. Haec praestitit Venerabilis Frater Noster Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis
lanuarius Granito Pignatelli di Belmonte, Episcopus Hostiensis et Albanensis, Causae Ponens seu Relator in generali
Sacrorum Rituum Congregatione coram Nobis in Aedibus
Vaticanis die XXIV memorati mensis Aprilis habita,
omnesque turn Cardinales, turn qui aderant Patres Consultores unanimi consensu affirmative responderunt.
Nos vero,die tantum XXIX praedicti mensis Aprilis volventis anni millesimi nongentesimi tricesimi quarti, idest
Dominica quarta post Paschalia gaudia, Eucharistico Sacro
rite litato, accitis adstantibusque Camillo Sanctae Romanae
Ecclesiae Cardinali Laurenti, Sacrae Rituum Congregationis
Praefecto, et praelaudato lanuario Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Granito Pignatelli di Belmonte, Causae Relatore, una cum dilectis filiis Alphonso Carinci, ipsius Sacrorum Rituum Congregationis Secretario, et Salvatore Natucci,
Sanctae Fidei Promotore generali, sollemniter ediximus tuto
procedi posse ad ejusdem Dei Famuli beatificationem. Quae
cum ita sint,precibus permoti quorumdam Sanctae Romanae
Ecclesiae Cardinalium, Archiepiscoporum Galliae et Italiae,
nec non sodalium omnium e Congregatione Missionis,Apostolica Nostra auctoritate, praesentium Litterarum tenore,
facultatem facimus ut idem Venerabilis Dei Famulus Petrus
Renatus Rogue, Venetensis, presbyter e Congregatione Missionis, Beatus in posterum nuncupetur ejusdemque lipsana,
seu relliquiae, venerationi publicae proponantur, non tamen
sollemnibus in supplicationibus deferenda: itemque permittimus ut ejusdem Servi Dei imagines radiis de more decorentur.
Praeterea eadem auctoritate Nostra largimur ut de Beato
eodem quotannis recitetur officium de Communi unius
Martyzis cum lectionibus propriis per Nos adprobatis, ac
Missa pariter celebretur per Nos item adprobata, servatis
Missalis et Breviarii Romani rubricis, dumtaxat tamen in
aioecesi Venetensi, in qua ipse Dei Servus natus ac mortuus
est, nec non in templis seu sacellis ac domibus ubique terrarum silis, quae ad Congregationem Missionis pertinent,
ab omnibus fidelibus tam saecularibus quam regularibus, qui
horas canonicas recitare tenentur; et, quod ad Missas
attinet, a sacerdotibus confluentibus ad templa sive sacella
in quibus Beati ipsius festum celebretur.
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Denique concedimus ut sollemnia ejusdem Petri Renati
Rogue peragantur, servatis servandis, in dioecesi memorata
atque in templis seu sacellis ac domibus, quae diximus, die
per Ordinarium vel Congregationis praefatae moderatorem
respectivum designando, infra annum, postquam Beatificationis sollemnia in Sacrosancta Patriarchali Basilica Vaticana celebrata fuerint. Non obstantibus Constitutionibus
et Ordinationibus Apostolicis nec non decretis de non cultu
editis, ceterisque in contrarium facientibus quibuslibet.
Volumus autem ut harum Litterarum exemplis etiam
impressis, dummodo manu Secretarii Sacrae Rituum Congregationis subscripta sint et Praefecti ejusdem Congregationis sigillo munita, in disceptationibus etiam judicialibus,
eadem prorsus fides adhibeatur, quae Nostrae voluntatis
significationi, hisce Litteris ostensis haberetur.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris,
die X Maii, an. MDCCCCXXXIV, Pontificatus Nostri decimo
tettio.

E. Card. PACELLI,
a Secretis Status.
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LIVRES

P. COSTE. 1I grande Santo del gran secolo : II signor
Vincenzo. Traduit du franqais par M. Tito Casini.
Tomes I et II. Roma, 1934. In-8 de xvI-43o pages et
606 pages.
Voici la premiere traduction de I'ouvrage de M. Coste en langue
etrangere.

Le traducteur 6crit, parait-il, sa langue avec une purete

parfaite; et comme le francais lui est bien connu, on peut Ltre assure
de la fidelitC de sa traduction. Puisse son livre se propager rapidement
dans toute la pininsule !

Mgr BAUNARD. Sainte Louise de Marillac. kd. abrig6e. Paris, de Gigord, 1934. I vol. in-12 de xI325 pages.
A l'occasion de la canonisation de la nouvelle sainte, la librairie de
Gigord nous donne une edition abrig6e du bel ouvrage de Mgr Baunard; abr6gee, dis-je, et aussi quelque pen augmentee, car on a ajoute
quelques gravures; et un appendice intitul: a Les honneurs de l'Eglise ,,
nous raconte en quelques pages I'historique du procks qui s'est conclu
par la glorification de la Servantc de Dieu.
Mgr Bellet, archipretre de la cathedrale d'Orleans, neveu et hbritier
de Mgr Baunard, a demande que, les suppressions excepties, il ne fit
pas touche au texte de I'ouvrage primitif. D'une part, nous comprenonu
cette pieuse v6neration pour la memoire d'un oncle v6enre; de I'autre.
nous regrettons l'obligation de maintenir dans I'ouvrage des assertions
contre lesquelles s'elkvent des documents indiscutables.
Parmi ces erreurs certaines, nous mentionnerons la pritendue tra-

dition d'apris laquelle la Communaut6 des Filles de la Charite aurait
commenc6 au no 43 de la rue du Cardinal-Lemoine.
Vers x634, sainfe Louise de Marillac logeait rue de Versailles, dans
une maison qui portait pour enseigne une epie royale. C'est la probablement que la communauti prit naissance.
Les sceurs de la paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet avaient leur
domicile avant 1715, peut.-tre avant le dix.huitieme si&cle, rue d'Arras.
pres du college des Bons-Enfants. L'Universit6, qui 6tait proprietaire
de leur maison, les en renvoya, et, en 1748 ou 1749, pas plus t6t, elles
s'installereut au 43 de la rue du Cardinal-Lemoine, dans un edifice
achet6, le 15 decembre 1748, I un nomm6 Bontemps, par le care de
Notre-Dame-du-Chardonnet, agissant comme sup6rieur de la Charite
paroissiate, < pour servir aux Filles de la Charite P. (Arch. nat., S 2172.)
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Les soeurs y reastrent un siicle environ. Ce siecle icoule, on mame
un peu plus lard, on se mit en tete que la communaute avait commence
en ce lieu. Ainsi se creeot les 16gendes!
Autre point. On a iRpetd, & la suite de Mgr Baunard, que Louise de
Marillac eut a lutter contre Vincent de Paul pour le maintien perpetuel
des Filles de la Charite sous P'autorit6 du Superieur general de la
Mission, et qu'elle r6ussit a Ie convaincre. Ceite divergence d'idies
entre le fondateur et sa collaboratrice est un mythe. En vain chercherait-on, dans les ecrits du premier, un texte en faveur de la solution
voulue tout d'abord par I'archevique de Paris. Tout au contraire.
C'est lui qui a ecrit : a C'est (les Filles de la Charite) une ceurre
de Dieu et de la Compagnie qui fait grand bien, qu'on ne peut
quitter ais6ment. a Et aussi : a Des mames choses que Dieu emploie
pour donner I'Ctre aux choses, ii s'en sert pour les conserver. "
, Les Filles de la Charit6 etant entrees dans I'ordre de la Providence
comme un moyen que Dieu nous donne de faire par leurs mains
ce que nous ne pouvons pas faire par les n6tres, en l'assistance
corporelle des pauvres malades, et de leur dire par leuts bouches
quelque mot d'instruction et d'encouragement pour le salut, nous avons
aussi obligation de les aider k leur propre avancement en la vertu pour
se bien acquitter de leurs exercices charitables. , .
Ici, saint Vincent ne parle, il eat vrai, que des directeurs des seurs,
mais la conclusion s'impose : si les pritres de la Mission doivent se
charger de la direction spirituelle des Filles de la Charite, doit avoir
autorite sur elles qui a autoriti sur eux.
Louise de Marillac connaissait I'opposition de I'archev.que de Paris
et peut-etre meme de quelques confreres; elle presse saint Vincent de
tenir bon; c'est Ii le motif de ses instances et non Ie desir de Ie a convertir .. L'un et 'autre penstrent toujours de minme.
La mere de Louise ne s'appelait certainement pas Marguerite le
Camus; tous les papiers de famille en font foi. Gobillon a confondn
la belle-mire avec la mere et l'a denommic a Marguerite a an lieu
d' t Antoinette .. II ne parle que d'une le Camus. Mgr Baunard va
plus loin : it la didoubie. Laissons de c6te ces fantaisies et refugionsnous derriere les papiers de famille, source plus sfire que Gobillon et
Baunard.
II y aurait encore des observations a presenter sur lepays natal de
la sainte, car, au moment de la naissance, son pre n'habitait pas encore
Paris; sur le symbolisie du blason de li Communauti, car on comur
enflamm6, a l'intdrieur duquel appatait Jesus en croix, semble mieux
representer le ceur de la creature, plus specialement de la Fille de la
Charite, brflant d amour pour le divin Ciucifie,que Ie caeur de Jesus
briElant d'amour pour la crdature; sur le nom du monastre des dominicaines de Poissy, qui s'appelait Saint-Louis et non Saint-Denis, etc.
On aurait souhaite encore que, dans les fondations et les ceuvres,
fit determinde avec plus de precision I'action de Vincent et de Louise;
ils ont agi tons deux, mais chacun a sa manitre, chacun a son rang;
dpouuiller Pierre pour enrichir Paul est la methode des panegyristes,
non celle des vrais historiens.
Ces quelques critiques n'enlivent rien aux belles qualitds de P'ouvrage de Mgr Baunard, ecrit avec une sobre elegance et -n intreat
Soutenu.
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Angelo TROISI. Vita di S. Luisa di Marillac. Roma,
1934. xi-359 pages. 4 illustrations.
L'auteur a suivi Mgr Baunard. Son ouvrage est bien ordonne et
complet. L'intelligente activit6 de sainte Louise de Marillac s'v montre
dans une multitude d'oeuvres charitables, cxres pas saint Vincent de
Paul, dont elle uft I'auxiliaire admirable.

Die heilige Luise v. Marillac. Graz, Impr. des Missionnaires, 1934. In-12 de 68 pages.
Vie abregee de sainte Louise de Marillac.

Vita del Beato Pier-Renato Rogue. Roma, 1934.
190 pages. 6 illustrations hors texte.
Vie compose, i Poccasion de la Beatification, d'aprxs celle de
M. Bretaudeau, avec, comme supplement, quelquea documents interessant la Cause.

Lion BRITAUDEAU. Un martyr de la Rivolution, le
Bienheureux Pierre-ReniRogue. 2" 6dit. Paris, Descl6e
De Brouwer, 1934. In-8 de xvI-152 pages. 9 illustrations. 6 francs, port en plus.
Ceux qui liront la vie de Pierre-Reni Rogue ne poarront s'empacher
d'admirer cette belle figure de confesseur de la foi. 11 ne se laisse pas
s6duire par les sophismes de ceux qui permettent Ie serment & la
Constitution civile du clerge; plutot que de fuir i I'6tranger pour y
trouver sa sCcurite, il pr6efre rester pres de sea compatriotes pour leur
assurer les secours religieux. Le danger ne 1'effraye pas et meme ne
l'intimide pas; c'est pour lui une joie de se d6vouer, d'autant qu'il
risque le martyr , et le martyre n'est-il pas la plus giande des grAces?
Dieu exauce ses d6sirs : il est dcouvert, conduit en prison et meurt
courageusement sur l'Cchafaud.
Son culte fut toujours vivant . Vannes. M. Leon Britaudeau a pens6
avec raison que I'h6roique fils de saint Vincent de Paul miritait d'etre
connu au delk de sa terre natale. 11 publia sa vie en 9go8. Son ouvrage
contenait des longueurs inutiles sur la Constitution civile du clerg ;
celte seconde edition les supprime.
Dans la galerie des martyrs, M. Rogue m6rite d'occuper une place
de choix; on trouvera difficilement module plus complet de foi eclairze
et tenace, de courage tranquille et inebranlable.

Paul HAUCHECORNE. Les Apparitions de la rue du
Bac. Paris, Ed. Eugene Figuibre, 1934. In-i2 de
222 pages.
A propos de cet ouvrage,

'lcAl o de la Maison-Mire dcrit (sept. x934,

p. 195) : a Nous mettons nos sunrs en garde contre un nouveau livre
qui vient de paraitre : Les Apparitions de la rue du Bac, par Paul Hauchecorne. La Communaut6 deplore l'esprit dans lequel cet ouvrage
est 6crit et en d6onseille absolument la lecture, soit pour les sceurs,
soit pour les personnes externes. »

Lucien MISERMONT. Les Grdces exiraordinairesde la
Bienkeureuse CalterineLabouri. Paris, Gabalda, 1934.
In-12 de 341 pages.
M. Misermont a dejh
'crit
deux ouvrages sur la Bieheureuse Cathe.
rine Laboure; void Ie troisisme. Depuis qu'il a pris la plume pour Ia
seconde fois, des faits nouveaux sont survenus : la receute decouverte
Ia Madrid du premier recit des apparitions, 1'exhumation et la reconnaissance du corps de soeut Catherine, la beatification, les grandes fetes
celebries en son honneur. L'auteur a jugi bon d'ajouter les procesveibaux des depositions recueiliies lors de 1'enqu6te canonique; on
connaissait dejk ces d6positions par les Ravons; mais qui done possede
aujourd'hui la collection complete des Rayons, et comment se retrouver
dans cette multitude de volumes?
La partie critique de 'ouvrage est loin de forcer la. conviction.
M. Misermont ne saurait s'6tonmer que, vu le nombre etla compleiite
des problimes, toutes les intelligences ne se trouvent pas d'accord pour
leur donner a chacun une meme solution. En ces mati&res surtout, la
conclusion adoptee dicoule souvent moins des pr6misses posies que de
la tendance d'esprit.
Son livre attachera les imes & la voyante de la rue du Bac; nous
lui souhaitons bon succes.

A. VITTENET. De Saint-Jean de Reome

a la Bienheu-

reuse Catherine Labouri. Dijon, Jobard, 1934. In-8 de
17 pages.
En sous-titre : Esquisse d'une Histoire de Moutiers et lieux voisins.
Quelques mots sur Claude et Louis de Chandenier, amis de saint
Vincent, sur la maison des Filles de la Charit 'a Moutiers-Saint-Jean
et Catherine Labour&.

Congrks rigionaldes Enfantsde Marie de la MidailleMiraculeuse, tenu les ro et iz avril r34 A Beyrouth
(Liban). In-8 de 15 pages.
Les Enfants de Marie etaient venues du Liban, de Syrie, de Palestine et d'ggypte.

Faustino ARNAO. Devocionario de la Medalla Mila-
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grosa. 5' ed. Madrid, Graficas
de xv-542 pages.

"

Halar n, 1934. In-18

M. Arnaa a reuni dans ce livre tout ce qui regarde I'Association de
la Medaille Miraculeuse : statuts generaux, reglemenl general, rhglements particuliers pour les visites domiciliaires et la riception des
membres, indulgences, pratiques. On y trouve encore des reflexions sur
la messe, la confession, la communion, des pridees, des cantiques
pieux, etc.

N. BAGUENA. Modo de honoraraMaria Inmaculada de
la Medalla Milagrosa en la c vela semanal sabatina ,,
dirpuesto para todos los sdbados del mes. Madrid, 1916.
In-12 de 44 pages.
Ce titre dit assez le contenu de 1'opuscule.

M. Miguel GUTIERREZ. La Medalla Milagrsa y el

Credo. Madrid, 1926. In-8 de 407 pages.
M. Gutierrez nous donne dans ce livre trente lectures pour la visite
domiciliaire; ct ces lectures nous appreanent la vie de Sucur Catherine
Labour,, le r6cit de ses apparitions, l'histoire, le symbolise ett la.
puissance surnaturelle de a. Medaille.

P. Julio SANCHEZ. Somos las uiltimas Victimas! Madrid, Asilo Porta Coeli (1920). In-8 de vil-i85 pages.
Cet ouTrage, pubU6 'annte de a b~atifscation des hiroiques Sc•urs
d'Arras, racoate leur vie ct eaur martyre.

J. de MONSABERT. Une collaboratrice charitable de
Saint Vincent de Paul. Mademoiselle Guirin et son
milieu. ChAteaudun, 1934. In-8 de 16 pages.
Plusieurs collaboratrices de saint Vincent de Paul ont tzouvt .eur
biographe. Mile Guirin n'etait pas, il s'en faut, parmi les principales,
la voilk pourrant honorde, elle aussi, d'une notice, bien courte, il est
viai.

Bulletin de la Maison du Missionnaire. VI" Compterendu officiel (1933-1934).
L'ueuvre continue de prosperer sous la direction de 1'opiniAure
M. Watthe, qui a cri6 un cercle, un musee colonial, des conferences,
on cinema, une tomubola annuelle; a ouvert une bibliotheque, une
salle -d'informatioen missionnaires poor le grand public, une salle de
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geographie, etc. Inutile de parler des prix obtenus de 'Acadimir, du
nombre des missionnaires hospitalises chaque annie, du palronnage
ldonn par d'importants personnages ecclesiastiques et laiques. Puisse
la sante du fondateur se maintenir ou plut6t monter i la hauteur de
son zele !

Antonin MALLAT.

Vicky a travers les dges. Vichy,

1934. In-12 de ?56 pages.
L'auteur de cet ouvrage rend un hommage meritn i l'ceuvre , admirable , de M. Watthe, fondateur de la Maison du Missionnaire, mais,
en meme temps, accuse calomnieusement notre Congregation d'avoir
intrigue pour s'installer i la paroisse Saint-Louis dans un but lucratif.
Tout autre est la v6rite. La paroisse Saint-Blaise comptait pres de
5 ooo ames en temps normal; quand arrivait la saison des cures, elle
recevait en supplement iS ooo etangers, et, parmi eux, environ
So pretres qui se pressaient chaque matin dans 1'dglise pour cdelbrer la

messe!
Comme clerge paroissial, un cure et un vicaire; Ie cure seul rtribui
par le gouvernement. On congoit que, dans ces conditions, I'•erque,
Mgr de Dreux-Brez,,
sit songe & une reorganisation. Une eglise
idbdi6e i Saint-Louis fut bitie et, a Ia demande de I'eveque et du
cure, let pretres de la Mission, qui avaient leur residence a c6te, se
chargerent provisoirement de la desservir. A la mort de M. Louis
Dupeyrat, cure de Saint-Blaise, d'oil dependait la chapelle Saint-Louis,
fI'evque resolut de scinder la paroisse et de laisser a la tate de la
paroisse Saint-Louis ceux qui, en fait, y etaient djia. Les pretres de la
Mission n'intrigubrent nullement pour favortser cette solution; its
presenterent meas quelque resistance.
On etait
la fin de 1868. Le 24 fevrier x869, paraissait le deciet qui
agreait la nomination de notre coafrtee M. Ferdinand Houssin, st, le
-2 decembre 1879, la S. C- du Concile unissait la cure i la Congrigation de 1a Mission.

Ainsi, tout s'est passA regulierement avec le consentement des autorit6s civile et ecclesiastique, par la volont6 de 'eveque du lieu, sans
recherche de notre part. Dans notre action, rien ne ressemble
" intrigues n et a una d envahissement a.

k

des

Antonio CONTE. TDieta anus en tierras Salvadorefias. San Salvador, 1933. In-12 de xiI-215 pages.
Ce tome I, ear un tome II suivra, va de 1879 i 1906; c'est une
histoire d6veloppie de la Congrdgation ct de sea ceuvres au Salvador.
On ne peat que filiciter M. Conte de son magistral travail.

Compagnia della Carit di S. Vincezso de Paoli in
Roma. Resocenti morali e finanziari per I'anno 1933.
Roma, 1934. In-8 de 59 pages,
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Almanack des Missions de Saint-Vincent-de-Paul.
1935. 144 pages.
Vraiment, I'Almanach des Missions s'embellit d'annue en annee.
Celui de 1935 nous prciente, a chaque page, quelque belle image, noire
ou rouge, nous montrant un personnage, un groupe, une scene ou un
paysage. Et avec cela des recits edifiaats, d'agreables et naifs mots
d'enfants. Nous lui souhaitons le succhs de ses aines et meme davantage.

Vicente FRANCO. El Cuento de un duro. Madrid,
Artes graticas Faure, 1934. In-I2 de 50 pages.
Saynette en deux actes.

Vicente FRANCO. Reina y Madre. Madrid, i93o. In-8
de 128 pages.
Drame religieux en vers; trois actes et un prologue.

Anselmo ANDR•s. Discreteosde los grandes ingenios.
Barcelona, Editorial poliglota, 1924. In-i2 de XIi424 pages.
Choix de 6411 sentences: I o56 en castillan, z480 en latin, 854 en
grec, 836 en allemand,-408 en anglais, 583 en fiangais, 561 en italien
et 633 en portugais.

Ren6 DUMESNIL. Saint Bernard, homme d'action.
Paris, Desclee De Brouwer, 1934. i vol. in-8 de
131 pages. 2 illustrations hors texte.
On trouvera dans ce petit volume plein de substance, non seulement
une vie de saint Bernard, mais l'atmosphere mime de ce douzieme
siecle dont il fut la plus grande, la plus rayonnante figure.
Bernard est un de ces hommes, en effet, dont la vie est comme un
carrefour oh convergent toutes les idees qui, alors, ont r6gncdans
1'univers, oi viennent aboutir toutes les tendances qui, seules douees
du pouvoir de durer, reprcsentent leur temps pour la post6ritd. Ainsi
dit-on le siecle d'Auguste on Ie siecle de Louis XIV. Ainsi pourrait-on
aussi bien dire Lesiecle de saint Bernard.
Dans un style limpide et precis, Ren6 Dumesnil nous donne de cette
existence si pleine d'evinements prodigieux une vision d'une nettet6
parfaite : nous suivons saint Bernard depuis sa petite enfance jusqu'k
sa mort, a travers tant de tribulations, de voyages, de maux; nous le
voyons servant passionniment la justice dans une Europe dechirie. Et
nous I'aimons, car nous apercevons sous une rigidite qui est celle de
son siecle - et qui etait d'ailleurs necessaire ' la rrussite de ses entre-

prises temps.

873 -

un des ctucrs les plus genereux et les plus nobles de tous les

Pierre COSTE. Le GrandSaint du grand sikcle. Mon-

sieur Vincent. 2" edit. Paris, Desclie De Brouwer,
1934. 3 vol. in-8 de 540, 740, 636 pages. 77 illustrations hors texte.
Quand, en r93a, M. Coste donnait au public son Monsieur Vincent,

il etait loin de supposer que les trois mille exemplaires sortis des presses
de I'imprimerie Descidee De Brouwer seraient vendus en moins de

deux ans.
D'ou vient une aussi rapide diffusion ? Plusieurs causes y ont contribue : la popularit6 de ce grand saint, patron de groupements charitables

et religieux repandus dans le monde entier, les apprciations elogieuses
des revues et des journaux, I'atlribution du grand prix Gob rt par
I'Academie frangaise,enfin le soucide l'auteurde faire oeuvre complete,
critique, mithodique et solide.
L'auteur a su renouveler une vie cent fois icrite avant lui, si bien

que les lecteurs les plus familiarisis avec le sujet ont eu I'impression
de marcher en pays inexplori. 11 l'a enrichie de plusieurs chapitres,
i'a expurgee des erreurs et des legendes qui la defloraient, et a resolument rompu avec les m6thodes de I'ancienne hagiographie pour se plier
aux exigences des methodes modernes, plus sev&res et plus sfAres.

On continue de demander Monsieur Vincent. Une seconde 6dition est
done nicessaire. La voici. Elle ne differe de son ain&e que par de lIgeres
corrections de detail. S'il n'y est pas tenucompte de toutes les critiques
formul~es par les revues, c'est que toutes n'ont pas paru 6galement
fondies.
Ainsi on a reproch6 a I'auteur de n'avoir pas insere dans la table
bibliographique les titres de certains ouvrages sur saint Vincent de

Paul, sans remarquer que a table bibliographique P et " bibliographic ,
bibliographie D d'un sujet apparsont choses fort diff6rentes. A I,t
tiennent toutes les publications parues sur ce sujet; & la - table bibliographique n, toutes les publications, quel que soit leur sujet, cit6es ou
mentionn6es dans l'ouvrage. La a bibliographic cest un appendice; la
9 table bibliographique n est une table, comme la table des matieres,
la table onomastique, la table des illustrations.
D'autres critiques ont parle de longueurs. lUsne se rendent pas suf
fisamment compte que ce qui est long pour les uns ne Pest pas pour les
autres. Tel chapitre iuteressera vivement les Pretres de la Mission ou
les Filles de la Charite, qui sera lu par d'autres avec un certain ennui.
Chaque 6crivain poursuit un but special. M. Lavedan, M. Victor Giraud,
M. Redier ont recherch6 avant tout l'interrt; pour l'obtenir, ils ont dit
laisser de c6te une multitude de faits qui appartiennent & la vie et aux
euvres de Monsieur Vincent. C'6tait leur droit, mais c'est aussi un droit
de viser it tre complet. Les uns sacrifient I'integrit6 i l'intei8t, les
autres I'intzret a I'int6grit6. II est bon qu'il y ait, pour chaque sujet,
au moins un ouvrage complet, oh chaque question soit traitee dans
son ensemble et dans ses d6tails. Un ouvrage de cette nature facilite
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la tache des biographes de Pavenir : il eat beaucoup plus.aise d'eliminer que d'ajouter; ajouter suppose des recherches; eliminer ne
demande qu'un choix.
Cette secoade edition sera done aussi complete que la premiere. Le
public, nous l'espror.s, la recevra avec le meme empressement.
Rappelons ici les principales divisions de l'ouvrage :
La preparation (4 chapitres);
La periode des fondations (9 chapitres);
Les institutions (5 chapitres);
Les ceuvres (18 chapitres);
La cour (a chapitres);
Le jans-nisme (3 chapitres);
La Visitation (5 chapitres);
Rapports avec quelques personnages et quelques societks (x chapitre);
La grace et la nature (6 chapitres);
Vie posthume (4 chapitres);
Table bibliographique;
Table onomastique;
77 illustrations.
UNE BONNE OCCASION.
Une maison de Filles de la CharitC d'Ilalie offre & Ia maison qui
'voudra bien les accepter, sans autre condition que le payement des
frais (expedition et port), 7o volumes de la collection des Anales, dont
-4 relies.

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
28. Villegas (Jacques), pretre, 6 juin 1934, A Popayan;
34 ans d'Age, 16 de vocation.
29. Murray (Jean-Joseph), pretre, 7 juin, a Dallas;
84, 62.
30. Olzowska (Theodore), pr&tre, 14 juin, A Lwow;
42, 23.

31. Gieszezykiewiez (Mieceslas), pretre, 19 juin, A
Cernanti; 36, i.
32. Fuller (Pdouard), pretre, 18 juin, A Denver; 44,
27-

33. Rolland (Albert), pretre, 20 juin, a Pau; 24, 734. Osaba (Rufin), pr&tre, 2 juillet, A Madrid; 71, 5235. Krabler (Louis), pr&tre, Io juillet, A Saint-Louis;
86, 65.
36. Garcia-Pefia(Marc', pr&tre, 28juillet, A Tardajos;
36, 19.
37. Adam (Leopold), clerc, 5 aodt, A Bordeaux; 28, 638. Gebrande (Theodore), pretre, i3 aout, A San Jos&
de Costa Rica; 5o, 32.
39. Erbe (Georges), pr6tre, 12 aoft, A Kanchow; 45,
16.
40. Lamers (Jean), pr&tre, 24 aoft, A Hangchow; 46,
25.
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NOS CHERES SCEURS
Marie Meyer, i Branne ; 68 ans d'ige, 47 ans de vocation.
Elise Decherf, a Gand; 76, 58.
Josephe Guitard, a Saint-Michel; 73, 47.
Anne Rothureau, a Chalons-sur-Marne ; 81, 56.
Jenny Maurice, a Playa; 85, 49.
Antoinette Puchowska, a Kalisz; 51, 27.
Thecle Horodecka, a Cracovie; 70, 40.
Marianne Ostaszewska, aCracovie; 84, 59.
Sebastiana Virumbrales k Valdemoro; 3z, 9.
Carmen Gorriz, a Santiago ; 64, 42.
Luisa Ortiz, a Guadalajara; 39, 14.
Marie Albrecher, A Lankowitz; 76, 56.
Rosa Mejia, A Cali; 33. 5.
Justa Guevara, a Gualeguaychu; 59, 2o.
Eugenie Bechlinger, a Saint-Joseph; 57, 3r.
Manuela Balmaceda, k Santiago; 8o, 49.
Catherine Schurings, A Cologne; 76, 49.
Jeanne Banos, au Caire; 54, 31.
Jeanne Occhetti, a Paris; 43, 21.
Rosalie Mennel, a Cuvry ; 67, 42.
GeneviBve Cornette, h Montolieu; z8, 3.
Frances Wolfe, a Buffalo ; 74, 54.
Mary Frommeger, a Buffalo ; 57, 31.
Elisabeth Curry, a Emmitsburg; 69, 40.
Mary Clifford, a la Nouvelle-Orlians ; 68, 46.
Carmela Schilardi, h Naples ; 75, 48.
Lucia Silvestri, A Modica; 78, 5i.
Maria Santos, a Olinda; 76, 54.
Julia Kral, a Boskovuce; 62, 4o.
Marguerite Chateau, a Paris; 77, 52.
Mathilde Rampillon, a Clichy; 22, 3.
Barthelemie Dama, a Musinens ; 88, 68.
Marianne Marteska, a Sroda; 38, 16.
Marie Casadejus, a Valdemoro; 76, 52.
Isabel Alonso, a Valdemoro; 23, 4.
Francisca Urteaga, a Valladolid; 79, 5o.
Joaquina Ugarte, a Carthagbne; 72, 5i.
Buenaventura Brunet, a Rafelbunol; 65, 45.
Maria Ayesa, a Grenade; 66, 41.
Catalina Molina, a Madrid; 49, 31.

-

877 -

Antonia Oliveras, I Palma de Majorque; 75, 5i.
Rosalie Cherbonnide, a Alenton ; 77, 52.
Marie Demonne, a Louveciennes; 86, 59.
Anne Ricme, a Guimerville ; 9, 65.
Celestine Strainini, a Cagliari ; 88, 62.
Catherine Clarizia, a Naples; 75, 56.

Maria Capozucca, A Sienne ; 78, 57.
Giulia Tiberi, a Sienne ; 39, 17.
Elvira Trapassi, a Sienne; 53, 32.
Jeanne Majerus, h Icarary; 76, 55.
Elisabeth Herron, a Mill-Hill ; 65, 39.
Marie Suhel, a Rotteimann; 5o, 24.
Anne Kaukal, A Haineurg; 66, 46.
Cecile Zamenj, A Ljubljana; 28, 7.
Ernestine Duchemin, k Alexandrie; 68, 43.
Henriette Moulin, a Meen; 75, 45.
Marie Beros, A Nemours ; 65, 43.
Marie Corric, a Clichy ; 70, 48.
Marie Soury-Lavergne, a Chateau-l'tveque; 58, 37.
Anne Jubin, a Quennessen, Neuilly; 82, 49.
Marie Rossignol, a Hersin ; 8, 58.
Josephine Zgorlakiewicz, a Marianpol; 54, 33.
Fran4oise Honigmann, a Nitra; 54, 34.
Berthe Wischewski, a Cologne; 47, 21.
Jeanne Lamarque, a Montolieu; 79, 57.
Anne Baudot, a Ans; 80, 56.
Henriette Laurent, a Paris; 47, 23.
Josephe Nolleau, a Homecourt; 59, 38.
Marie Lo, a Shanghai; 34, 16.
Rosalia Bila, a Brno-Jundrow; 62, 36.
Nitves Ruiz, a Madrid; 6o, 35.
Maria Iriarte, a Valdemoro; 76, 52.
Marie Petiet, a Paris; 78, 52.
Leontine Mouchet, a Angers; SI, 27.
Marguerite Monier, au Berceau; 81, 36.
Marie Grousseta, h Gimont; 77, 55.
Antonia Giriodi, a Ostiglia ; 69, 44.
Giovanna Sanguinetti, a Monistero; 6r, 38.
Dornitila Ferrari, a Rancagua; 60, 3o.
Anne Strable, a Philadephie; 65, 39.
Georgiana Allenbach, A Sherman; 46, 27.
Anna Barr, a Dallas; 36, Ii.
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Rosa Calda, A Turin ; 78, 59.
Julie Bordier, A La Rdole; 75, 54.
Serafina Xandri, A Gerona; 77, 20.
Asuncion Gomez, a Rafelbunol; 75, 48.
Leonor Ramirez, A Rafelbunol; 69, 48.
Tecla Sanuy, A Barbastro ; 71, 5o.
F6licit6 Alvernhe, a Beaumont-de-I.omagne.
Maria Lachivert, A Briancon; 31, 5.
Nelly Berat, A Chalons-sur-Marne; 68, 42.
Victorine Lemoine, A Clichy; 75, 49.
Jeanne Pinard, a Montolieu; 65, 37.
Marie Magnand, a Nice; 76, 49.
Jeanne Vignaux, A Ldvignac; 85, 61.
Leonie Voclin, a Saint-itienne-du-Rouvray; 58, 39Marie Rossi, A Bdnevent; 83, 6z.
Maria Villa, A Loano ; 40, 17.

Giuseppina Coletti, a Fermo; 76, 49.
Ernesta Voglino, A Turin; 75, 51.
Maria Carletti, a Sienne; 26, 3.
Lucia Tombolini, A Sienne; 77, 55.
Enrichetta Pompili, A Sienne; 36, 7.
HeleneKlosinska,a Orwock; 25, 2.

Marbe Jakopec, A Ljubljana; 69, 46.
Anne Stewart, A Mill-Hill; 73, 5o.
Elisabeth Howe, a Normandy; 89, 69.
Marthe Mong, a Shanghai; 24, i.
Marie Kouo, A Pdkin; 37, 16.
Aloisia Brandner, A Schwarzach;65, 44.
Elisabeth Neuschmid, a Salzbourg; So, 57.
Eugenie Cendre, A Montpellier; 80, 58.
Cesarine Refire, A Herblay; 73, 5o.
Maria Pirez, A Raspay; 58, 38.
Juana Unanue, A Seville; 48, 25.
Maria Pello, a Rafelbunol; 75, 53.
Balbina Arano, A Onteniente; 72, 53.
Bridget Kennedy, A Greensboro; 47, 25Teresa Gomez, A Mayagiiez; 78, 61.
Mary Park, A Saint-Louis; 68, 45.
Anne Benyo, A Klotildliget; 74, 56.
tmilie Bach, A Packs; 71, 45.
Marie Kostecka, a Cracovie; 46; 23.
Elena Abadie, a Guayaquil; 73, 43.
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